Estudio sobre la flora y vegetación de las sierras de Mira y Talayuelas by Mateo Sanz, Gonzalo
GONZALO MATEO SANZ
ESTUDIO SOBRE LA PLORA Y VEGETACION 
DE LAS SIERRAS DE MIRA Y TALAYUELAS
b i b l i o t e c a  
F O L T A 9  B £  C.  B I ü LOGIIm S
, VALENCIA
TESIS DOCTORAI
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS DE VALENCIA
UMI Number: U607625
All rights reserved
INFO RM ATIO N TO ALL U SER S  
The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted.
In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript 
and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed,
a note will indicate the deletion.
Disscrrlation Püblish<¡ng
UMI U607625
Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author.
Microform Edition ©  ProQuest LLC.
All rights reserved. This work is protected against 
unauthorized copying underTitle 17, United States Code.
ProQuest LLC 
789 East Eisenhower Parkway 
P.O. Box 1346 
Ann Arbor, MI 48106-1346

AGRADECIMIENTOS
Al p r o f e s o r  D. J o s é  M ansane t,  d i r e c t o r  de e s t a  t e s i s ,  a  
q u ie n  debo , en g r a n  m edida  mi v o c a c ió n  b o t á n i c a .  J u n t o s  he­
mos r e c o r r i d o ,  d u r a n t e  l o s  ú l t im o s  ocho a ñ o s ,  m i l e s  de k i l ó  
m e t ro s ,  e x p lo ra n d o  y e s c u d r iñ a n d o  de  uno  a  o t r o  ex trem o  l a s  
m ontañas v a l e n c i a n a s ,  co m p a r t ie n d o  t a n t a s  v e c e s  l a s  d i f i c u l  
t a d e s  y l a  emoción d e l  h a l l a z g o  a f o r tu n a d o .
Al p r o f e s o r  D. S a lv a d o r  R iv a s -M a r t ín e z ,  c a t e d r á t i c o  de  -  
B o tá n ic a  de  l a  F a c u l t a d  de F a rm a c ia  d e  l a  U n iv e r s id a d  Com— 
p l u t e n s e ,  a u t é n t i c o  c o d i r e c t o r  de e s t e  t r a b a j o ;  p r im e ro  a  -  
t r a v é s  de su s  e s c r i t o s ,  cuyas  i d e a s  im pregnan  c a d a  p á g in a  -  
d e l  mismo, y  lu e g o  a  t r a v é s  d e l  c o n t a c t o  p e r s o n a l .  G ra c ia s  
a  l a  a m a b i l id a d  que tu v o  a l  v e n i r  a  t r a b a j a r  con n o s o t r o s  -  
en e l  campo, y a l  r e c ib i r m e  d e s p u é s  en  s u  d esp ach o  p a r a  r e ­
v i s a r  y co m en ta r  l o s  o r i g i n a l e s ,  p e s e  a  su s  m ú l t i p l e s  ocupa 
c i o n e s ,  pude l l e g a r  a  e s t a r  en c o n d ic io n e s  de c o n c l u i r  e l  -  
t r a b a j o ,  que p r e s e n t a b a  m ú l t i p l e s  p ro b le m a s  cuya s o l u c i ó n  -  
no e n c o n t r a b a  o p a r e c í a  poco c o n v in c e n te .
Al p r o f e s o r  D. C a r lo s  A rn á iz ,  d e l  mismo d e p a r ta m e n to ,  —  
q u ie n  r e v i s ó  y d e te rm in ó  e l  m a t e r i a l ,  s iem p re  p r o b le m á t i c o ,  
d e l  g én ero  Rosa.
A l a  p r o f e s o r a  F e l i s a  Puche, com pañera  de mi d e p a r t a ­
m ento , p o r  su  i n d i s p e n s a b l e  c o l a b o r a c i ó n  e l  e l  campo de l a  
B r i o l o g í a ,  q u ie n  d e te rm in ó  o c o n f irm ó  m is  d e te r m in a c io n e s  -  
de  b r i ó f i t o s .
A mis c o le g a s  y  com pañeros, e s p e c ia lm e n te  I s a b e l  M ateu, 
R a f a e l  C u r r á s ,  Ramón F i g u e r o l a ,  y t o d o s  a q u e l l o s  que , de —  
uno u  o t r o  modo h an  c o la b o ra d o ,  o me han  apoyado , p a r a  f a c í  
l i t a r  que e s t e  t r a b a j o  s e a  hoy una  r e a l i d a d .
11 .  INTRODUCCION
1 . 1 .  A n te c e d e n te s
Podemos a f i r m a r  que han  s id o  pocos l o s  b o tá n i c o s  que -  
han  v i s i t a d o  e s t a s  m o n tañ as ;  y s i  l o  han hecho  no h a  s id o  
de  modo s i s t e m á t i c o ,  n i  han  d e ja d o  a p en as  h u e l l a s  de  e l l o  
en l a  l i t e r a t u r a  de l a  e s p e c i a l i d a d .
C a v a n i l l e s ,  en s u s  e x h a u s t iv o s  v i a j e s  a  t r a v é s  de l a s  
com arcas  v a l e n c i a n a s  a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V III ,  d e jó  n o t i ­
c i a  de '1a f l o r a  d e l  t e r r i t o r i o  com prendido  en e l  a n t ig u o  -  
R e ino  de V a le n c ia ;  p e r o ,  dado que é s t e  e x c l u í a  l a  p la n a  de 
U t i e l ,  no l l e g ó  a  a d e n t r a r s e  en n u e s t r a  zona , ro z a n d o ,  a  -  
l o  sumo su  ex trem o  n o r e s t e .
Mas t a r d e  Simón de  R o ja s  C lem ente  r e c o r r i ó  buena  p a r t e  
d e  l a  com arca de l a  S e r r a n í a ,  e s c r i b i e n d o  lu e g o  su  c o n o c i ­
d a  f l o r a  de l o s  m ontes  de T i t a g u a s ,  l i n d a n t e s  con l o s  que 
a q u í  s e  t r a t a n ,  p e ro  s e p a ra d o s  de  e l l o s  p o r  e l  cau ce  d e l  -  
T u r i a .
En 1892 e l  alem án D iek r e c o r r i ó  l a  S e r r a n í a  de Cuenca, 
c o n fe c c io n a n d o  un h e r b a r i o  que Willkomm c o n s u l t ó  p a r a  l a  -  
e d i c i ó n  d e l  su p le m e n to  a  su  P l o r a  H is p á n ic a ,  en e l  c u a l  se  
m enciona  f r e c u e n te m e n te  l a  l o c a l i d a d  de  C a sa p o lá n ,  nombre 
que c o r re s p o n d e  a  u n a  f i n c a  s i t u a d a  a  l o s  p i é s  d e l  p ic o  Ra 
ñ e r a ,  y mas e s p o rá d ic a m e n te  l a s  de G -a rab a lla ,  H e n a r e jo s ,  -  
M i n g l a n i l l a  y  U t i e l ,  p e r t e n e c i e n t e s  a  n u e s t r o  t e r r i t o r i o  y 
s u s  a l r e d e d o r e s .  S in  embargo muchas de  l a s  e s p e c i e s  mas i n  
t e r e s a n t e s  p a r e c e  que no f u e r o n  r e c o l e c t a d a s  p o r  e s t e  au­
t o r ;  l o  c u a l  nos  p a r e c e  n a t u r a l  c o n s id e ra n d o  e l  c o r t o  t ie m  
po que d e b ió  d e d i c a r  a  e s t a  zona , t e n i e n d o  en c u e n ta  l a s  -  
d i f i c u l t a d e s  de t r a n s p o r t e  en su  época  y que e l  mismo año 
h e r b o r i z ó  en R ó to v a , A lb a id a ,  a l t a  S e r r a n í a  de  Cuenca y — 
m ontes  de R e in o s a .
O tro  g ra n  v i a j e r o  b o t á n i c o  v a l e n c i a n o ,  C a r lo s  Pau, r e ­
c o r r i ó ,  a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  pasado  y p r i n c i p i o s  de é s t e ,  — 
g ra n  p a r t e  d e l  s u r  de  l a s  p r o v i n c i a s  de  T e ru e l  y C a s t e l l ó n
»
2y n o r t e  de l a  de  V a le n c ia ,  e n c o n t r á n d o s e  c i t a s  su y a s  p a r a  
l a  s i e r r a  d e l  N e g re te ,  de U t i e l ,  t a n  c o l i n d a n t e  con l a  que 
e s tu d ia m o s .  P ese  a  e l l o  no hemos pod ido  e n c o n t r a r  e n t r e  —  
s u s  m ú l t i p l e s  e s c r i t o s  n in g u n a  a l u s i ó n  a  h a b e r  v i s i t a d o  e l  
t e r r i t o r i o  p ro p ia m e n te  de l a  s i e r r a  de  M ira .
Mas r e c i e n t e s  son  l o s  t r a b a j o s  de A. C a b a l l e r o ,  que, a  
modo de “A puntes p a r a  u n a  f l ó r u l a  de l a  S e r r a n í a  de Cuen­
c a " ,  a p a r e c i e r o n  en l o s  p r im e ro s  números de l o s  A n a les  d e l  
J a r d í n  B o tá n ic o  de M adrid , y donde a  l a s  c i t a s  de D iek  añ a  
d í a  o t r a s  muchas s u y a s ,  quedando en to d o  momento r e d u c id a s  
a  l a s  zonas mas i n t e r i o r e s ,  a l  o e s te  de  C a ñ e te ,  y ,  p o r  t a n  
t o ,  f u e r a  de l a  n u e s t r a .
Los b o tá n ic o s  y f i t o s o c i ó l o g o s  a c t u a l e s  que mas han  t r a  
b a ja d o  en l a s  c e r c a n a s  t i e r r a s  v a l e n c i a n a s  y t u r o l e n s e s ,  -  
como R ivas  Goday, B o r ja  y M ansanet,  tam poco a lu d e n  en su s  
p u b l i c a c io n e s  a  l a  f l o r a  o v e g e ta c ió n  de  e s t a  s i e r r a .  F i ­
n a lm e n te ,  l o s  r e c i e n t e s  t r a b a j o s  s o b re  l a  v e g e t a c i ó n  de l a  
S e r r a n í a  de Cuenca, que ha  r e a l i z a d o  G-inés López, quedan -  
enm arcados en e l  t e r r i t o r i o  e n t r e  C añ e te  y P o y a to s ,  s iem ­
p re  a l  o e s te  d e l  n u e s t r o .
1 . 2 .  J u s t i f i c a c i ó n  d e l  t r a b a j o
Al com prender que e s t a  e x te n s ió n  t e r r i t o r i a l ,  de  s i t ú a  
c ió n  f r o n t e r i z a ,  no s o lo  de un  modo a r t i f i c i a l  : p o l í t i c a  
o a d m in i s t r a t i v a m e n te ,  s i  no tam b ién  n a t u r a l ,  e n t r e  l a s  —  
p r o v in c ia s  c o r o l ó g i c a s  C a s te l la n o -M a e s t ra z g o -M a n c h e g a  y Va 
l e n c i a n o - C a t a l a n o - P r o v e n z a l - B a l e a r ,  e r a  un a  de  l a s  mas c í a  
r a s  la g u n a s  en e l  c o n o c im ie n to  f l o r í s t i c o  y f i t o s o c i o l ó g i -  
co de l a  P e n ín s u l a  I b é r i c a ,  concebim os l a  i d e a ,  p o r  c o n se ­
j o  d e l  p r o f e s o r  M ansane t,  de com enzar un e s t u d i o  d e t e n id o  
de  e s to s  a s p e c to s  ig n o ra d o s  en d ic h o  t e r r i t o r i o .
La e x c e l e n t e  im p re s ió n  r e c i b i d a  d u r a n t e  l a s  p r im e ra s  -  
e x c u r s io n e s  de  r e c o n o c im ie n to  en l o s  p r im e ro s  m eses d e l  — 
año 1976, p o r  l o  i n t e r e s a n t e  de su  f l o r a  y v e g e t a c i ó n ,  no 
h i c i e r o n  s in o  an im arn o s  a  c o n t in u a r  a d e l a n t e  p a r a  l l e v a r  a  
té rm in o  l a  o b ra  com enzada.
A s í ,  d u r a n te  l a s  c u a t r o  e s t a c i o n e s  de  l o s  ú l t im o s  años  
y p r in c ip a lm e n te  en l o s  meses de mayo a  j u l i o ,  r e a l i z a m o s
3m ú l t i p l e s  e x c u r s io n e s  r e c o l e c t a n d o  p l a n t a s ,  tomando i n ­
v e n t a r i o s  y  f o t o g r a f í a s  de  l a s  d i v e r s a s  a g r u p a c io n e s  v e ­
g e t a l e s ;  que , t r a s  su  p o s t e r i o r  e s t u d i o  y o r d e n a c ió n ,  -  
ap o r tam o s  en e l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  con e l  que e l  a u t o r  -  
a s p i r a  a  l a  a d q u i s i c i ó n  d e l  g rad o  de D o c to r  en C ie n c i a s  
B i o l ó g i c a s .
42 . ESTUDIO GEOGRAFICO
2 .1 .  L o c a l i z a c ió n  g e o g r á f i c a
La S i e r r a  de M ira  s e  e n c u e n t r a  em plazada  en  e l  ex trem o 
n o r o r i e n t a l  de l a  p r o v i n c i a  de  Cuenca, c o n s t i t u y e n d o  u n a  -  
b a r r e r a  n a t u r a l  que l a  s e p a r a  de  l a  d e  V a le n c ia ,  en l a  que
ta m b ié n  p e n e t r a  p o r  e l  ex trem o n o r o c c i d e n t a l  de é s t a .
P o r  su  l o c a l i z a c i ó n  p e r t e n e c e  a l  m ac izo  I b é r i c o ,  p u d ie n
do  c o n s i d e r a r s e  u n a  de l a s  ú l t i m a s  e s t r i b a c i o n e s  de  l a  Se­
r r a n í a  de Cuenca. S in  embargo l a  s i e r r a  p r e s e n t a  v a r i o s  —  
tra m o s ;  uno de  e l l o s ,  e l  s i t u a d o  mas a l  n o r t e ,  de  d i r e c -  -  
c ió n  NO-SE, y  a l  s u r  de é s t e  o t r o  c a s i  p e r p e n d i c u l a r  a l  an  
t e r i o r ,  de d i r e c c i ó n  NE-SO; l o  c u a l  l a  d i f e r e n c i a  de  l a  ma 
y o r  p a r t e  de l o s  s i s t e m a s  m ontañosos  de l a  cad en a  I b é r i c a ,  
de  d i r e c c i ó n  g e n e r a l  NO-SE, p a r a l e l a  a l  Ebro y p e r p e n d ic u ­
l a r  a  l a  c o s t a  e n t r e  V a le n c ia  y Amposta, donde s e  e x t in g u e .
En s e n t i d o  am plio  l a  S i e r r a  de M ira  comprende l a s  e l e v a  
c io n e s  que, comenzando a l  n o r t e  d e l  em balse  de  C o n t r e r a s ,  
s e  d i r i g e n  a l  NE, e x t in g u ié n d o s e  en l a  d e p r e s ió n  d e l  T u r ia  
a  l a  a l t u r a  de  su  c u r s o  m edio , e n t r e  s u  s a l i d a  d e l  r in c ó n  
de  Ademuz y e l  em balse  d e l  G e n e ra l í s im o .
En e s t e  t e r r i t o r i o  s e  pueden d i s t i n g u i r  l a s  c in c o  s u b re  
g io n e s  n a t u r a l e s  s i g u i e n t e s  t
15 . -  Las m ontañas d e l  n o r t e  o m ac izo  d e l  Campalbo, s i ­
tu a d a s  e n t r e  e l  cauce  d e l  T u r i a ,  d e sd e  S a n ta  Cruz de  Moya 
a l a  zona de l a  O lm e d i l l a ,  y  l o s  l l a n o s  de L a n d e te ;  de  d i ­
r e c c i ó n  NO-SE, com puestas  p o r  c a l i z a s  j u r á s i c a s  y  c r e t á c i ­
c a s ,  y muy r e l a c i o n a d a s  con l a s  v e c in a s  m a e s t r a c e n s e s .
25 . - L a  S i e r r a  de T a la y u e l a s ,  con un  p r im e r  b r a z o  E -0 , 
s e g u id o  de o t r o  NE-SO, com p u es ta  de a r e n i s c a s  y cong lom era  
dos  t r i á s i c o s ,  a s í  como de c u a r c i t a s  p a l e o z o i c a s ,  en s u  mi 
t a d  n o r t e ,  con u n a  im p o r t a n t e  masa de c a l i z a s  j u r á s i c a s  a l  








• L o c a l i z a c i ó n  d e l  t e r r i t o r i o
53^ . -  Los m ontes  ¿ e  M ira  a  A l i a g u i l l a ;  to d o s  e l l o s  c a l i  
z o s ,  en e l  SO d e l  c o n ju n to ,  con u n a  d i r e c c i ó n  p r i n c i p a l  c a  
s i  N-S, y u n a  ram a p e r p e n d i c u l a r ,  0 -E .
4§ Los l l a n o s  de S in a r c a s  y C am p o rro b le s ,  p a r t e  se p ­
t e n t r i o n a l  de  l a  P la n a  de  U t i e l ;  con l l a n u r a s  y c o l i n a s  cu  
b i e r t a s  de  e x te n s o s  campos de v id  y c e r e a l ,  que d e s c ie n d e n  
suavem ente  h a c i a  U t i e l .
5& Los t e r r e n o s  p o r  d e b a jo  de l o s  750-800 m. de  a l t i  
t u d ,  s i t u a d o s  en e l  v a l l e  d e l  T u r i a  d e s d e  S a n ta  Cruz de M£ 
y a ,  y  en e l  d e l  R ega jo  d e sd e  l o s  Y e s a re s  de S i n a r c a s ,  h a s ­
t a  l a  d esem bocadura  de ambos en e l  em b a lse  d e l  G e n e r a l í s i ­
mo; mas u n a  pequeña  mancha, en e l  ex trem o  o p u e s to  a  l a  an­
t e r i o r ,  que comprende l o s  d l t im o s  t ra m o s  d e l  v a l l e  d e l  r i o  
O jos de Moya; to d o s  e l l o s  so m e tid o s  a  u n a  e le v a d a  i n f l u e n ­
c i a  m e d i t e r r á n e o - l i t o r a l .
La zona queda , p u e s ,  en c o n ju n to ,  e n c la v a d a  e n t r e  l o s  -  
s i g u i e n t e s  l í m i t e s  :
-  E l  r i o  T u r i a  p o r  e l  N y NE, d e s d e  S a n ta  Cruz de  Moya 
h a s t a  su  e n t r a d a  en e l  em balse  d e l  G e n e ra l í s im o .
-  P o r  e l  NO l a  c a r r e t e r a  de  S a n ta  C ruz de Moya a  Manza- 
n e r u e l a  y  l o s  l l a n o s  de L a n d e te .
-  P or e l  0 e l  r i o  O jos de Moya, h a s t a  c e r c a  de su  desem 
b o c a d u ra  en e l  em balse  de C o n t r e r a s .
-  P o r  e l  S l a  P la n a  de U t i e l .  Dada l a  m o n o to n ía  de e s t e  
t e r r i t o r i o  hemos e l e g i d o  a r b i t r a r i a m e n t e  como l í m i t e  l a  c a  
r r e t e r a  que, p a r t i e n d o  d e l  p u n to  a n t e r i o r m e n t e  m encionado , 
v a  a  C am porrob les  y ,  de a l l í ,  a  l a  T o r r e  de U t i e l .
-  P or e l  SE l a s  e s t r i b a c i o n e s  de l a  s i e r r a  d e l  N e g re te ,  
es  d e c i r ,  l a  l í n e a  La T o r r e -V i l l a n u e v a - E m b a ls e  d e l  G enera­
l í s i m o .
E s te  t e r r i t o r i o  se  e n c u e n t r a  com prendido  e n t r e  l a s  co o r  
d en ad as  g e o g r á f i c a s  s i g u i e n t e s  :
39° 38* a  39° 57* de  l a t i t u d  U
I o 6* a  I o 33* de  l o n g i t u d  ( s i s t e m a  UTM)
2° 14* a  2 “ 4 1 '  " H ( w L a m b e rt) .
c o r re s p o n d ie n d o  a  un  á r e a  de unos 670 km.^
62 .2 .  R e l i e v e
E l  r e l i e v e  es  r e l a t i v a m e n t e  a c c id e n ta d o ,  v a r i a n d o  e n t r e  
u nos  500 n .  de a l t i t u d  d e l  v a l l e  d e l  T u r i a  en l a  zona  d e l  
em balse  d e l  G e n e ra l í s im o  y l o s  1 .4 3 0  m. d e l  p ic o  R a n e ra ,  -  
l a  c o t a  mas e l e v a d a .
Son e x te n s o s  l o s  t e r r i t o r i o s  de  a l t i t u d ,  pues  a p a r e c e n  
unos  215 km .2 p o r  encim a de 1 .0 0 0  m . , es  d e c i r ,  mas de  l a  
t e r c e r a  p a r t e .  P o r  encim a de l o s  1 .2 0 0  m. aún h ay  unos  32 
km .2 , y  s o lo  7 p o r  encim a de 1 .3 0 0 .  Los 1 .4 0 0  m. s ó la m e n te  
s e  s u p e ra n  en c u a t r o  cumbres y p o r  pocos m e t ro s ,  con l o  —  
que l a  s u p e r f i c i e  c u b i e r t a  e n t r e  t o d a s  e l l a s  v i e n e  a  s e r  -  
d e  un  c u a r t o  de  km.^
-  En l a  s u b re g ió n  15 a p a re c e n  l a s  l í n e a s  de  c r e s t a s  Cam 
p a lb o  (1 .3 3 0  m .) -  S o c a r ra d o  (1 .2 5 7 )  -  P a j a r e r o  (1 .2 5 3 )  y 
s u  p a r a l e l a  P e l e l l ó  (1 .0 3 4 )  -  C in a ju e lo  (1 .2 7 1 )  -  H ig u e ru e  
l a s  ( 1 .2 4 3 ) ,  s e p a r a d a s  p o r  l o s  a r r o y o s  Abendón y B e rc o ló n ,  
de  i g u a l  d i r e c c i ó n  y s e n t i d o s  o p u e s to s ,  que s e  s i t ú a n  a l  0 
d e l  T u r ia  y  p a r a l e l a s  a l  mismo; l a s  c u a l e s ,  p a r t i e n d o  de  -  
S a n ta  Cruz de Moya p e n e t r a n  en l a  p r o v in c i a  de  V a le n c ia  —  
p o r  l o s  té rm in o s  de  A ras de A lp u e n te ,  T i t a g u a s  y ,  s o b re  t o  
do T u é ja r .
-  En l a  s u b re g ió n  25 s e  d i s t i n g u e n  v a r i o s  m ac izo s  im por 
t a n t e s .  En p r im e r  l u g a r  e l  d e l  P ic a r c h o  ( 1 .3 0 5  m .) ,  fo rm a­
do por a r e n i s c a s  t r i á s i c a s ,  cuya cima s e p a r a  e l  t é r m in o  de 
T a la y u e la s  de  l o s  de  T u é ja r  y S i n a r c a s ,  y a  v a l e n c i a n o s .  En 
segundo l u g a r  e l  de  l a  Peña Roya -  M a d ro ñ e ra le s ,  su  p r o io n  
g a c ió n  h a c i a  e l  i n t e r i o r ,  form ado de c u a r c i t a s  y conglom e­
r a d o s  s i l í c i c o s ,  a lc a n z a n d o  1 .3 6 2  m.
En t e r c e r  l u g a r  e l  d e l  R a n e ra ,  de ro d e n o s  t r i á s i c o s ,  que 
a l c a n z a  l o s  1 .4 3 0  m. Al s u r  de é s t e  l a  l í n e a  C a b a l lu e lo  -  
Mazmorra, con 1 .4 0 3  y 1 . 4 H  m . , donde a f l o r a n  c a l i z a s  j u r á  
s i c a s ,  y de  donde p a r t e n  dos ram as p e r p e n d i c u l a r e s ,  u n a  h a  
c i a  S i n a r c a s ,  con l o s  Rodenos de  S o b r a r i a  (1 .2 3 3  m .) y  de 
l a  Vega ( 1 .1 0 4 ) ,  y o t r a  h a c i a  M ira ,  con l o s  Rodenos d e l  Cu 
b i l l o  (1 .2 0 9 )  t de Enmedio (1 .1 1 7 )  y de P eñas  P a r d a s ,  con 
1 .322  m.
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7-  La s u b r e g ió n  3- ocupa  l a s  m ontañas c a l i z a s  e n t r e  A l ia  
g u i l l a ,  G a r a b a l l a  y M ira ,  d e s ta c a n d o  en e l l a  l a  l í n e a  de  -  
c r e s t a s  P e la d o  (1 .420  m .) -  R e b o l lo  (1 .3 2 8 ) ,  que s e  p r o io n  
g a ,  d e s c e n d ie n d o  h a c i a  C am porrob le s ,  p a ra  t e r m i n a r  en e l  -  
Molón (1 .1 2 4 ) ,  y en o t r a  rama p e r p e n d i c u l a r ,  h a c i a  A l ia g u i  
l i a ,  con l a s  cumbres de l a  P a s c u a la  (1 .2 83 )  y A l to  de  An­
d r é s  (1 .2 7 4 ) .
-  La 4& s u b r e g ió n  e s t á  c o n s t i t u i d a  p o r  t e r r e n o s  l l a n o s ,  
menos e l e v a d o s ,  s i t u a d o s  e n t r e  800 y 1 .000  m . , que van  des  
cen d ien d o  suavem en te  h a c i a  e l  S y SE. Como d n i c a  e l e v a c ió n  
d e s t a c a b l e  hemos i n c l u i d o  e l  c e r r o  C á rd e te  (1 .1 2 3  m .) ,  en­
t r e  C am porrob les  y l a  T o r r e ;  ex c lu y en d o  de n u e s t r a  zona  l a  
S i e r r a  de l a  B ic u e r c a ,  que., n a c ie n d o  a l  s u r  de é s t e ,  s e  va 
a l e j a n d o  p ro g re s iv a m e n te  d e l  n ú c le o  de l a  S i e r r a  de M ira ,  
en d i r e c c i ó n  a  C aude te  de l a s  F u e n te s .
-  La 5- s u b re g ió n  no p r e s e n t a  cimas e l e v a d a s ,  dado e l  -  
modo en que l a  hemos d e f i n i d o ;  pero  no  p o r  e l l o  e s  u n a  zo­
n a  l l a n a ,  s i n o  de  l a s  mas a b r u p t a s ,  dado que e l  T u r i a  y  a -  
f l u e n t e s  van  con f r e c u e n c i a  encañonados e n t r e  p a r e d o n e s ,  -  
que d e s c ie n d e n  b ru sc a m e n te  de l a s  e le v a d a s  m ontañas  c i r c u n  
d a n t e s .
E l p i c o  R a n e ra ,  l a  c o t a  mas e l e v a d a  de l a  zona, con 
su  c a r a c t e r í s t i c a  c r e s t a  de ro d e n o s ,  v i s t o  p o r  su  s o la n a .
ZV_M_£RV2.
<D( p e  h c t a  >
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-  ^ q 9 A o f
F i g .  3 * . -  Esquena orográáfT ico  .e h i d r o g r á f i c o
82 .3*  H i d r o g r a f í a
La s i e r r a  e s tu d i a d a  s e  l o c a l i z a  e n t r e  l o s  v a l l e s  d e l  Tu 
r i a ,  por e l  H y E, y d e l  C a b r i e l ,  p o r  e l  0 y  3; a c tu a n d o  -  
como d i v i s o r i a  de ag u as  p a r a  l a s  c u e n c a s  de ambos r í o s ,  de 
modo que l o s  t o r r e n t e s  y a r r o y o s  que, s a l i e n d o  de e l l a ,  s e  
d i r i g e n  h a c i a  e l  o e s t e ,  v i e r t e n  su s  a g u as  en e l  C a b r i e l ,  a  
t r a v é s  d e l  r í o  O jos de Moya; m i e n t r a s  que l o s  que s e  d i r i ­
gen h a c i a  e l  e s t e  f l u y e n  h a c i a  e l  T u r i a ,  quedando so lam en ­
t e  una  zona menos im p o r t a n t e  en e l  SE donde l a s  ag u as  de  -  
e s c o r r e n t í a  s e  d i r i g e n  a l  r í o  Magro.
Las aguas  de l a s  v e r t i e n t e s  o e s t e  de  l a  s i e r r a  l a s  r e c o  
ge e l  r í o  O jos de  Moya, ta m b ié n  l la m a d o  de  M ira ,  en s u  t r a  
mo i n f e r i o r  y  A l g a r r a  en e l  s u p e r i o r .
E s te  r í o  n a c e  e n t r e  A l g a r r a  y e l  C u b i l l o ,  a l  s u r  de  S a l  
v a c a ñ e te ,  en l a  p r o v i n c i a  de Cuenca y c e r c a  d e l  r i n c ó n  de 
Ademuz. A ntes  de p e n e t r a r  en n u e s t r a  zona  r e c o g e  a lg u n a s  -  
ag u as  por F u e n te l e s p in o  y S a n to  Domingo de  Moya. D esde Dan 
d e t e  ap en as  r e c i b e  agua  p o r  s u  r i b e r a  d e r e c h a ,  p o r  l a  p r o ­
x im idad  d e l  cau ce  p a r a l e l o  d e l  H e n a re s ;  p e ro  p o r  s u  l a d o  -  
i z q u i e r d o  r e c i b e ,  e n t r e  G a r a b a l l a  y M ira ,  num erosos a r r o ­
y o s ,  que r e c o g e n  l a  e s c o r r e n t í a  de  l a s  u m b r ía s  de l a s  s i e ­
r r a s  de T a la y u e la s  y A l i a g u i l l a ,  como so n  l o s  de l a  M ina, 
l o s  C h ic o t e r o s ,  e l  E s t u d i a n t e ,  l a  F u e n te  d e l  B u i t r e ,  e t c .
P o r  e l  e s t e ,  d e s d e  S a n ta  Cruz de Moya h a s t a  S i n a r c a s ,  -  
t o d a s  l a s  ag u as  v i e r t e n  en  e l  T u r i a .  En l a  v e g a  d e l  p r im e ­
r o  de  e s t o s  p u e b lo s  desem bocan l o s  b a r r a n c o s  de  l o s  L la v e ­
r o s  y d e l  Abendón, que r e c o g e n  l a s  a g u as  de l a  u m b ría  d e l  
m acizo  d e l  Campalbo. Mas a l  s u r  desem boca e l  B e rc o ló n ,  que 
r e c o g e  l a s  a g u as  d e l  e s t e  de d ic h o  m ac izo  y d e  l o s  m on tes  
d e  H ig u e r u e l a s .
Mas a l  s u r ,  en l a s  s o l a n a s  de l a s  m ontañas  de T a la y u e ­
l a s ,  se  o r i g i n a n  u n a  s e r i e  de  b a r r a n c o s ,  como l o s  de l a  To 
b i l l a  y l a  C h a p e d i l l a ,  que s e  re ú n e n  fo rm ando , a  p a r t i r  de  
C a s i l l a s  de R a n e ra ,  e l  a r r o y o  dé R eg a jo ;  e l  c u a l ,  d e s p u é s  
de a t r a v e s a r  e l  t é rm in o  de S i n a r c a s ,  a c a b a  desem bocando en 
e l  em balse  d e l  G e n e ra l í s im o ,  form ando e l  im p o r ta n te  b ra z o
9i n f e r i o r  d e l  mismo.
Desde l a  l í n e a  R a n e r a - C a s i l l a s - S i n a r c a s - S i e r r a  N e g re te  
h a c i a  e l  s u r  volvem os a  e n t r a r  en l a  c u e n c a  d e l  J d c a r , p u e s  
l a s  a g u a s ,  c a s i  to d a s  e l l a s  y a  i n t e r m i t e n t e s  y  de e s c a s a  -  
im p o r t a n c i a ,  son  e n c a u z a d a s ,  a . t r a v é s  de  l a  Rambla de l a  -  
T o r r e ,  h a c i a  e l  r i o  Magro, que nace  en  l a  v e c i n a  s i e r r a  de 
l a  B ic u e re a  y desem boca en e l  J á c a r  c e r c a  de A lg em esí.
La l í n e a  d i v i s o r i a  de l a s  cu en cas  e s ,  a s í ,  u n a  T con su  
c e n t r o  en e l  p i c o  R a n e ra ,  p r e c i s a m e n te  l a  mayor e l e v a c i ó n  
de l a  s i e r r a ;  s ie n d o  su  rama mayor l a  l í n e a  C am palbo-R ane- 
r a - R e b o l l o  y l a  menor R a n e r a - S i n a r c a s , que s e p a r a n ,  t a l  co 
mo se  ve  en l a  f i g u r a  a d j u n t a ,  l a s  t r e s  c u e n c a s  d e l  T u r i a ,  
C a b r i e l  y Magro (o d o s ,  s i  s e  c o n s id e r a  que C a b r i e l  y  Ma­
g ro  p e r te n e c e n  a  l a  d e l  J i l e a r ) .
E l rég im en  de l o s  r í o s  que a t r a v i e s a n  e s t e  t e r r i t o r i o  -  
es  p l u v i a l  m e d i t e r r á n e o .  S ó lam ente  e l  T u r i a  t i e n e  a lg u n a  -  
i n f l u e n c i a  n i v a l ,  p re s e n ta n d o  su s  m ayores c a u d a le s  a l  f i ­
n a l  d e l  i n v i e r n o  (m a rz o ) ,  a  f i n a l e s  d e  o to ñ o  ( n o v ie m b re -d i  
c iem b re )  y tam b ién  a  f i n a l  de p r im a v e ra  ( j u n i o ) ,  cono s u c e  
d e ,  s e g ln  M asachs ( 1 .9 5 4 ) ,  en c a s i  to d o s  l o s  r í o s  de  l a  mi 
t a d  s u r  de  l a  C o r d i l l e r a  I b é r i c a .
R e sp e c to  a l  c a u d a l  de e s t o s  r í o s  s e  h a  e v a lu a d o  ( P é re z
RAnera,
Rebollo
P u c h a l ,  1967) que e l  Tu­
r i a  l l e v a ,  a n t e s  de  e n -  -  
t r a r  en  e l  em balse  d e l  Ge 
n e r a l í s i m o  c e r c a  de 10 m? 
p o r  seg u n d o , m i e n t r a s  que 
e l  R e g a jo ,  a l  h a c e r l o ,  S£ 
l o  l l e v a  d e l  ó rd e n  de 0 ,7  
m 3 /sg .
R*<kWTe>Y-te.
. F ig .  ¿i- : L ín e a  d i v i s o r i a  
d e  c u e n c a s
E l a u t o r  en l o s  e s c a rp a d o s  ro d e n o s  d e l  p ic o  Ra­
n e r a ,  uno d e  l o s  m ú l t i p l e s  l u g a r e s  donde a f l o r a n  -  
l a s  a r e n i s c a s  r o j a s  d e l  B u n d -S a n d -S te in ;  l a s  cua— 
l e s  c o n f ig u r a n  e s a  c a r a c t e r í s t i c a  m o r f o lo g í a  r u in o  
s a ,  t a n  p r o p i c i a  p a r a  e l  r e f u g i o  de p l a n t a s  um bró- 
f i l a s .
2 . 4 .  GEOLOGIA
La s e r i e  e s t r a t i g r á f i c a  es  de  l o  mas c o m p le to ,  p a r a  un 
t e r r i t o r i o  de e x t e n s ió n  r e l a t i v a m e n t e  r e d u c i d a  como e s t e ;  
pu d iendo  e n c o n t r a r s e  a f l o r a m i e n t o s  de c a s i  to d o s  l o s  p r i n  
c i p a l e s  p e r ío d o s  g e o ló g ic o s .
Aunque, como d i c e n  l o s  a u t o r e s  de  l a s  h o j a s  c o r r e s p o n ­
d i e n t e s  d e l  Mapa G eo ló g ico  de E spaña , e s t a  zona  c a r e c e  de 
t r a b a j o s  g e o ló g ic o s  d e t a l l a d o s  r e c i e n t e s ,  n o s  basarem os -  
en l o s  de P. Y i a l l a r d  (1973) y  l o s  m enc ionados  a u t o r e s  —  
(H o jas  637, 665 y  666) p a r a  s u  d e s c r i p c i ó n .
2 . 4 . 1 .  P a le o z o ic o
-  Se i n i c i a  en l a  S i e r r a  de  T a l a y u e l a s ,  con u n a  s e r i e  
de  unos 300 ra. de p i z a r r a s  s e r i c í t i c a s ,  que p a s a n  a  e s q u i£  
t o s ;  en l a  que se  i n t e r c a l a n  a b u n d a n te s  c a p a s  d e  a r e n i s c a s  
y c u a r c i t a s ,  de 10 a  30 cm. d e  e s p e s o r ,  a t r i b u i b l e s  a l  Tre 
m ad o c ien se .
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-  P o r  encim a de é s t e  a p a r e c e  un n i v e l  de  c u a r c i t a s  de 
c o l o r  b la n c o  o r o j o  v in o s o ,  d u r a s  y a l t a m e n te  t r i t u r a d a s ,  
donde l o s  f ó s i l e s  e n c o n t r a d o s  l l e v a n  a c o n s i d e r a r l o  c o r r e s  
p o n d ie n te  a l  A re n ig ,  ig u a lm e n te  d e n t r o  d e l  O rd o v íc ic o  I n f £  
r i o r .
-  Al E3E de T a la y u e l a s ,  en l a s  c r e s t a s  de P eña B la n c a ,  
a p a r e c e  o t r o  a f l o r a m i e n t o  p a le o z o ic o ,  con a r e n i s c a s  c u a r c í  
t i c a s  o c u a r c i t a s  g r i s  v e r d o s a s  o r o s a d a s ,  e l  c u a l  e s t á  —  
próxim o a l  y a c im ie n to  f o s i l í f e r o  de T r i l o b i t e s  y  BraquiÓpo 
do s  d e v ó n ic o s  que s e ñ a ló  C o r t á z a r  a l  s u r  de  H ig u e r u e l a s .  -  
E s to  hace  s u p o n e r  que l o s  a f l o r a m i e n t o s  de e s t a s  zonas  p e r  
t e n e z c a n  a l  S i l ú r i c o  S u p e r io r  o a l  D evónico  I n f e r i o r .
2 . 4 .2 .  M esozoico
A lre d e d o r  de  l a s  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  d e l  t e r r i t o r i o  e s  
t u d i a d o  e s t á n  r e p r e s e n t a d a s  p o r  a f l o r a m i e n t o s  m e so z o ic o s ,  
o f r e c i e n d o  to d o s  s u s  t ra m o s  s e r i e s  b a s t a n t e  c o m p le ta s .
2 . 4 . 2 . 1 .  T r i á s i c o  : Ocupa g ra n  p a r t e  d e l  t e r r i t o r i o  de  
l a  p a r t e  c e n t r a l  de l a  s i e r r a ,  d e sd e  T a la y u e la s  a  A l i a g u i -  
1 1 a ,  a r t i c u l á n d o s e  en s u s  t r e s  t ram o s  c l á s i c o s  :
-  B u n d s a n s te in  : Se i n i c i a  en s u  p a r t e  i n f e r i o r ,  gene­
r a lm e n te  en d i s c o r d a n c i a  s o b re  e l  O rd o v íc ic o ,  con u n a  c ap a  
de  cong lom erados  c u a r c í t i c o s  de  unos 100 m. de e s p e s o r ,  s e  
g u id a  de 40 m. de a r e n i s c a s  b la n c a s  y r o j a s ,  y lu e g o  l a  ca  
pa p r i n c i p a l ,  con 300 m. de a r e n i s c a s  y  l u t i t a s  r o j a s  a l ­
t e r n a n t e s ,  donde  s e  i n t e r c a l a n  num erosos n i v e l e s  de m ic ro -  
cong lom erados  ( tram o  m e d io ) ,  p a r a  t e r m i n a r  con 65 m.. de  — 
a r e n i s c a s  r o s á c e a s  d u r a s  de g ran o  g r u e s o ,  a l t e r n a n t e s  con 
m ic ro c o n g lo m e ra d o s  ( tram o  s u p e r i o r ) ,  que c o n s t i t u y e n  a  me­
nudo l o s  r e l i e v e s  mas a c u s a d o s ,  como l a  c im a d e l  p ic o  Rane 
r a .
-  M u sc h e lk a lk  : En c o n t a c t o ,  n o rm a lm en te ,  con e l  Bund- 
s a n d s t e i n  s u p e r i o r ,  y s o b re  to d o  en l a  zona e n t r e  A l i a g u i -  
11a y e l  p ic o  R a n e ra ,  s e  p r e s e n t a  con un  tram o  i n f e r i o r  de 
75 m. de c a l i z a s  d o l o m í t i c a s  t a b l e a d a s  con i n t e r c a l a c i o n e s  
de d o lo m ía s ,  a l  c u a l  s ig u e  o t r o  tram o de e s p e s o r  p a r e c id o ,
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con a l t e r n a n c i a  de  c a l i z a s  d o l o m í t i c a s ,  d o lo m ía s  f e r r u g i n o  
s a s ,  m argas d o l o m í t i c a s  y a r c i l l a s  i r i s a d a s ,  te rm in a n d o  — 
con un tram o de  c a l i z a s  t a b l e a d a s  g r i s e s  o crem a.
-  K euoer : Se p r e s e n t a  en pequeños a f l o r a m i e n t o s  en 
c o n ta c to  con e l  a n t e r i o r  y en i m p o r t a n t e s  manchas a l  N de 
A l i a g u i l l a  y S i n a r c a s ,  form ado p o r  a r c i l l a s  a b i g a r r a d a s  de 
v a r i a d o s  c o l o r e s ,  r o j a s ,  g r i s e s ,  v e r d o s a s  o a m a r i l l e n t a s ,  
norm alm ente  y e s í f e r a s  y ,  a  v e c e s ,  s a l i n í f e r a s .  Su p o t e n c i a  
es  v a r i a b l e ,  su p o n ié n d o se  de unos  150 m.
2 . 4 . 2 . 2 .  J u r á s i c o  : A f lo r a  p r in c ip a lm e n te  en t r e s  g ra n  
d e s  m anchas, e l  m acizo  d e l  Campalbo, e l  d e l  Mazmorra y l a  
s i e r r a  de A l i a g u i l l a  c a s i  c o m p le ta .
-  L ía s  : Comenzando p o r  un t ra m o  i n f e r i o r  en c o n t a c t o  
i r r e g u l a r  con e l  K euoer, m e d ia n te  10 m. de d o lo m ía s  g r i s e s  
s e g u id a s  de 50 a  70 m. de c a l i z a s  d o l o m í t i c a s  o q u e r o s a s  de 
c o l o r  r o s a  y a s p e c to  m asiv o . A c o n t i n u a c i ó n  v i e n e  un  tram o  
de  c a l i z a s  a r c i l l o s a s  g r i s e s  en c a p a s  g r u e s a s  b i e n  e s t r a t i ,  
f i c a d a s ,  con a s p e c to  l i g e r a m e n te  t a b l e a d o  y unos  60 m. de 
e s p e s o r .  Le s ig u e n  unos 15 m. de c a l i z a s  b i o c l á s t i c a s  de  -  
c o l o r  g r i s  y o c re  en cap as  i r r e g u l a r e s .
E l s i g u i e n t e  t ra m o , muy f o s i l í f e r o ,  i n c l u i b l e  p o r  s u  -  
f a u n a  en e l  T o a rc ie n s e  I n f e r i o r  y M edio, con menos d e  20 m 
de  p o t e n c i a ,  e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  m argas  con i n t e r c a l a c i o ­
n e s  m a r g o - c a l i z a s ,  mas f r e c u e n t e s  h a c i a  su  t e c h o .
E l tram o s u p e r i o r  l o  compone u n a  fo rm a c ió n  c a l c á r e a  de 
c a l i z a s  b i o c l á s t i c a s  en cap a s  f i n a s  y c a l i z a s - t a b l e a d a s  a l  
go n o d u lo s a s ,  a t r i b u i b l e s  a l  T o a r c ie n s e  S u p e r io r .
-  Dogger : B ien  r e p r e s e n t a d o  p e r i f é r i c a m e n t e  a l  a n t e ­
r i o r ,  form ado p o r  60 a  80 m. de  c a l i z a s  l i t o g r á f i c a s  t a b l e  
ad a s  de c o l o r  crem a, s i t u a d a s  b a jo  d o lo m ía s  e s t r a t i f i c a d a s  
en cap as  g r u e s a s  y c a l i z a s  m i c r í t i c a s  con  i n t e r c a l a c i o n e s  
de c a l i z a s  a r c i l l o s a s .  Term ina con -una d e lg a d a  c a p a  de  ca  
l i z a s  r o j i z a s  o o l í t i c a s .  En l a  zona d e l  Campalbo h a y ,  an­
t e s  de e s t a  ú l t i m a  capa  un tram o de 20 m. de  c a l i z a s  o o l í ­
t i c a s  b l a n c a s .
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-  Malm : A f l o r a  p r in c ip a lm e n te  en l o s  a l r e d e d o r e s  de -  
A J . i a g u i l l a  y en e l  Campalbo, donde e s t á  m e jo r  d e s a r r o l l a - 3 
do . Comienza p o r  un n i v e l  i n f e r i o r  de  c a l i z a s  c r i p t o c r i s t a  
l i n a s  de c o l o r  g r i s , a l g o  a r c i l l o s a s ,  con 15 -2 0  m. de p o te n  
c i a ,  a t r u b u i b l e s  p o r  s u s  f ó s i l e s  a l  O x fo rd ie n s e  S u p e r io r .
P o r  encim a de  e s t e  n i v e l  s e  apoyan 20-25  ni. de m argas 
g r i s e s ,  d a ta d a s  como d e l  K im m eridg iense  I n f e r i o r .  Luego 80 
m. de  m i c r i t a s  y c a l i z a s  a r c i l l o s a s  a l t e r n a n d o , c o n  f a u n a  -  
p r o p ia  d e l  K im m eridg iense  I n f e r i o r  y M edio, y  enc im a un —  
tra m o  de unos  60 m. de c a l i z a s  p i r o l í t i c a s ,  con a b u n d a n te s  
f ó s i l e s  d e l  K im m eridg iense  Medio y S u p e r io r .
2 .4 .2 .3 *  C r e t á c i c o
a) El I n f e r i o r  e s t á  poco r e p r e s e n t a d o  en l a  zona  d e b i ­
do a  l a  e r o s i ó n ,  y ,  f r e c u e n te m e n te ,  a l  J u r á s i c o  l e  s ig u e  -  
C r e t á c i c o  S u p e r io r .  P r e s e n t a  c u a t r o  u n id a d e s  d i f e r e n t e s  :
-  W ealdense I n f e r i o r  : C o n s t i t u i d a  p o r  u n a  a l t e r n a n c i a  
c o m p le ja  de a r e n i s c a s  y cong lom erados  con a r c i l l a s  i r i s a - ^  
d a s ,  s ie n d o  su  p o te n c i a  de  unos  45 m.
-  Apt en se  : Formado po r  c a l i  izas o rg a n ó g e n a s  mal e s t r a ­
t i f i c a d a s ,  a l t e r n a n d o  con m argas y a r e n a s ,  de unos 40 m. de 
p o t e n c i a .
-  W ealdense S u p e r io r  : Como e l  I n f e r i o r ,  fo rm ado  por -  
a l t e r n a n c i a  de l e n t e j o n e s  e i n t e r d i g i t a c i o n e s  de  a r e n i s c a s  
y a r c i l l a s  i r i s a d a s  de c o l o r e s  r o j o s  y  o c r e s .
-  Form ación  " U t r i l l a s " : Con a r e n i s c a s  c a o l i n í f e r a s  y 
a r c i l l a s  a r e n o s a s  r o j i z a s  o g r i s e s ,  que a l c a n z a n  80 m. a l  
n o r t e  de T a la y u e la s .
b) El S u p e r io r  es mas a b u n d a n te  p e ro  mas m o n ó to n o ,s ie n  
do mas d i f í c i l  d i f e r e n c i a r  fo rm a c io n e s  d i s t i n t a s .  Ocupa ce 
r r o s  p e r i f é r i c o s  y b a j a s  e l e v a c io n e s  a l  S y 0 de  l a  s i e r r a  
de A l i a g u i l l a  y e n t r e  T a la y u e la s  y e l  Campalbo. Se d i s t i n ­
guen l a s  u n id a d e s  s i g u i e n t e s  :
r  Cenornanense s Con a l t e r n a n c i a  d e  c a l i z a s  a r e n o s a s  y 
m argas o c re s  o g r i s á c e a s  y p o t e n c i a  d e  &5 m.
-  T urónense  I n f e r i o r  : C o n s t i t u i d o  p o r  d o lo m ía s  g r u e s a  
m ente  c r i s t a l i n a s  g r i s - p a r d u z c a s .  P o t e n c i a  de u n o s  45 ni.
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-  T u rónense  S u p e r io r  : Con c a l i z a s  y d o lo m ías  a l t e r n a n  
t e s  de c o l o r  o c re  o g r i s  c l a r o  b i e n  e s t r a t i f i c a d a s .  Su e s ­
p e s o r  medio es de  60 m.
“  S e n o n e n se  : C o n s t i t u i d o  p o r  c a l i z a s  d o l o m í t i c a s  y do 
l o m ía s  m al e s t r a t i f i c a d a s ,  d e  c o l o r  g r i s  y  p a rd o  g r i s á c e o ,  
con  p o t e n c i a  d e  u n o s  50 m.
2 .4 .3 *  T e r c i a r i o
Ocupa p r i n c i p a l m e n t e  l o s  v a l l e s  y  l l a n u r a s  p e r i f é r i c o s  
d e  n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  e s t a n d o  r e p r e s e n t a d o  p r i n c i p a l m e n t e  
p o r  s u  t ra m o  s u p e r i o r  o N eógeno .
a ) P a le ó g e n o  : S o b re  l a s  c a l i z a s  d o l o m í t i c a s  n e o c r e t á -  
c i c a s  a p a r e c e n  en a lg u n o s  l u g a r e s  a r e n i s c a s  g r o s e r a s ,  a r c i  
l i a s  a r e n o s a s  r o j i z a s  y c o n g lo m e ra d o s  p o l i g é n i c o s ,  que pue 
d e n  a t r i b u i r s e  a  a lg ú n  p e r í o d o  d e l  P a le ó g e n o ,  p ro b a b le m e n ­
t e  a l  E oceno .
b) Neógeno : E s t á  mucho mas d i v e r s i f i c a d o ,  a u n q u e  l a  -  
a u s e n c i a  de  f ó s i l e s  d i f i c u l t a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  e r o  
n o l o g í a .
-  M ioceno : A p a re c e  en v a r i a s  c u e n c a s  i n d i v i d u a l i z a d a s  
p r i n c i p a l m e n t e  en M ira  y S i n a r c a s .  En l a  p r i m e r a  c o m ie n z a  
s o b r e  e l  c r e t á c e o  c a l c á r e o  y  p re d o m in a n  l a s  a r c i l l a s  p a r ­
d a s  y o c r e s  con  a r e n i s c a s  b l a n c a s ,  c o r r e s p o n d i e n d o  p r o b a ­
b le m e n te  a  l o s  m a t e r i a l e s  d e  l a  f o r m a c ió n  U t r i l l a s  r e s e d i -  
m e n ta d o s ,  y  c o n g lo m e ra d o s  d e  c a n t o s  c a l i z o s .
En S i n a r c a s  h a y  u n a  p a r t e  c e n t r a l  o c u p a d a  p o r  un  d e p ó ­
s i t o  l a c u s t r e ,  con m a rg a s  c l a r a s  y  g r i s e s ,  c a l i z a s  p o r o s a s  
y n u m e ro so s  n i v e l e s  de  l i g n i t o s  y a r c i l l a s  l i g n i t í f e r a s ,  y 
o t r a  p a r t e  l a t e r a l ,  d e  d e p ó s i t o s  f l u v i a l e s ,  d onde  p re d o m i­
n a n  l a s  a r c i l l a s  r o j a s  con  i n t e r c a l a c i o n e s  d e  c o n g lo m e ra ­
d o s  y a r e n i s c a s .
-  P l i o c e n o  : E s t á  poco  d e s a r r o l l a d o  en l a  z o n a ,  s i e n d o  
mas c l a r o  en  s u s  a l r e d e d o r e s .  Es i m p o r t a n t e ,  en cam b io ,  l a  
s u p e r f i c i e  c u b i e r t a  p o r  m a t e r i a l e s  d e t r í t i c o s  a r c i l l o s o -  -  
a r e n o s o s ,  d e  u n o s  15 m. d e  p o t e n c i a ,  s u p e r p u e s t o s  a  m a te -
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r i a l e s  s e c u n d a r io s  y t e r c i a r i o s ,  que se  suponen  de época  
de t r a n s i c i ó n  p l i o c u a t e r n a r i a .
2 . 4 . 4 .  C u a te r n a r io
3u im p o r t a n c i a  es pequeña , a n te  l a  f a l t a  de e s p e s o r  de 
s u s  d e p ó s i t o s ,  aunque a l c a n z a  c i e r t a  e x t e n s ió n  t a n t o  en Ta 
l a y u e l a s  como a l  IT de S i n a r c a s .  En é l  s e  d i s t i n g u e n  como 
t i p o s  p r i n c i p a l e s  :
-  Manto de a r ro y a d a  : En s u p e r f i c i e s  de  poca p e n d ie n te  
y a l  p ié  de l a s  m ontañas  p a l e o z o ic a s  y t r i á s i c a s ,  e s p e c i a l  
m ente e n t r e  e l  R an e ra  y e l  P ic a r c h o .
-  C o luv ión  o r l a  : S i tu a d o  e n t r e  e l  m anto y l o s  r e l i e * • 
v e s  a n t i g u o s ,  form ando como una  o r l a  que l o s  ro d e a  en a lg u  
n o s  t ra m o s .  C o n s t i t u i d a  p o r  un d e p ó s i t o  de a r c i l l a s  y b lo ­
ques a n g u lo so s  t r a n s p o r t a d o s  p o r  fenóm enos de g ra v e d a d  y -  
de  a lu v io ñ a m ie n to  c o r t o .
-  A r c i l l a s  r e s i d u a l e s  : En l a s  p ro x im id a d e s  de  a f l o r a ­
m ie n to s  c a l c á r e o s  a p a re c e n  d e p ó s i t o s  a r c i l l o s o s  que han  su  
f r i d o  d e s c a r b o n a ta c ió n  p o r  la v a d o  y r u b e f a c c ió n  de  l a s  s a ­
l e s  de h i e r r o  p o r  d e s h i d r a t a c i ó n .
-  C o s t r a s  : D e p ó s i to s  e s p e s o s  fo rm ados  p o r  c a l i z a s ,  a  
v e c e s  b r e c h o id e a s ,  e s t r a t i f i c a d a s ,  en e l  ex trem o N¥.
-  T r a v e r t i n o s  : D e p ó s i to s  poco e x te n s o s  de  c a l i z a s  e s ­
p o n jo s a s ,  donde e l  c a rb o n a to  c á l c i c o  se  h a  d e p o s i t a d o  so — 
b r e  p l a n t a s .  A parecen  c e r c a  de S a n ta  Cruz de Moya.
-  D e p ó s i to s  r e c i e n t e s  : donde se  a g ru p a n  l o s  d e p ó s i t o s  
d e t r í t i c o s  ( e l u v io n e s ,  c o lu v io n e s  y a l u v i o n e s )  fo rm ados  en 
e l  H oloceno y en l a  a c t u a l i d a d .
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2.5* C l i m a t o í o s l a
2«5*1* G -enera lidades
E l á r e a  e l e g i d a  p r e s e n t a  u n as  c a r a c t e r í s t i c a s  c l i m á t i ­
c a s  p e c u l i a r e s ,  c o n d ic io n a d a s  p r in c ip a lm e n t e  p o r  su  l o c a l i  
z a c ió n  g e o g r á f i c a  en un a  zona de  t r á n s i t o  e n t r e  l a  M ese ta  
C a s t e l l a n a  y l a  l l a n u r a  v a l e n c i a n a ;  l a  p r im e r a  c a r a c t e r i z a  
d a  p o r  su  e l e v a d a  a l t i t u d  y c o n t i n e n t a l i d a d ,  con ex trem a­
d a s  d i f e r e n c i a s  t é r m ic a s  y r i tm o  a n u a l  de  p r e c i p i t a c i o n e s  
r e l a t i v a m e n t e  homogéneo, m ie n t r a s  que l a  segu n d a  s e  c a r a c ­
t e r i z a  p o r  t e m p e r a tu r a s  mas su a v e s  y menos e x t re m a d a s ,  ju n  
t o  con un rég im e n  p lu v io m é t r i c o  mas m arcadam ente  e s t a c i o ­
n a l ,  con f u e r t e  p ic o  o t o ñ a l .
A sí se  puede a p r e c i a r  que en l a s  v e r t i e n t e s  i n t e r i o r e s  
de l a  s i e r r a ,  como o c u r r e  en l a  l í n e a  L a n d e te -G a ra b a l la -M i  
r a ,  l a s  c o n d ic io n e s  son c a s i  c o n t i n e n t a l e s  t í p i c a s ,  con un 
c l im a  s e m e ja n te  a l  d e l  r e s t o  de l a  M ese ta  en su s  mismos n i  
v e l e s  a l t i t u d i n a l e s ;  aunque e x i s t e  u n a  in n e g a b le  i n f l u e n ­
c i a  m e d i t e r r á n e a ,  pues d i s t a  d e l  mar s o la m e n te  100 km.
Por e l  c o n t r a r i o ,  en l a s  v e r t i e n t e s  o r i e n t a l e s ,  que —  
d e s c ie n d e n  h a c i a  e l  v a l l e  d e l  T u r i a ,  donde s e  a l c a n z a  l a  
mínima a l t i t u d  y mayor p ro x im id ad  a l  mar (unos  80 k m .) ,  s e  
v a  pasando  g ra d u a lm e n te  a  u n a s  c o n d ic io n e s  cad a  v e z  mas t í  
p icam en te  m e d i t e r r á n e a s ,  pud iendo  c o n s i d e r a r s e  y a  to ta lm e n  
t e  m e d i t e r r á n e a  l a  zona a  p a r t i r  d e l  p a n ta n o  d e l  G e n e r a l í ­
simo o i n c l u s o  a lg o  a n t e s .
2 .5 * 2 .  D atos  d i s p o n i b l e s
P a ra  e l  e s t u d i o  c l i m a t o l ó g i c o  tomamos l o s  d a t o s  de t o ­
d a s  l a s  e s t a c i o n e s  de l a  r e d  p l u v i o m é t r i c a  y t e r m o m é t r ic a  
p e r t e n e c i e n t e s  a l  á r e a  en e s t u d i o  y p ro x im id a d e s .
De e s t e  modo conseguim os l o s  d a t o s  p l u v i o m é t r i c o s  com­
p l e t o s ,  en mm. y d í a s  de  p r e c i c i t a c i ó n ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  
l o s  25 años c o n s e c u t iv o s  e n t r e  1955 y 1977 , p a r a  10 e s t a ­
c io n e s  j A l i a g u i l l a ,  B enagéber ,  G audete  de l a s  F u e n te s ,  Ga 
r a b a l l a ,  G ra ja  de Campalbo, M ira ,  S a n ta  Cruz de Moya, S i ­
n a r c a s ,  T a la y u e la s  y U t i e l .
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A l i .  G ar . G r .C . T a l , .  S i n .  SCM. M ira  B en. Cau. U t i .
En. 4 9 ,0  5 3 ,1  5 5 ,1  5 9 ,4  5 1 ,6  3 3 ,9  3 2 ,0  3 4 ,3  2 3 ,1
  7 ,8  5 ,9  5 ,9  3 ,7  3 , 7  4 ,9  9 ,4  5 ,6  3 ,3  5 ,9
6 9 .0  5 8 ,7  4 8 ,2  5 3 ,3  4 6 ,7  3 7 ,3  4 0 ,2  3 5 ,4  3 7 ,2  4 4 ,7
8 .7  5 ,7  6 , 8  5 ,5  4 , 4  6 ,3  8 ,9  7 ,0  4 ,0  6 ,2
Mxn 6 2 ,4  4 7 ,7  4 4 ,2  5 0 ,2  4 3 ,0 -  3 6 ,2  4 3 ,9  3 6 ,7  4 5 ,4  3 7 ,9
9 .2  5 ,0  7 ,7  5 ,5  3 , 8  5 ,5  9 ,0  6 , 0  4 ,2  5 ,1
Atn 5 9 ,2  4 4 ,1  5 0 ,3  4 8 ,9  4 3 ,7  4 5 ,0  4 7 ,5  3 9 , 0  3 3 ,2  2 9 ,1
7 .7  5 ,1  7 ,3  4 ,8  4 ,2  6 ,5  8 , 2  6 , 3  4 ,3  4 ,0
MZi 7 8 ,5  5 5 ,0  6 1 ,9  5 7 ,7  6 0 ,8  6 3 , 8  5 3 ,9  5 3 ,0  5 2 ,7  3 9 ,6
7 ,9  5 ,7  8 ,0  5 ,0  4 ,5  7 ,3  8 ,3  7 , 3  4 ,4  5 ,8
£ S i  59 ,6  5 7 ,2  6 1 ,9  5 5 ,4  5 0 ,0  6 3 ,4  5 1 ,2  3 6 ,7  4 1 ,7  4 3 ,6
6 .5  4 ,8  7 ,2  4 ,8  4 ,0  6 ,6  6 , 8  5 , 9  3 , 5  5 , 3
1 8 ,7  1 8 ,3  2 4 ,0  2 2 ,2  1 7 ,0  3 4 ,4  2 3 ,9  1 3 ,2  1 4 ,4  1 1 ,7
2 .3  1 ,5  3 ,2  2 ,0  1 , 2  3 ,4  2 ,9  2 ,2  0 , 3  1 ,5
A&. 41 ,5  2 7 ,4  2 8 ,1  2 4 ,3  3 4 ,2  3 3 ,6  3 4 ,3  3 0 ,2  1 4 ,4  1 6 ,7
3 . 8  2 ,0  3 , 7  2 ,2  2 ,2  3 ,2  4 ,0  3 ,6  1 ,3  2 ,5
52 .3  4 5 ,8  5 0 ,6  5 3 ,1  4 4 ,3  4 5 ,9  4 4 ,9  4 0 ,6  4 8 ,4  4 7 ,5
5 .6  3 ,3  5 ,5  3 ,4  3 ,3  4 ,8  6 ,1  5 ,1  3 ,1  4 ,0
Oc^ 75 ,6  7 2 ,0  6 8 ,0  6 2 ,9  7 1 ,5  5 5 ,0  5 6 ,3  6 7 ,0  7 6 ,2  5 7 ,3
7 ,2  5 , 8  7 ,6  4 , 8  4 ,3  5 ,5  7 ,3  7 , 0  3 ,9  5 ,1
NOi 6 4 ,2  56 ,5  5 7 ,8  6 0 ,8  4 9 ,6  5 0 ,3  4 6 ,9  4 9 ,2  4 6 ,2  6 2 ,5
7 .6  5 ,1  7 ,5  4 ,4  4 ,1  5 ,1  8 ,2  6 ,3  4 ,2  6 ,1
—  6M  6 5 ,3  6 1 ,7  6 3 ,2  4 9 ,5  51 ,5  5 2 ,5  4 5 ,9  3 7 ,9  4 2 ,5
1 0 .1  6 ,5  8 ,0  5 ,0  4 ,2  5 ,4  9 ,3  6 ,9  4 ,1  6 ,0
—  22 ? ’ o M f ’ 8 1 5 6 ' 4 1 5 6 ,8  1 4 7 ,5  1 4 5 ,0  1 4 5 ,3  1 3 3 ,7  1 3 1 ,3  1 0 6 ,6  
s 2 4 ,8  1 6 ,0  2 3 ,0  1 5 ,3  1 2 ,5  1 9 ,3  2 5 ,5  2 0 ,1  1 2 ,9  1 4 ,9
—  1 0 2 >9 H 4 , 0  1 0 2 ,4  1 0 1 ,2  1 3 1 ,4  1 0 9 ,9  8 0 ,1  7 0 ,4  7 2 ,0
1 2 ,6  8 ,2  1 4 ,5  9 ,0  7 ,3  1 3 ,9  1 3 ,7  1 1 ,7  5 ,6  9 ,3
—  1 7 6 ,4  1 7 6 ,8  1 6 5 ,9  1 5 1 ,2  1 4 3 ,1  1 5 6 ,8  1 6 4 ,8  1 6 7 ,3
2 0 .4  1 4 ,2  2 0 ,6  1 2 ,6  1 1 ,7  1 5 ,4  2 1 ,6  1 8 ,4  1 1 ,2  1 5 ,2
—  1 7 I ’ ?  1 4 8 ,0  1 5 2 ,1  1 3 5 ,6  1 2 0 ' 4 1 2 6 >3 1 1 5 ,5  1 0 9 ,5  1 2 0 ,62 1 .1  1 8 ,1  2 4 ,3  1 3 ,8  1 2 ,3  1 6 ,6  2 7 ,6  1 9 ,5  1 1 ,9  1 3 ,1
70 6 ,5  5 9 7 ,0  59.4,8 5 8 8 ,1  5 5 0 ,2  5 4 8 .0  529 .6  4 8 3 .9  4 7 6 .0  4 6 3 .7
8 3 .4  56 ,5  8 3 ,4  4 8 ,6  4 3 ,8  6 5 ,2  8 8 ,4  6 9 ,7  4 1 ,6  5 8 ,0
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P r e c i p i t a c i o n e s  máxima y m ínim a o b t e n i d a s  en  e l  p e r í o d o  
m e n c io n ad o  en l a s  e s t a c i o n e s  y  e l  año :
P e r í o d o A l i . G ar. T a l . G.O. S in . SCM. M ira Ben.
Max 330 296 328 263 240 205 253 203
In v , 'Min 55 37 45 59 31 31 33 13
P r .
Max 434 309 334 297 309 261 271 294
Min 88 64 44 63 57 53 56 39
Ve.
Max 345 264 259 313 250 280 295 209
Min 53 30 16 41 36 44 31 34
O t.
Max 336 285 291 322 320 244 275 274
Min 53 24 11 26 22 26 19 27
Año
Max 1079 933 879 825 854 669 764 755
Min 385 269 339 380 243 311 289 236
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En c u a n to  a  l a s  t e m p e r a tu r a s  ob tuv im os l o s  d a t o s  de Be- 
n a g é b e r  (26 a ñ o s ) ,  F u e n te l e s p in o  de Moya (20 a ñ o s ) ,  G r a ja  
d e  Campalbo (19 a ñ o s )  y  U t i e l - L a  N o r ia  (13  a ñ o s ) ,  y  U t i e l  
(15 a ñ o s ) .
Benagéber Gra.ja de Camo. U t i e l - L a  N.
Tmax. Tmin. Tmed. Tmax. .Tmin. Tmed. Tmax. Tmin. Tmed
En. 1 2 ,3 2 ,3 7 ,3 9 ,7 1 ,0  5 ,2 1 0 ,4  - 1 , 2 4 ,6
Fb. 1 2 ,8 2 ,4 7 ,6 1 0 ,0 1 ,3  5 ,7 1 1 ,2  - 0 , 4 5 ,4
Mr. 1 5 ,5 3 ,8 9 ,7 1 2 ,8 2 ,4  7 ,7 1 3 ,1  0 ,9 7 ,0
Ab. 1 8 ,3 5 ,9 1 2 ,1 1 6 ,2 4 ,5  1 0 ,4 1 6 ,9  2 ,9 9 ,9
My. 2 3 ,0 1 0 ,1 1 6 ,6 2 1 ,0 8 ,8  1 4 ,9 2 2 ,3  3 ,3 1 5 ,3
J n . 2 6 ,9 1 3 ,5 2 0 ,2 25 ,5 1 2 ,7  1 9 ,1 2 6 ,5  1 1 ,1 1 3 ,8
J l . 3 1 ,1 1 6 ,9 2 4 ,0 3 1 ,0 1 6 ,6  2 3 ,3 3 1 ,5  1 3 ,4 22 ,5
Ag. 30 ,6 1 7 ,0 2 3 ,8 3 0 ,6 1 6 ,4  2 3 ,5 3 0 ,6  1 3 ,1 2 1 ,3
Se. 2 7 ,0 1 4 ,3 2 0 ,6 2 6 ,4 1 3 ,5  2 0 ,1 2 6 ,5  1 0 ,3 1 8 ,6
Oc. 2 1 ,1 1 0 ,0 1 5 ,6 1 9 ,4 8 ,7  1 4 ,1 2 0 ,1  6 ,7 1 3 ,4
No. 1 6 ,3 5 ,5 1 0 ,9 13 ,6 4 ,1  8 , 7 1 3 ,7  1 ,9 7 ,9
D i. 12 ,6 2 ,7 7 ,6 8 ,8 1 ,5  4 ,9 9 ,5  0 , 7 5 ,1
Año 1 4 .7 H i A 1 2 ,5
F u e n te l e s o in o U t i e l
Tmax. Tmin. Tmed. Tmax. Tmin.. Tmed.
En. 9 ,7 - 1 , 1 4 ,3 8 ,6  - 1 , 3 3 ,4
Fb. 1 2 ,5 - 0 , 5 5 ,8 9 ,0  - 1 , 0 4 ,0
Mr. 13 ,6 0 ,9 7 ,2 1 1 ,8  0 ,1 5 ,9
Ab. 1 6 ,7 3 ,5 1 0 ,1 1 5 ,2  2 ,7 9 ,0
My. 2 0 ,4 7 ,3 1 3 ,9 2 0 ,0  6 ,3 1 3 ,2
J n . 2 5 ,8 1 0 ,8 1 3 ,3 2 4 ,9  1 0 ,7 1 7 ,8
J l . 31 ,6 1 4 ,1 2 2 ,8 2 9 ,9  1 2 ,7 21 ,3
Ag. 3 0 ,8 1 4 ,3 2 2 ,5 2 9 ,8  1 2 ,6 2 1 ,2
Se. 25 ,3 1 1 ,4 1 8 ,3 2 4 ,7  9 ,6 1 7 ,6
Oc. 1 8 ,1 6 ,7 1 2 ,4 1 8 ,5  5 ,7 1 2 ,1
No. 1 2 ,3 2 ,2 7 ,2 1 1 ,9  1 , 4 6 ,7
D i. 8 ,5 - 0 , 8 3 ,8 . 7 ,9  - 1 , 3 3 ,3
Año 1 2 ,2 1 1 ,8
a  de Camoalbo
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TEMPERATURAS ABSOLUTAS MENSUALES
(rja . Camp. F t e l e s p . U t i e l La N o ria B enagéber
E. 25 -1 2 20 -1 8 22 -1 9 24 -2 1 23 - 7
F . 26 -9 26 -1 2 21 -1 7 25 -1 8 27 -1 1
M. 27 - 8 27 -1 2 23 -1 0 26 -1 0 29 — 0
A. 32 - 4 28 -6 28 -5 28 -5 31 - 1
M. 35 0 33 -2 33 -2 35 -1 38 0
J . 38 3 37 1 36 3 36 4 40 4
J . 41 8 39 6 40 8 41 8 44 10
A. 40 8 40 6 38 5 33 5 41 10
S. 41 5 39 0 36 1 35 0 33 4
0 . 33 0 31 - 4 29 -2 31 -3 36 1
N. 30 -5 25 -9 24 - 8 27 - 3 23 - 4
D. 25 -1 1 23 -1 1 17 -1 2 20 -1 2 25 - 9
OSCILACION MEDIA DIARIA
Gja.Cam . F u e n te l . U t i e l La N o ria  Benageb
E. 8 ,7 1 0 ,8 1 0 ,4 1 1 ,6 1 0 ,0
F . 8 ,7 1 2 ,6 1 0 ,0 1 1 ,6 1 0 ,4
M. 1 0 ,4 1 2 ,7 1 1 ,7 1 2 ,2 1 1 ,7
A. 11» 7 1 3 ,2 1 2 ,5 1 4 ,0 1 2 ,4
M. 1 2 ,2 1 3 ,2 1 3 ,7 1 4 ,0 1 2 ,9
J . 1 2 ,8 1 5 ,0 1 4 ,2 1 5 ,4 1 3 ,4
J . 1 4 ,4 1 6 ,5 1 7 ,2 1 3 ,1 1 4 ,2
A, 1 4 ,2 1 6 ,5 1 6 ,5 1 7 ,5 1 3 ,6
S. 1 2 ,9 1 3 ,9 1 5 ,1 1 5 ,7 1 2 ,7
0 . 1 0 ,7 1 1 ,4 1 2 ,3 1 3 ,4 1 1 ,1
N. 9 ,5 1 0 ,1 1 0 ,5 1 1 ,3 1 0 ,8
D. 7 ,3 9 ,3 9 ,2 3 ,3 9 ,9
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2 .5 * 3 - A n á l i s i s  de l o s  d a to s
A) En c u a n to  a l a s  p r e c i p i t a c i o n e s  puede o b s e rv a r s e  u n a  
p r e s e n c ia  p r á c t ic a m e n te  c o n s ta n te  de dos máximos p r in c ip a ­
l e s  : uno a f i n a l  de p r im a v e ra , en mayo ó m a y o - ju n io , y e l  
o t r o  en o c tu b re ;  mas o t r o s  dos p ic o s  s e c u n d a r io s  c o r re s p o n ­
d i e n t e s  a  d ic ie m b re  y f e b r e r o  o m arzo .
Los m ínim os de l a s  c u rv a s  son  aún mas c o n s ta n te s ,  p re se n  
tá n d o s e  s iem p re  e l  mas acu sad o  en j u l i o ,  que es  e l  mes mas 
se c o  d e l  año , s e g u id o  de a g o s to ,  a c i e r t a  d i s t a n c i a  p o r  en­
c im a. Además es  c o n s ta n te  e l  b a jó n  en l a  p lu v io s id a d  en e l  
mes de  e n e ro , d e sp u é s  d e l  m encionado p ic o  de d ic ie m b re .
R esp ec to  a  l a  d i s t r i b u c i ó n  e s t a c io n a l  de  l a  p r e c i p i t a -  -  
c ió n  puede v e r s e  que hay  g ran  r e g u la r id a d ,  s ie n d o  l o s  v a lo ­
r e s  m edios de unos 150 mm. en p r im a v e ra , 100-110  en v e ra n o , 
150 -170  en o to ñ o  y 130 -150  en in v ie r n o .
En g e n e ra l  se  o b se rv a  en l a  com arca que p o r  encim a de —  
l o s  800 m. de a l t i t u d  l a  p r e c i p i t a c i ó n  excede l o s  500 mm. /  
añ o , s ie n d o  y a  de unos 600 mm. en n iv e l e s  e n t r e  900 y 1 .0 0 0  
m. En l a s  l l a n u r a s  y  c o l in a s  p e r i f é r i c a s ,  de a l t i t u d  i n f e ­
r i o r  a  800 m. se  r e c ib e n  e n t r e  400 y 500 mm.
Los d a to s  d i s p o n ib le s  de l a s  a l t i t u d e s  s u p e r io r e s  a  l o s  
1 .0 0 0  m. son  mas f r a g m e n ta r io s ,  p e ro  podemos f i j a r n o s  e sp e ­
c ia lm e n te  en l o s  de A l i a g u i l l a ,  l a  p o b la c ió n  de  s i t u a c i ó n  -  
mas p r i v i l e g i a d a  en c u a n to  a  a l t i t u d  (1 .0 1 0  m .) y em plaza­
m ie n to  en e l  n ú c le o  de l a  s i e r r a ,  muy p róx im a a  l a s  m ayores 
e le v a c io n e s ,  donde s e  o b tie n e n  y a  mas de 700 mm. a n u a le s .
E n to n ce s , com parando l a  g r á f i c a  de e s t a  p o b la c ió n  con l a  
de  S in a rc a s ,  a  s ó lo  8 km. en l í n e a  r e c t a  y 899 m. de a l t i ­
t u d ,  vemos un g ra n  p a r a le l is m o  en e l  que s ie m p re  s e  s i t ú a  
A l i a g u i l l a  c la ra m e n te  p o r  encim a. P or t a n t o  puede su p o n e rs e  
que p ro lo n g an d o  l a  l í n e a  que une ambos p u e b lo s  en d i r e c c ió n  
a l  R an era  o a l  P e la d o  s e g u i r á  aum entando l a  p r e c i p i t a c i ó n ,  
aunque en un g rad o  d i f í c i l  de p r e v e r  con e x a c t i t u d ,  y a  que 
o t r a s  p o b la c io n e s ,  como G a ra b a l la  y T a la y u e la s ,  s i t u a d a s  a l  
n o r te  de e s t a s  m ontañas y a  a l t i t u d  se m e ja n te  a  A l i a g u i l l a ,  
r e c ib e n  menos de 600 mm. a n u a le s .
Así, extrapolando a partir de los datos de estas pobla­
ciones, suponiendo un aumento de 50 mm. anuales de promedio 
por cada 100 m. de elevación, obtendríamos desde cada una 
de ellas lo siguiente :
Aliaguilla : para 1.200 m. -> 800 mm. y para 1.400 m. -* 900 mm
Garaballa s " " 725 mm. " " " 825 mm
Talayuelas : M ,f 700 mm. n n n 800 mm
Es decir, que puede suponerse con bastante fundamento que
en los niveles medios de las montañas de la sierra la preci­
pitación oscilará entre 700 y 800 mm., mientras que en los 
niveles mas elevados se alcanzarán valores entre 800 y 900 
mm. Esta suposición vendrá a ser prácticamente confirmada 
mas adelante por la presencia a dichos niveles de un impor­
tante número de especies subatlánticas y centroeuropeas, de 
elevados requerimientos hídricos.
B) Respecto a las temperaturas se observan menos contras 
tes, y en ellos la altitud no parece ser el factor primor­
dial. Así, Utieí-Ia Noria (735 m.) es mas frío (Tm = 12,52) 
que la Graja de Campalbo (Tm = 13,2), situada a 1.097 m. Es 
to se deberá probablemente á la localización de este último 
pueblo en la solana del Campalbo, protegido de los vientos 
del N. y E, mientras que Utiel ocupa el fondo de un altipla­
no, descubierto a los cuatro vientos y propicio al almacena­
miento de aire frío.
Fuentelespino de Moya presenta una situación semejante, 
en el altiplano de Landete a Campillos, aunque a mayor alti­
tud y con mayor continentalidad, por lo que su temperatura 
es aún mas baja (Tm = 12,22). Pero todavía es mas baja la me
dia én el área urbana de Utiel (Tm = 11,82).
Por todo ello debe suponerse que en los valles y bajas 
montañas de la sierra, entre 900 y 1.100 m. se presentarán 
temperaturas medias del órden de 12 - 12,5 en. situaciones me
nos favorables y 13 - 13,5 en situaciones mas favorables; y
en los niveles superiores, de 1.200 - 1.400 m., de alrededor 
de 112C de media.
Solamente en las partes bajas del valle del furia aparece 
rán medias superiores, alcanzándose niveles de 14 - 14,52 al 
descender de 700 a 500 m. Así, en Benagéber (461 m.) es ya 
de 14,72.
Puede apreciarse también que el numero de meses con ries­
go de helada varía de 7, en las partes mas cálidas, hasta 9, 
en las mas frescas. Observándose,finalmente,que la continen- 
talidad del clima de estos territorios es elevada; lo cual 
se aprecia fácilmente a través de las elevadas oscilaciones 
térmicas, especialmente en los meses veraniegos, pese a su 
relativa proximidad a la costa, alcanzándose valores de 17 a 
192 para la oscilación media anual, similares a los de Alba­
cete.
2*5*4. Estudio sintético ; Indices Bioclimáticos
Para completar el estudio del clima, y hacerlo mas fácil­
mente comparable con el de cualquier otro lugar, veamos los 
resultados de aplicar los principales índices bioclimáticos. 
Para ello consideraremos las poblaciones de las que dispone­
mos de datos mas completos y las zonas superiores de los ma­
cizos del Campalbo y Ranera; estos últimos reducidos a par­
tir de los anteriores. Además, a modo de síntesis, daremos 
los intervalos de variación en las zonas periféricas y nucle 
ares de la sierra.
2.5*4.1. Indice de Lang • - Aunque de los mas antiguos y 
sencillos entre los índices climáticos, este I = P/T, no por 
ello ha perdido su utilidad, pese a su conocido defecto, en­
tre otros, de considerar sólo medias anuales. Obtenemos los 
valores siguientes :
Benagéber...  33 Aliaguilla........  53
Utiel.......  38 Macizo Campalbo ... 59
Talayuelas ..... 44 Macizo Ranera  73
Graja de Campal. 45
Zonas periféricas : 35-55 Zonas nucleares : 55-75




U t i e l
72 d í a s
í'7 | :__ s e c o s1020
O ra.ja de 
Camoalbo
d ía s








En* Fb. I-Ir. Ab Oc. No. Di
2.5*4.2. Indice de De Martonne .- I = P/T+10. Muy sinilar 
al anterior, pero haciendo disminuir la influencia de las me 
dias térmicas frente a las pluviométricas, obteniéndose re­
sultados mas acordes con la realidad*
Benagéber.......  20 Aliaguilla...... 32
Utiel......... . 21 Macizo Campalbo *• 32
Graja de Campalbo. 26 Macizo Ranera •••• 33
Talayuelas ....... 25
Zonas periféricas s 20-30 - Zonas nucleares s 30-40
2*5*4«3* Cociente oluviométrico de Bmberger .- En esta - 
fórmula : Q = lOOP/fM^-m^) se introduce una variación impor­
tante, en el sentido de considerar las medias térmicas de -
los meses mas cálido y mas frió* Pero, como demuestra Pita
Carpenter (1968), su correlación con los demás índices es -
muy baja, resultando dudoso su valor.
Benagéber.......  90 Aliaguilla.......145
Utiel...........  95 Macizo Campalbo .. 143
Graja de Campalbo. 110 Macizo Ranera •••• 190
Zonas periféricas : 90-130 - Zonas nucleares : 130-190
2.5.4.4* Indice xerotérmico de Gaussen .- Indice de gran 
sencillez y valor expresivo, de los mas empleados por los au 
tores de trabajos biogeográficos en las últimas décadas, so­
bre todo a través de su expresión gráfica : las curvas ombro 
térmicas, muy útiles para hacerse una idea del clima de un 
golpe de vista.
Las obtenidas para la zona en estudio aparecen en los dia 
gramas adjuntos. En ellos puede observarse la presencia de 3 
meses secos en las'partes mas exteriores hacia el este (Bena 
géber), de 2 a 3 meses en las zonas periféricas de la sierra 
y de 1 a 2 meses secos en las zonas nucleares; alcanzándose, 
probablemente,en el macizo del Ranera valores inferiores a 
un me? sobre todo considerando los factores de corrección, 
como son los días de precipitación, niebla, rocío, etc., del 
verano.
2.5*4.5* Indice de Birot .- Como el anterior está ideado 
para evaluar la intensidad del período seco. Aquí se parte 
de la hipótesis de considerar seco el mes en que n*p/t sea 
inferior a 10 (siendo n= n2 días de precipitación, p= mm. 
obtenidos y t= temperatura media de ese mes), y se calcula 
I =2(10-i), siendo i = n«p/t, .para los meses en que i es 
inferior a 10. Obtenemos los resultados siguientes s
Benagéber 13>2 Graja de Campalbo •• 11,4
Utiel.........  17» 3 Aliaguilla....... 10,7
2.5*4*6. Indice de De Philiopis Este se obtiene exclu 
sivamente de los datos estivales, cuya precipitación ocupa 
el numerador y la temperatura media del mes mas cálido el de 
nominador. Como los dos anteriores tiene el valor de fijarse 
especialmente en la estación seca, la mas condicionante de 
cara a la vegetación en el área mediterránea.
Benagéber 3,3 Graja de Campalbo •• 4,8
Utiel........ . 3,2 Aliaguilla.........  5,3
2.5*4*7. Indice de Precipitaciones Estivales Pita Car- 
penter (1968) apunta que de cara a la vegetación es mas in­
teresante relacionar la suma de precipitaciones de la tetra- 
terma (los meses del verano mas mayo) con la temperatura del 
mes mas cálido, debido a que ellas son las que re gilmente con 
dicionan las disponibilidades hídricas en el período seco. 
Obtenemos los siguientes valores para este I.P.E. s
JJtiel  .... 5,0 Graja de Campalbo ¿.7,4
Benagéber  5,8 Aliaguilla......... 8,8
2.5*4.8. Indice de Thornthwaite .- Muy diferente y mucho 
mas complejo que los anteriores. Se basa en el cálculo de la 
evapotranspiración potencial de una estación y compgiración 
con la precipitación obtenida en la misma, con lo cual se 
evalla el exceso o defecto de agua que se presenta cada mes 
o al año. Su forma mas sencilla de presentación es la del d£ 
ficit hídrico : D = 2(E-P), en los meses en que E es mayor 
que P. ' '
Los valores obtenidos son s
Utiel.........  354 Aliaguilla
Benagéber  404
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2.5*5* Tipos de climas
Por todos los caracteres apimtados hasta ahora hemos de 
considerar el territorio en estudio incluido en el área ma- 
croclimática mediterránea.
Hay importantes variaciones de unas zonas a otras, desde 
clima mediterráneo-árido hasta prácticamente mediterráneo- 
húmedo; sin embargo dominan las variantes denominadas por la 
mayor parte de los autores como mediterráneo-subhúmedas, sub 
mediterráneas (Gaussen) o mediterráneo-templadas (Emberger).
A la hora de elegir un sistema de clasificación de los - 
climas claro y objetivo elegimos el de Kdppen. Aplicando es­
ta clasificación a las diferentes partes de nuestro territo­
rio obtenemos los resultados siguientes s
A) Zona este. Valles de l Turia y Regajo entre 500 y 800 m.
C-2 : invierno templado ( tm mes mas f r ío  entre 5 y 7^)
a-1 s verano temulado cálido ( tm mes mas cálido entre
22 y 242)
s-3 s año seco (P entre 400 y 600)
s-2 s verano subseco (P tetraterm a entre 100 y 150)
B) Zona p e r ifé r ic a  entre 800 y 1.000 m.
C -l : inv . tem plado-frío  ( tm mes mas f r ío  entre 3 y 52)
a-1 s verano templado-cálido
s-3 s año seco, ¡ r; ~
s-2 : verano subseco
y
C) Media montaña, entre 1.000 y 1.200 m.
0-1 : invierno tem plado-frío
a-1 : verano templado-cálido
s-2 s año subseco (P entre 600 y 800)
s-1 s verano subhúmedo (P entre 150 y 200)
D) Zonas superiores de las montañas
D-l s invierno frío-templado (tm entre 0 y 32) 
b-1 : verano templado (t^ entre 20 y 222) 
s-2 : año subseco y s-1 : verano subhdmedo
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2 .6 .  GEOGRAFIA HUMARA
2 .6 .1 .  P o b la c ió n
E l t e r r i t o r i o  e s tu d ia d o  com prende té rm in o s  m u n ic ip a le s  
de dos p r o v in c ia s .  De l a  de V a le n c ia  in c lu y e  c a s i  to d o  e l  
d e  S in a rc a s  y fra g m e n to s  m enores de l o s  de A ras de  A lpuen 
t e ,  T i ta g u a s ,  T u é ja r  y 3 e n a g é b e r , a s í  como e l  ex trem o ñ o r  
t e  de lo s  de U t i e l  y C am p o rro b le s.
En e l l o s  d e s ta c a n ,  como n ú c le o s  de p o b la c ió n  mas im por 
t a n t e s ,  C am porrob les y S in a r c a s ,  con unos 2 .2 0 0  y  1 .5 0 0  -  
h a b i t a n t e s  r e s p e c t iv a m e n te ,  mas l a s  a ld e a s  de  l a  T o rre  y 
l a  L o b e ru e la , con menos de 1 .0 0 0  c ad a  u n a ; c o n ta b i l iz á n d o  
s e  en t o t a l  unos 4 .5 0 0  h a b i t a n t e s .
En l a  p r o v in c ia  de Cuenca tenem os l a  m ita d  d e l  té rm in o  
de S a n ta  Cruz de Moya, una  p a r te  d e l  de L a n d e te , l o s  de -  
G ra ja  de Cam palbo, T a la y u e la s  y  A l i a g u i l l a  c o m p le to s , mas 
l a  m itad  de l o s  de G a r a b a l la  y  M ira .
Sus n ú c le o s  de p o b la c ió n  mas d e s ta c a d o s  son  s A l ia g u i ­
l l a  y T a la y u e la s  con un o s 2 .0 0 0  h a b i t a n t e s ,  S a n ta  C ruz de 
Moya y M ira  con unos 1 .0 0 0 , mas lo s  de G a r a b a l la ,  G ra ja  -  
de Campalbo, H a n z a n e ru e la  e H ig u e ru e la ,  con menos de  m il ;  
v in ié n d o s e  a  e v a lu a r ,  p a r a  l a  p r o v in c ia ,  u n o s  7 -500  h a b i ­
t a n t e s .
La d e n s id a d  de p o b la c ió n  v ie n e  a  s e r ,  a s í ,  de  unos 20 
h a b i t a n t e s  /  Km.**, v a lo r  b a s ta n te  b a jo  com parado con e l  -  
de u n o s  70 que t i e n e  E sp añ a , y que aún  s e  ve en c o n s ta n te  
d ism in u c ió n , d eb id o  a  l a  a u s e n c ia  de  i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  y 
c o n s ig u ie n te  in m ig ra c ió n  a  n ú c le o s  mas p o b la d o s .
P re c isa m e n te  e s t e  abandono de t i e r r a s  de l a r g a  t r a d i ­
c ió n  a g r í c o l a  y g a n a d e ra  i n c id e  en l a  v e g e ta c ió n ,  o b s e r ­
v án d o se  en muchos lu g a r e s  u n a  p ro g re s iv a  r e c u p e ra c ió n  de 
l o s  m a to r r a le s  y  bosques n a t u r a l e s  en t e r r e n o s  a n te s  c u l ­
t i v a d o s ,  b a ld ío s  o e x c e s iv a m e n te  p a s to r e a d o s  y c a rb o n e a ­
d o s .
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2 .6 ,2 .  A provecham ien to  d e l  t e r r i t o r i o
Los c u l t i v o s  mas e x te n d id o s  p o r e s t e  t e r r i t o r i o  son  de 
s e c a n o , p r in c ip a lm e n te  c e r e a l e s  d iv e r s o s ,  v id  y g i r a s o l ,  
además de a lg u n o s  campos de a lm en d ro s  y o l i v o s ,  a lc a n z a n ­
do é s to s  h a s ta  c e r c a  de l o s  1 .0 0 0  m. en A l i a g u i l l a .
De r e g a d ío  so la m e n te  se  e n c u e n tra n  dos zonas im p o rta n ­
t e s ,  l a s  v eg as  d e l  r i o  O jos de Moya en M ira  y G -a rab a lla  y 
l a s  d e l  T u r ia  p o r  S a n ta  C ruz de Moya; s ie n d o ,  adem ás, f r e  
c u e n te  pequeños h u e r to s  a  l o  l a r g o  de l o s  a r ro y o s  de  co­
r r i e n t e  c o n t in u a ,  donde se  c u l t i v a n  f r u t a l e s ,  a l f a l f a ,  pa 
t a t a s ,  e t c .
En c u a lq u ie r  ca so  e l  c u l t i v o  p o r e x c e le n c ia  de e s t a  co 
m arca es  l a  v id ,  que se  e x t ie n d e  p o r to d a  l a  p la n a  de U- 
t i e l ,  d e s p a re c ie n d o  a l  e l e v a r s e  e l  t e r r e n o  por encim a de 
l o s  9 0 0 -1 .0 0 0  m ., dando paso  so la m e n te , y  en l o s  lu g a r e s  
donde e l  r e l i e v e  l o  p e rm ite ,  a  campos de c e r e a l  y p i p i r i ­
g a l l o .
En l a s  p a r t e s  mas a l t a s ,  e n t r e  1 .1 0 0  y 1 .4 0 0  m . , e l  t e ­
r r e n o  es  a p ro v e ch a d o , p o r  un la d o  como p a s to  p a r a  e l  gana 
do o v in o , e in c lu s o  vacuno en a lg m o s  v a l l e s  mas hdm edos; 
p e ro  p r in c ip a lm e n te  es em pleado en l a  p ro d u c c ió n  f o r e s t a l  
e n c o n trá n d o se  una g ra n  e x te n s ió n  de p in a r e s  de ro d en o  de 
g ra n  c a l id a d  en t e r r e n o  s i l í c i c o ,  y u n a  mas d i s c r e t a  abun 
d a n c ia  de p in a r e s  de l a r i c i o  en l a s  á r e a s  c a l i z a s .
3. ESTUDIO FLORISTICO
3.1. CATALOGO FLORISTICO.
Se indica la relación de táxones recolectados en la zo 
na estudiada, hasta el nivel de subspecie, según el órden 
de familias de Flora Europaea; disponiendo los géneros y 
especies por orden alfabético dentro de las mismas.
La nomenclatura se adapta, en su mayor parte a la de - 
dicha Flora Europaea, aunque en algunos casos, por excep­
ción, se presente con algunas modificaciones; especificán­
dose las sinonimias en los casos que se considera conve­
niente.
Para abreviar el, ya de por sí extenso, catálogo omiti­
remos los táxones de rango superior a la familia, páralos 
que remitimos a la mencionada Flora Europaea, e igualmen­
te los de rango inferior a la subspecie.
También, paiaagilizar el trabajo, omitimos las diagno­
sis completas de los táxones en la mayor parte de los ca­
sos, pues deseamos poner el énfasis en la aportación ori­
ginal s la descripción de una flora y vegetación hasta la 
fecha inéditas, para lo que creemos innecesarios los da­
tos de mera erudición, por otro lado bien conocidos por - 
los especialistas.
Para cada uno de los táxones se anotan unas breves con 
sideraciones sobre su abundancia, ecología, corología, fi 
tosociología, etc., concretando su localización, en cua­
drículas UTM de 10 km. de lado, en los casos de mayor in­
terés o escasez, donde omitiremos el prefijo 30S, común a 
todas las cuadrículas de la zona. Los testimonios de las 
citas se encuentran en el Herbario del Departamento de Bo 
tánica de la Facultad de Ciencias Biológicas de Valencia.
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ISOETACEAS
I s o e t e s  v e l a t a  A. Braun s s p .  v e l a t a  : Muy lo c a l i z a d o ,  
en dos la g u n a s  de d e s e c a c ió n  e s t i v a l ,  c e r c a  de  S in a rc a s ;  
en n iv e l e s  norm alm ente en c h a rc ad o s  h a s t a  com ienzos de v e­
ra n o , form ando p a r t e  de u n a  com unidad de J u n c o - I s o e te tu m  
v e l a t a e .  E sp e c ie  m e d i te r r á n e a  o c c id e n ta l ,  l o c a l i z d a  en Es 
p aña  p r e fe r e n te m e n te  en á r e a s  de i n f l u e n c i a  a t l á n t i c a .  Su 
l o c a l i z a c i ó n  a q u í s i g n i f i c a  un s a l t o  im p o r ta n te  d e sd e  su s  
lo c a l id a d e s  mas c e r c a n a s ,  y su  p r im e ra , y p o s ib le m e n te  úni 
c a , l o c a l id a d  v a le n c ia n a .  XK50.
EQUISETACEAE
E quisetum  a rv e n s e  L. : Común en m árgenes de r í o s  y ac<5 
q u ia s ,  p e n e tra n d o  en l o s  c u l t i v o s  i r r i g a d o s  mas húm edos.
E qu isetum  p a l u s t r e  L. : 
e s c a s o , en com unidades de 
in u n d a c ió n  p ro lo n g a d a .
E qu ise tum  ram osissim um  
D e s f . : A bundante en cau ­
c es  de b a r ra n c o s  s e c o s ,  y 
m árgenes de l o s  r í o s ,  so ­
b re  to d o  en l a s  p a r t e s  me­
nos e le v a d a s .
E q u ise tu m t e l m a t e i a
E hrh . : E scaso  y l o c a l i z a ­
d o , en com unidades de M oli 
n io -H o lo s c h o e n io n  d e  l a s  -  
p ro x im id a d e s  d e l  a r ro y o  Re 
g a jo ,  c e r c a  de S in a r c a s ,e n  
fo rm a c io n e s  d e n s a s ,  a  v e­
c es  c a s i  p u r a s .  XK50 .
A splenium  f o r i s i  enap en 
l a  m ita d  e s t e  de E soaña .
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SIKQPTERILACBAE
C h e ila n th e s  m a ra n ta e  (L. )Domin (= N o th o la e n a  m aran tae  
(L . )D e sv .) : Muy l o c a l i z a d a ,  en l a s  m ontañas de  T a lay u e­
l a s ,  form ando p a r t e  de com unidades r u p íc o la s  s i l i c í c o l a s  
t e r m ó f i l a s  de l a s  s o la n a s .  Ya e s ta b a  c i t a d a  p o r  D iek  de  -  
C a sa p o lán . XK40.
ADIANTACEAE
Adiantum  c a p i l l u s - v e n e r i s  1 . s Común en p a red o n es  húme 
d o s ,c a l i z o s  o a r c i l l o s o s ,  de  l a s  p a r t e s  b a ja s ,  p e n e tra n d o  
poco en l a  p r o v in c ia  de C uenca. XK50, 51» 52 , 40, 60,X J29 
39 , 59, 69 .
HYPOLEPIDACEAB
P te r id iu m  a q u ilin u ra  (L .)E u h n . (= P t e r i s  a q u i l i n a  L . ) : 
R e la tiv a m e n te  a b u n d a n te  en l a s  á r e a s  s i l í c i c a s  mas húme­
d a s  de l a  s i e r r a ,  e s p e c ia lm e n te  s ig u ie n d o  l a s  vag u ad as  de 
l a s  l a d e r a s  n o r te  y fo n d o s  de v a l l e .  XK40, 41, 30.
ASPLBXIACEAE
A splenium  ad ian tu m -n ig ru m  L. : Poco a b u n d a n te . A parece 
en l o s  ro q u ed o s  s i l í c i c o s  de  l a  zona c e n t r a l ,  mas e le v a d a , 
de l a  s i e r r a .  XK30, 4 0 ,4 1 .
A splenium  fon tanum  ( I . ) B e m h .  : Común en l o s  ro q u ed o s 
c a l i z o s  som breados p o r  to d a  l a  zo n a , e s p e c ia lm e n te  en l a s  
p a r t e s  mas e le v a d a s .
A splenium  f o r i s i e n s e  Le Grand (= A. fo re s ia c u m  (G rand) 
C h r i s t . )  : Muy r a r o ,  en g r i e t a s  muy p r o te g id a s  y um brosas 
de l a s  m ontañas s i l í c i c a s  de T a la y u e la s .  XK40, 51 . R ec ien  
tem e n te  h a b ía  s id o  d e s c u b ie r to  p o r  G. López ostra l a  f l o r a  
conquense en l a s  c e rc a n a s  m ontañas d e  C a ñ e te -B o n ic h e s .
A splenium  o n o o te r is  L. : Común en l a s  á r e a s  s i l í c i c a s ,  
como s u b r u p íc o la ,  y d e s ta c a n d o  e s p e c ia lm e n te  en e l  s o to -  
bosque de l o s  e n c in a r e s  mas e le v a d o s .
A splenium  o e t r a r c h a e  (G uér.)D C . : E sc a so . P re se n tá n d o ­
se  só lam en te  en ro q u ed o s  s o le a d o s  de l a s  m ontañas c a l i z a s  
mas b a ja s .  XK51, 50.
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A splenium  r u ta - m u r a r i a  L. : Común en g r i e t a s  p r o te g id a s  
de  c a s i  to d a s  l a s  m ontañas c a l i z a s  de l a  zo n a , e s p e c ia lm e n  
t e  de c i e r t a  e le v a c ió n .
A splenium  s e o t e n t r i o n a l e  (L .)H o ffra . s Ya c i t a d a  p o r  D iek 
de  Casa P o lá n . Se e n c u e n tra  a b u n d a n te  en l o s  ro q u e d o s  s i l í ­
c ic o s  d e l  m acizo  c e n t r a l  de l a  s i e r r a ,  form ando p a r t e  p r in ­
c ip a lm e n te  de l a  n u ev a  a s o c ia c ió n  A sp le n ie tu m  s e p te n t r i o n a -  
l i - f o r i s i e n s i s .  XK30, 40, 41.
A splenium  tr ic h o m a n e s  L. : F re c u e n te  en to d o  t i p o  de co­
m unidades r u p íc o la s .
C e te ra c h  o f f ic in a r u m  DC. : Común en ro q u ed o s  c a l i z o s  y -  
s i l í c e o s ,  e x c e p to  en l a s  u m b ría s  e le v a d a s .
P h .y l l i t i s  sco lo o e n d riu m  (L.)líewman (= S co lo p en d riu m  o f f i  
c i n a l e  Sm.) : Muy r a r o .  L o c a liz a d o  r e c ié n te m e n te  p o r n u e s ­
t r o  c o la b o ra d o r  Ju a n  J .  H e rre ro -B o rg o ñ ó n  en una  sim a d e l  Mo 
ló n  de C am p o rro b le s . XJ39*
ATKYRIACEAE
C y s to o te r i s  f r a g i l i s  (L. )B e m h . : B a s ta n te  r a r o ;  a p a re ­
c ie n d o  s o lo  en l a s  u m b ría s  mas e le v a d a s  de l a  s i e r r a  de Ta­
l a y u e l a s ,  como s u b r u p íc o la  y p e n e tra n d o  en l o s  b o s q u e te s  de 
Q uercus p y re n a ic a .  XK40, 41.
ASPIDIACEAB
D ry o p te r is  f i l i x - m a s  ( L .) S c h o t t  : R ed u c id o , como e l  a n t£  
r i o r ,  a  l a s  mismas l o c a l id a d e s  y h á b i t a t s ;  p re s e n tá n d o s e  en 
l a  u m b ría  d e l  p ic o  R an e ra  u n a  im p o r ta n te  p o b la c ió n .  XK40,41.
POLYPODIACEAE
Pol.ypodium a u s t r a l e  Fée (= P .s e r ra tu m  (W illd . ) S a u t e r ) : Re 
d u c id o  a  l a s  á r e a s  poco e le v a d a s  de l o s  t e r r i t o r i o s  c a l i z o s  
y s i l í c e o s ,  donde s e  p r e s e n ta  de  un modo muy disperso.X EC50, 
51, XJ29.
Polypodium  v u l^ a r e  I .  : S u s t i tu y e  a l  a n t e r i o r  en l a s  mon 
ta ñ a s  s i l í c i c a s  e le v a d a s ,  form ando p a r t e  de  l a  n u ev a  a s o c ia  
c ió n ,  de l a  a l i a n z a  B a r tra m io -P o ly p o d io n , P te ro g o n io -P o ly p o  
d ie tu m  v u l g a r i s .  XK30, 4? , 41, 51.
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P o ly s tic h u m  f i l i x - m a s  en l a  u m b ría  d e l  R an e ra . 
Común a l  p ié  de  l a  c i n g l e r a  f i n a l ,  e n t r e  l o s  f r a g ­
m entos a c la r a d o s  d e l  m e ló ja r ,  a  unos 1 .3 5 0  m.
E l p in o  s i l v e s t r e  en 
l a  a l t a  u m b ría  d e l  p ic o  
R an e ra , a  unos 1 .3 0 0  m. 
en m asas m ix ta s  con p i ­
no ro d e n o , o c a s i  p u ra s  
a c tu a lm e n te  en e x p lo ta ­
c ió n  f o r e s t a l ,  ocupando 
l a s  á r e a s  p o te n c ia l e s  
d e l  L uzu lo -Q uerce tum  
r e n a ic a e
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MARSILEACEAE
M a rs i le a  s t r i g o s a  W illd . (= M. p u b escen s  T e n .)  : E spe­
c i e  m e d i t e r r á n e o - s u b a t l á n t i c a ,  d e  á r e a  g e n e r a l  b a s t a n te  -  
d i s y u n ta ,  que conoce a q u í u n a  i n t e r e s a n t e  l o c a l i d a d ,  a l e ­
j a d a  de  l a s  mas p ró x im a s . C a r a c t e r í s t i c a  d e l  P r e s l i o n  c e r  
v in a e ,  se  p r e s e n ta  en l a s  la g u n a s  de S in a rc a s  con  b a s ta n ­
t e  p r o f u s ió n ,  form ando p a r t e  d e l  S i s y m b r e l lo - P r e s l ie tu m .  
XK50.
PINACSAE
P in u s  h a le p e n s i s  M i l l e r  s A bundante en e l  á r e a  v a le n ­
c ia n a  de l a  zo n a , d e s a p a re c e  p ro n to  a l  e n t r a r  en l a  p ro ­
v i n c i a  de C uenca, e x c e p to  en l o s  ex trem o s N y S, de m enor 
a l t i t u d .
P in u s  c l u s i a n a  Clem. : E l p in o  l a r i c i o  s e  e n c u e n tr a  abun 
d a n te  p o r  to d o  e l  á r e a  c a l i z a  s u p ra m e d i te r r á n e a  de  n u e s t r o  
t e r r i t o r i o ;  fo rm an d o , a  v e c e s ,  b u en as  m asas f o r e s t a l e s  en -  
e l  dom in io  d e l  V io lo -Q u erce tu m  f a g in e a e .
P in u s  p i n a s t e r  A itó n  s s p .  p i n a s t e r  (= P. m e so g e e n s is  
P ie s c h i  & C auseen) : E l p in o  ro d en o  e s ,  s i n  l u g a r  a  d u d a s , 
l a  e s p e c ie  f o r e s t a l  d o m in an te  d e l  p a i s a j e  v e g e t a l  de e s t e  
t e r r i t o r i o ;  p u e s , d e b id o  a  l a  p r o te c c ió n  y e x p lo ta c ió n  de 
que es  o b je to ,f o r m a  tu p id a s  m asas de g ra n  e x te n s ió n  s o b re  
to d o  t i p o  de s u s t r a t o s  s i l í c i c o s  o d e s c a rb ó n a ta d o s ,  en e l  
á r e a  p o t e n c i a l  de l a  e n c in a ,  e l  q u e j ig o  y e l  m e ló jo .
P in u s  p in e a  L. : Menos im p o r ta n te  que l o s  a n t e r i o r e s ,  
a p a re c e  e sp o rá d ic a m e n te  como s u b so o n tá n e o .
P in u s  s .y l v e s t r i s  L. : D i f í c i l  r e s u l t a  e n c o n t r a r  l o c a l i  
d ad es  i n é d i t a s  de e s p e c ie s  f o r e s t a l e s  t a n  im p o r ta n te s  co­
mo é s t a ,  s i n  em bargo no hemos v i s t o  n in g ú n  t r a b a j o  a c e r c a  
de e l l a  en donde s e  c o n s ta te  e s t a  l o c a l i d a d .  Mas b ie n  se  
da p o r  s e n ta d o  que su  á r e a  en l a  S e r r a n ía  de  Cuenca te r rn i  
n a  b a s ta n te  mas a l  i n t e r i o r .
Se p r e s e n ta  en l a  p a r te  s u p e r i o r  de l a  u m b ría  d e l  p ic o  
R an e ra , en fo rm a c io n e s  que com ienzan  s ie n d o  m ix ta s  con e l
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p i n a s t e r  y acab an  c a s i  p u ra s ,  r e fu g iá n d o s e  i n c l u s o ,  ju n to  
con e l  r o b le  m e ló jo , en l a s  g r i e t a s  m eyores de  l o s  e s c a r ­
pados p eñ asco s  de a r e n i s c a  que co ro n an  d ic h a  cum bre, l o  -  
c u a l  c o n f irm a  su  c a r á c t e r  r e l f e t i c o  n a t u r a l  en l a  m ism a.
CUPRE3SACBAE
C u o ressu s  s e ra o e rv ire n s  L. : N a tu r a l iz a d a  en l o s  a l r e d e  
d o re s  de l o s  n á d e o s  u rb a n o s .
J u n ip e ru s  communis L. s s p .  h e m is p h a e r ic a  (P res l)N y iaan  
C o n s ta n te  en l a s  á r e a s  m o n tan as , s u s t i tu y e n d o  a l  J .  oxyce 
d ru s  po r encim a de l o s  1 .0 0 0  -  1 .1 0 0  m ., en b o sq u es  y ma­
t o r r a l e s  de d iv e r s a  í n d o le .
J u n ip e ru s  o x y ced ru s  L. s s p .  o x y ced ru s  : Muy a b u n d a n te  
p o r  to d a  l a  s i e r r a ,  en com unidades a r b u s t iv a s  o a r b ó r e a s  
s o b re  to d o  t i p o  de s u s t r a t o s ;  d e s a p a re c ie n d o  só la m e n te  en 
l a s  zonas mas e le v a d a s  y f r e s c a s .
J u n io e r u s  p h o e n ic e a  L. s Común, como e l  a n t e r i o r ,  po r 
to d a  l a  zo n a , p e ro  mas c la ra m e n te  c a l c í c o l a ,  r e s u l t a n d o  
d o m in an te  en m a to r r a le s  s o b re  s u e lo  e s q u e l é t ic o  s e a  p o r  -  
f u e r t e  p e n d ie n te  o p o r  e r o s ió n  a c u s a d a . No d e sd e ñ a  l o s  me 
d io s  r u p íc o la s  p u ro s ,  p u d ien d o  a f i r m a r s e  que no hay  u n a  -  
c i n g l e r a  c a l i z a ,  a l  menos p o r  d e b a jo  de  l o s  1 .2 0 0  m ., don 
d e  no e s té  p r e s e n te .
J u n ip e r u s  s a b in a  L. s P r in c ip a lm e n te  l a  fm a. h u m i l i s .  
S ó lam en te  l a  hemos v i s t o  en l o  a l t o  d e l  P e la d o , p o r e n c i ­
ma de  1 .4 0 0  m ., en l o s  p in a r e s  c a c u m in a le s  d e  l a r i c i o .  
XK30.
J u n ip e r u s  t h u r i f e r a  L. : Poco a b u n d a n te  en l a  z o n a . Se 
l o c a l i z a  p r in c ip a lm e n te  en l a s  p a r t e s  mas c o n t i n e n t a l e s ,  
e n t r e  T a la y u e la s  y  G a r a b a l la ,  y  de m anera f i n í c o l a ;  a s o ­
c ia d a  a l  en eb ro  y l o s  p in o s  l a r i c i o  y ro d e n o . X&3 1 » 3 2 , -  
40, 41.
TAXACEAS
Taxus b a c c a ta  L. : Muy r a r o .  S ó lo  hemos v i s t o  un ejem ­
p l a r ,  r e l í e t i c o ,  en ro q u ed o s  um brosos s o b re  e l  r i o  O jos -  
d e  Moya, e n t r e  G a r a b a l la  y  M ira . XK30
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EPHEDRACEAE
E phedra f r a g i l i s  D e s f . s s p .  f r a g i l i s  (=  E. a l t i s s i m a  
se n su  W i l lk . ) : S ó lam en te  l a  hemos e n c o n tra d o  en ro q u ed o s  
y m a to r r a le s  s e c o s ,s o b r e  e l  r i o  O jos de Moya, poco a n te s  
de a lc a n z a r  e l  em balse  d e  C o n tr e r a s .  XJ29-
SALIOACEAE
S a l ix  a lb a  L. : No muy a b u n d a n te , en a lg u n a s  sa u c e d a s  
r ib e r e ñ a s .
S a l ix  a t r o c i n e r e a  3 r o t .  : Común en m árgenes de  r í o s  y 
r e g u e ro s  húmedos p o r  l a s  p a r t e s  c e n t r a l e s  de l a  s i e r r a ,  -  
s ie n d o  mas r a r o  h a c i a  l a s  zonas p e r i f é r i c a s .
S a l ix  e le a g n o s  Scop. s s p .  a a g u s t i f o l i a  (C o r io t)R e c h . : 
A bundante en l a  o r i l l a  de l o s  c u rso s  de a g u a , dando lu g a r  
con f r e c u e n c ia  a  d e n s a s  fo rm a c io n e s  m o n o e s p e c íf ic a s .
S a l ix  o u rn u re a  L. : Común en c h o p e ra s  a c la r a d a s  y sau ­
ce d as  d iv e r s a s  p o r  to d a  l a  zona.
P op u lu s a lb a  L. : F re c u e n te  en com unidades de P o p u le ta  
l i a  a  l o  l a r g o  de l a s  r i b e r a s  de l o s  r í o s  m ay o res.
P oou lus n i g r a  1 . : E l chopo a u tó c to n o  y su s  h íb r id o s  -  
son  f r e c u e n te s  ju n to  con e l  álam o b la n c o  en l o s  b o sq u es  -  
r i p a r i o s .  Con f r e c u e n c ia  im p la n ta d o  o f a v o r e c id o .
P oou lus t r é m u la  L. s Es uno de l o s  h a l la z g o s  mas s o r ­
p re n d e n te s  de l a  zo n a , h a b ié n d o s e  e n c o n tra d o , muy e s c a s o , 
en l o s  m e ló ja re s  d e  l a  a l t a  u m b ría  d e l  R an e ra . XK40.
JU GLANDACRAS
J u g la n s  r e g i a  L. : Forma p a r t e  d e l  p a i s a j e  v e g e t a l  de 
l a  zona, e s p e c ia lm e n te  en su  m itad  n o r t e ,  a  t r a v é s  de ejam 
p ia r e s  s u e l t o s ,  c u l t iv a d o s  o s u b s p o n tá n e o s .
FAGACSAE
Q uercus c o c c i f e r a  L. : Muy ab u n d an te  en l o s  m a to r r a le s  
de P is ta c io - R h a m n e ta l ia  a l a t e r n i ,  fo rm ando l a  p r im e ra  o r­
l a  de s u s t i t u c i ó n  d e l  e n c in a r .
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Q uercus f a l i n e a  Lam. s s o .  f a g in e a  ! Común en l a  zona, pe 
ro  c a s i  s iem p re  con poco p o r te  y d i s p e r s o ;  a  b a se  de ejem ­
p l a r e s  s u e l to s  o en a g ru p a c io n e s  a b i e r t a s ,  p o r  l a s  u m b ría s , 
t a n t o  c a l i z a s ,  donde c o n v iv e  con l a  e n c in a  y e l  p in o  l a r i ­
c io ,  como s i l í c i c a s ,  donde c o n v iv e  con e l  p in o  ro d en o  y e l  
m e lo jo .
Q uercus i l e x  L. : P e se  a  s e r  Q. r o t u n d i f o l i a  l a  e n c in a  -  
d o m in a n te , no e s  r a r o  e n c o n t r a r ,  c u a n to  mas h a c ia  e l  l i t o —  
r a l ,  u n a  i n t r o g r e s i ó n  en e l l a  de Q. i l e x ,  fu n d am en ta lm e n te  
a  t r a v é s  de su  h í b r i d o  Q .x am bigua, que R iv a s -M a r t ín e z  nos 
d e t e c tó  i n  s i t u ;  l a  c u a l  s e  h a c e  mas im p o r ta n te  en  l a s  comu 
n id a d e s  de V ib u m o -Q u erce tu m  i l i c i s  de l a s  u m b ría s  b a ja s .
Q uercus o y re n a ic a  W illd . (= Q .to z a  B a s t . ) :No muy abundan 
t e ,  a p a re c e  en s i t u a c i o n e s  r e l í c t i c a s ,  s o b re  to d o  a l  p ié  de 
l o s  ro q u ed o s  v e r t i c a l e s  y  o t r a s  s i t u a c i o n e s  a b r ig a d a s .
D ebió s e r  en o t r o s  tie m p o s  l a  e s p e c ie  d o m in an te  en l o s  n i 
v e l e s  e le v a d o s  de l a s  m on tañas s i l í c e a s  de e s t a  s i e r r a ,  don 
de aún pueden r e c o n o c e r s e  f ra g m e n to s  de L u zu lo -Q u erce tu m  py 
r e n a ic a e ,  m e ló ja r  que c o n s t i t u y e  su  v e g e ta c ió n  p o t e n c i a l ,  -  
aunque b a s ta n te  d e g ra d a d o , y s u s t i t u i d o  p o r  p in a r e s  f a v o re ­
c id o s  p o r  e l  hom bre.
Su l í m i t e  p a r a  e s t a  l a t i t u d  e s ta b a  m arcado en l a s  m onta­
ñ a s  de C a ñ e te -S o n ic h e s , p e ro  hemos pod ido  com probar que,dej3 
de a l l í ,  l l e g a  h a s t a  l a  misma p r o v in c ia  de V a le n c ia ,  s i n d i s  
c o n t in u id a d e s ,  a  t r a v é s  de l o s  ro d en o s  de F u e n te le s p in o ,L a n  
d e te  y T a la y u e la s ,  a lc a n z a n d o  e l  m acizo  d e l  P ic a r c h o ,  y a  en 
e l  té rm in o  de T u é ja r .  XK30, 3 1 , 40, 41, 51 .
Q uercus r o t u n d i f o l i a  lam . : Muy a b u n d an te  en n u e s t r o  t e ­
r r i t o r i o ,  s ie n d o  l a  e s p e c ie  d o m in an te  d e l  bosque e sp o n tá n e o  
de  l a  m ayor p a r t e  de s u  s u p e r f i c i e ,  ex c ep tu an d o  l a s  á r e a s  -  
s u p e r io r e s  e i n f e r i o r e s .
N orm alm ente fo rm a b o s q u e te s  c l a r o s ,  donde dom ina e l  rome 
r a l  o c o s c o ja r  s e r i a l ,  h a b ie n d o  a lg u n o s  mas e s p e s o s ,  que far 
man com unidades de  Q u ercen io n  r o t u n d i f o l i a e ,  e s p e c ia lm e n te  
d e s a r r o l l a d o s  en A l i a g u i l l a  y G ra ja  de Cam palbo.
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ULMACEAS
C e l t i s  a u s t r a l i s  L. : Muy e s c a s a  en n u e s t r o  t e r r i t o r i o  
h a b ié n d o la  e n c o n tra d o  só la m e n te  en a r b o le d a s  y b o sq u e te s  
d e l  té rm in o  de  S a n ta  C ruz d e  Moya. XK42.
Ulmus m in o r M i l i . : F re c u e n te m e n te  c u l t iv a d o  a l r e d e d o r  
d e  l a s  c a s a s  de campo y s ig u ie n d o  cam inos y c a r r e t e r a s ,  
a p a re c ie n d o  e sp o n tá n e o  en a lg u n o s  bosques c a d u c i f o l io s  r i  
b e re fio s .
MORAOSAE
Morus a lb a  L. : 3 a s ta n te  r a r a ,  en a lg u n o s  h u e r to s  aban 
d o n ad o s, ju n to  a l  r i o  O jos de Moya.
F ic u s  c a r i c a  L. ! La h ig u e r a  e s  r a r a  v ez  c u l t i v a d a  en 
e s t a  zona, e s ta n d o  m e jo r r e p r e s e n ta d a  en  l o s  ro q u e d o s  mas 
o menos n i t r ó f i l o s ,  s o b re  to d o  en l a s  zonas b a j a s .
URTICACEAS
U r t i c a  d i o i c a  L. : D is p e rs a  p o r l a s  com unidades n i t r ó -  
f i l a s  v iv a c e s  mas f r e s c a s ,  reh uyendo  l a s  á r e a s  mas b a j a s .
U r t i c a  u re n s  L. s A hondante p o r  to d a  l a  zona en h e rb a ­
z a le s  de a l r e d e d o r e s  de p u e b lo s  y c o r r a l e s .
P a r i e t a r i a  ju d a ic a  L. (=  ? .  d i f f u s a  K e r t .  & Koch) : 
Común en m uros y p a re d o n e s  c a l i z o s  n i t r i f i c a d o s .
SANTALACEAS
O s y ris  a lb a  L. s 3 a s ta n te  r a r a ,  a o a re c e  s ó lo  en a lg u ­
n o s  j a r a l e s  y p in a r e s  s i l i c í c o l a s  s o le a d o s .  XK40, 50 .
Thesium  d iv a r i c a tu n  J a n . : D is p e rs o  po r l o s  m a to r r a le s  
c a l c í c o l a s  h e l i ú f i l o s  de  O n o n id o -R o sm arin e te a .
ARISTOLOCHIACSAB
A r i s to lo c h ia  o a l l i d a  W illd . : F re c u e n te  en c a ñ a v e r a le s  
y  h e r b a z a le s  húmedos p o r  l a s  á r e a s  de  p o ca  e le v a c ió n .
A r i s to lo c h ia  o i s t o l o c h i a  L. : Común en p e d re g a le s  y ma 
t ó r r a l e s  a b i e r t o s  d iv e r s o s .
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RAFFLE3IACE AE
C y tin u s  h y o o c i s t i s  (L .)L . : F r e c u e n te  en l o s  j a r a l e s  
s o le a d o s ,  p r in c ip a lm e n te  s o b re  C is tu s  l a d a n i f e r .
C y tin u s  r u b e r  (F o u rr.)K o m aro v  : Muy r a r a ,  a p a re c e  so ­
la m e n te  en a lg u n o s  j a r a l e s  de T a la y u e la s ,  s o b re  s u s t r a t o  
mas húmedo. XK50.
POLY G-OIT AC FAE
B ild e r d y k ia  c o n v o lv u lu s  ( L . ) Dum. (=  Polygonum  c o n v o l-  
v u lu s  1 . )2  F re c u e n te  en rn ie ses  y b a rb e c h o s  s o b re  t e r r e n o s  
mas o menos a re n o s o s .
B i ld e r d y k ia  dum etorum  (L*)Dum. (=  Polygonum  dum etorum  
L . ) : B a s ta n te  r a r a ,  só la m e n te  hemos r e c o le c ta d o  a lg u n o s  
e je m p la re s  en l a  u m b ría  d e l  p ic o  R a n e ra . XK4-0.
Polygonum a v i c o l a r e  L. : A bundante en d i f e r e n t e s  comu­
n id a d e s  n i t r ó f i l a s  s o b re  s u e lo s  de c i e r t a  hum edad.
Polygonum P e r s ic a r ia  L. : Se ex tien d e  por c u lt iv o s  muy 
irr ig a d o s  y márgenes n i t r i f i c a d o s  de l o s  cu rsos de agua, 
a l  f in a l  d e l verano.
Ruraex a n g io c a ro u s  Murb. : A bundante  en  com unidades s i -  
l i c í c o l a s  p io n e r a s ,  s o b re  to d o  en T u b e r a r i e t a l i a  y  A p ere - 
t a l i a  s p i c a - v e n t i .
Ruxnex b u ce o h a lo p h o ru s  : P ro p ia  de  l o s  mismos m edios -  
que l a  a n t e r i o r  p e ro  b a s ta n te  mas e s c a s a .
Rumex c o n g lo m e ra tu s  M urr. : C a r a c t e r í s t i c a  d e  P h rag m i- 
t e t e a .  Común en l o s  m edios con f u e r t e  humedad e d á f i c a ,  so  
b re  to d o  en l a s  p a r t e s  b a ja s .
Rumex c r i s o u s  1 . : C a r a c t e r í s t i c a  d e l  A g ro p y ro -R u m i- ' 
c io n  c r i s p i .  D is p e rs o  ab u n d an tem en te  p o r  to d a  l a  zo n a , en 
com unidades mas o menos n i t r ó f i l a s  te m p o ra lm e n te  in u n d a ­
d a s .
Rumex in te rm e d iu s  DC. ; E sc a sa  p e ro  b a s ta n te  d i s p e r s a  
p o r  to d a  l a  zona, en e n c in a r e s  y m a to r r a l e s  c a l c í c o l a s  de 
m ed iana a l t i t u d .
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Rumex o b t u s i f o l i u s  (L .)D C . : Poco común, a p a re c e  en a l  
gunos h e r b a z a le s  húmedos de l a s  r i b e r a s  d e l  T u r ia .
Rumex o u lc h e r  L. : F re c u e n te  en com unidades n i t r ó f i l a s  
p r im a v e ra le s ,  e s p e c ia lm e n te  de l a  a l i a n z a  H o rd e io n .
CHE1T0P0DIACEAB .
A t r io le x  c a t ó l a  L. : A parece  en c u l t i v o s  i r r i g a d o s  y 
m árgenes de l o s  r í o s ,  p r in c ip a lm e n te  a  su  p a so  p o r  s u s t r a  
t o s  t r i á s i c o s .
Chenopodium álbum  L. : e s  e l  c e n iz o  mas común, en v in e  
d o s , cam inos, h u e r to s  y p o b la c io n e s ,  p o r  to d a  l a  zo n a .
Chenopodium a m b ro s io id e s  1 . : R educido  a  l a s  á r e a s  t r i  
á s i c a s  c á l i d a s  c e rc a n a s  a l  em balse  d e l  G en era lís im o .X K 5 0 .
Chenopodium m ú ra le  : D is p e rs o  po r e sco m b re ra s  d e  l o s  
n ú c le o s  h a b i ta d o s .
Camphorosma m o n so e lia c a  L. : l a  hemos r e c o le c ta d o  en 
l l a n u r a s  t r i á s i c a s  s u b s a l in a s  e n t r e  L a n d e te  y Hoya, l i n ­
dando con n u e s t r o  t e r r i t o r i o .  XK32 .
Polycnemum a rv e n se  L. : E sca so , en c u l t i v o s  a re n o s o s  
d e  secan o  a l  f i n a l  d e l  v e ra n o .
S a ls o la  k a l i  L. s s p .  t r a g u s  ( 1 . )  : D is p e r s a  p o r  campos 
de  c u l t i v o ,  g e n e ra lm e n te  a r e n o s o s .
AHARANTHACEAE
A m aranthus a lb u s  L. : Común en c u l t i v o s  i r r i g a d o s  en 
v e ra n o .
A m aranthus b l i t o i d e s  W atson : Se d a  p o r  v iñ e d o s  y h e r ­
b a z a le s  n i t r ó f i l o s  de  l o s  p u e b lo s  y  c o r r a l e s .
A m aranthus s y l v e s t r i s  D e s f . (=  A. g r a e c iz a n s  L . ) : D i£  
p e r s o  p o r  com unidades n i t r ó f i l a s  d i v e r s a s .
A m aranthus d e f le x u s  L. : P r e fe r e n te m e n te  en h e r b a z a le s  
muy n i t r ó f i l o s  de C henopodion m u r a l i s .
A m aranthus r e t r o f l e x u s  L . : Común en. h u e r to s  no muy i -  




P o r tu la c a  o le r á c e a  L. : F r e c u e n te  en l o s  c u l t i v o s  de 
r e g a d ío  de l a s  á r e a s  mas c á l i d a s ,
CARYOPHYLLAC 5AE
A re n a r ia  a g g r e g a ta  ( L . ) L o i s e l  s s p .  a g g r e g a ta  (= A, c a -  
p i t a t a  L am .) : Se p r e s e n ta  en l a s  m ontañas c a l i z a s  mas —  
e le v a d a s ,  en com unidades a c la r a d a s  d e  S a lv ie n io n  la v a n d u -  
l i f o l i a e .  XK30, 40, XJ29, 39, 49.
A re n a r ia  l e o to c la d o s  G uss. : A bundante en  p a s t i z a l e s  -  
t e r o f í t i c o s  p r im a v e ra le s  de  T u b e r a r i e t e a ,  p e n e tra n d o  b as­
t a n t e  b ie n  en l o s  campos a re n o s o s  de c e r e a l*
A re n a r ia  m o d esta  D uf. s D is p e r s a  p o r  m ic ro p ra d e ra s  t e -  
r o f í t i c a s  de  r e l l a n o s  t e r r o s o s  en l o s  ro q u e d o s  c a l i z o s .
A re n a r ia  o b t u s i f l o r a  G-. Kunze s s p .  o b t u s i f l o r a  í P re ­
s e n te  en l o s  p a s t i z a l e s  s e c o s  y c l a r o s  de  m a to r r a l  de  l o s  
n i v e l e s  m edios y s u p e r io r e s  de  l a s  m on tañas c a l i z a s .
A r e n a r ia  s e r o y l l i f o l i a  L . s Común en  p a s t i z a l e s  t e r o f í  
t i c o s  mas o m enos n i t r ó f i l o s .
Agrostemma g i th a g o  L. (=  L y ch n is  g i th a g o  ( L .)S c o p .)  : 
A bundante p o r  to d o  t i p o  de campos c e r e a l i s t a s .
B u ffo n ia  p a ñ i c u l a t a  Dub. : D is p e r s a  p o r  com unidades t e  
r o f í t i c a s  de  l a  c l a s e  T u b e r a r i e t e a .
B u ffo n ia  t u b e r c u l a t a  L o se . : I n t e r e s a n t e  endemismo d e l  
NO de V a le n c ia  y SE de T e ru e l ,  que ap o rtam o s  a  l a  f l o r a  -  
c a s t e l l a n a ,  p u es p e n e t r a  en l a s  m ontañas c a l i z a s  d e  G ra- 
j a  de Campalbo y T a la y u e la s .  XK50, 5 1 *40 .
C e ra s tiu m  b ra c h y p e ta lu m  P e r s .  : La su b sp . b r a c h y p e ta -  
lum a p a re c e  en p a s t i z a l e s  o l i g o t r o f o s  de  l a s  zonas e le v a ­
d a s .  La su b sp . ta u r ic u m  (S p ren g .)M u rb . es  ma3 común en a l  
t i t u d e s  m e d ia s .
C e ra s tiu m  dichotom um  L. : Se p r e s e n ta  en campos c e r e a ­
l i s t a s ,  s o b re  s u s t r a t o  a r e n o a r c i l l o s o ,  de  U t i a l  a  A l ia g u i -  
1 1 a .
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' C e ra s tiu m  fon tanum  Baumg, s s p .  t r i v i a l e  (L in k ) J a l a s  :
No muy a b u n d a n te , en a lg u n o s  ju n c a le s  de  H o lo s c h o e n e ta l ia .
C e ra s tiu m  g lom eratum  T h u i l l .  : P r e s e n te  en l a s  á r e a s  s i  
l í c i c a s  en campos a re n o s o s  d e  se c a n o .
C e ra s tiu m  g r a c i l e  D uf. s Común en d iv e r s o s  t i p o s  d e  p as  
t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  d e  T u b e r a r ie te a .
C e ra s tiu m  o e r fo l ia tu m  I». s C ita d o  y a  p o r  D iek de  C asa - 
p o lá n . B a s ta n te  r a r o ,  en a lg u n o s  campos c e r e a l i s t a s .
C e ra s tiu m  oumilum C u r t i s  : p r in c ip a lm e n te  l a  s u b s p . p a -  
l l e n s  (F.W. S c h u l tz )S c h in z  & T h e l l  (= C. g lu tin o su m  F r i e s )  
F re c u e n te  en com unidades t e r o f í t i c a s  e f ím e ra s  de c i e r t a  a l  
t i t u d ,  p e n e tra n d o  en l o s  campos c e r e a l i s t a s  a r e n o s o s .
C e ra s tiu m  ram osissim um  B o is s .  (= C. r i a e i  D esm .) : Apa­
r e c e  p r e fe r e n te m e n te  en p e d re g a le s  y a r e n a le s  de l a s  p a r ­
t e s  e le v a d a s  de l a s  m o n tañ as , s o b re  to d o  s i l í c i c a s .
C o r r ig io l a  t e l e o h i i f o l i a  P o u r r .  s No muy a b u n d a n te , ex­
t e n d id a  p o r  l o s  c u l t i v o s  a re n o s o s  de sec a n o  de  l a s  á r e a s  
s i l í c i c a s .
D ia n th u s  h is o a n ic u s  Asso : Común en m a to r r a le s  de R os- 
m a r in e t a l i a ,  e x c e p to  en l a s  á r e a s  i n f e r i o r e s .
D ia n th u s  s u b a c a u l i s  V i l l .  s s p .  b ra c h y a n th u s  ( B o i s s . ) P .  
F o u rn . : P r e s e n te  en l o s  m a to r r a le s  y p a s t i z a l e s  de l a s  
p a r t e s  mas e le v a d a s  de  l a s  m ontañas c a l i z a s .  XF30, 40 .
G y p so o h ila  h i s o a n ic a  W illk . : A bundante s o b re  m argas 
y e s í f e r a s  en l a  zona de S a n ta  Cruz de Moya, p e n e t r a  p o r e l  
v a l l e  d e l  T u r ia  h a s t a  l o s  y e s a r e s  s i tu a d o s  e n t r e  T u é ja r  y 
S in a r c a s ,  c e r c a  d e l  em balse  d e l  G e n e ra lís im o . XK42, 5 2 ,5 0 .
H e m ia r i a  c in é r e a  DC. : Poco a b u n d a n te , a p a re c e  en a lg u  
n o s  cam inos y t e r r e n o s  b a ld ío s .
H e m ia r i a  g la b r a  L. : F r e c u e n te  en com unidades s u b n i t r ó  
f i l a s  subhúm edas y p re fe r e n te m e n te  s i l i c í c o l a s .
H e m ia r i a  f r u t i c o s a  L. : Muy e s c a s a ,  r e d u c id a  a l o s  y e ­
s a r e s  de  l a s  R in co n a d a s , ju n to  a  S a n ta  C ruz d e  Moya, XK52.
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H e r n ia r i a  h i r s u t a  L. : D is p e r s a  p o r  p a s t i z a l e s  t e r o f í t i  
eos mas o menos r u d e r a l i z a d o s .
H olosteum  u m b ella tu m  L. : F re c u e n te  en com unidades e f í ­
m eras p r im a v e ra le s ,  p r in c ip a lm e n te  en c u l t i v o s  de se ca n o  
s o b re  s u s t r a t o  a re n o s o .
L o e f l in g ia  h i s o a n ic a  L. : Poco común. A parece  en p a s t i ­
z a le s  s e c o s  s u b n i t r ó f i l o s  s o b re  s u e lo s  s i l í c i c o s  a r e n o s o s .
M in u a r t ia  c a m p e s t r is  L. (=  A ls in e  c a m p e s tr is  ( L .)F e n z l )  
E sc a sa , en com unidades t e r o f í t i c a s  c a l c í c o l a s  de l a s  á r e a s  
d e  c i e r t a  a l t i t u d .
M in u a r t ia  h a n a ta  (H a u s s k .) M a t t f . (=  Q u e r ia  h i s p á n i c a  L) 
Como l a  a n t e r i o r ,  poco a b u n d a n te  y en s im i l a r e s  h á b i t a t s .
M in u a r t ia  h v b r id a  ( V i l l . ) S c h i s c h .  (= A ls in e  t e n u i f o l i a  
(L .)C ra n tz )  : A bundante en to d o  t i p o  de p a s t i z a l e s  t e r o f í -  
t i c o s  de T u b e r a r i e t e a .
M in u a r t ia  m e d i te r r á n e a  (L ih k )K . Maly s En m ed ios s im i­
l a r e s  a  l a  a n t e r i o r ,  p e ro  mucho mas e s c a s a .
M oenchia e r e c t a  G a e r tn .  (=  C e ra s tiu m  e rec tu m  (L .)C o sso n  
& G erm .) : Abunda en l o s  p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  s i l i c í c o -  
l a s  de c i e r t a  a l t i t u d ,  c a r a c te r iz a n d o  l a  s u b a l ia n z a  m on ta- 
n o - i b e r o a t l á n t i c a  M oen ch ien io n  e r e c t a e .
P a ro n y c h ia  a r g é n te a  Lam. s E sc a s a , en h e r b a z a le s  n i t r ó ­
f i l o s  r u d e r a l e s .
P a ro n y c h ia  a r e t i o i d e s  DC. : Poco común. A parece  en l o s  
m a to r r a le s  c a l c í c o l a s  mas s e c o s  de l a  zona s u r ,  e n t r e  A l ia  
g u i l l a  y U t i e l .  X J49, XK40.
P a ro n y c h ia  cym osa ( L . ) DC. : No muy a b u n d a n te , en  T ube- 
r a r i o n  g u t t a t a e  de  Tué j a r  a  T a la y u e la s .
P a ro n y c h ia  e c h i n u l a t a  C h a te r  : D is p e r s a  p o r  a r e n a l e s  
a b i e r t o s ,  form ando p a r t e ,  como l a  a n t e r i o r ,  d e l  T u b e ra r io n  
g u t t a t a e .
P a ro n y c h ia  n iv e a  DC. i Común en p a s t i z a l e s  s e c o s  s u b n i­
t r ó f i l o s  s o b re  s u e lo s  e s q u e l é t i c o s ,  p r in c ip a lm e n te  c a l i ­
z o s .
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P e t r o r h a g ia  p r o l i f e r a  ( L . ) ? . W .B all (=  T ú n ica  p r o l i f e r a  
( L .)3 c o p .)  : A bundante en to d o  t i p o  d e  p a s t i z a l e s  t e r o f í t i  
coa a lg o  n i t r ó f i l o s .
P o ly c a ro o n  te t r a o h y l lu m  (L .)L . : E s c a s a , p o r cam inos y 
c u l t i v o s  mas o menos a re n o s o s .
S ag in a  a p é t a l a  (L .)A rd . : P re c u e n te  en com unidades e f í ­
m eras p r im a v e ra le s  s o b re  s u s t r a t o  a re n o s o .
S ag in a  s a b u le to ru m  (G ay)Lange s Muy l o c a l i z a d a ,  s e  d a  
en l a s  la g u n a s  de T a la y u e la s  y S in a r c a s ,  s o b re  s u e lo s  tem­
p o ra lm e n te  in u n d a d o s , p e n e tra n d o  en l a  p r o v in c ia  de  V alen­
c i a ,  donde no e r a  c o n o c id a . XK50.
S a p o n a r ia  ocym oides L. : P re c u e n te  en  l o s  e n c in a r e s  y 
p e d re g a le s  de l a d e r a s  poco e x p u e s ta s ,  p o r c a s i  to d a  l a  zo­
n a .
S c le r a n th u s  annuus L. : La su b sp . p o ly c a rp o s  ( L . ) T h e l l .  
y ,  s o b re  to d o , l a  su b sp . ru 3 c in o n e n se  ( G i l l e t  & C o s te )P .D . 
S e l l ,  a p a re c e n  en l o s  campos a re n o so s  d e  s e c a n o , en  l a  Ape 
r e t a l i a  s p i c a - v e n t i ,  y  en l o s  p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s ,  mas 
o menos n i t r i f i c a d o s ,  c i r c u n d a n te s .
S i le n e  a lb a  (M il i .) K r a u s e  s s p .  d i v a r i c a t a  (R e ic h e n b .) 
W a lte rs  (= L y ch n is  m a c ro c a rp a  B o i s s .& R e u te r )  : E sc a sa  y 
d i s p e r s a  p o r h e r b a z a le s  de  d iv e r s a  ín d o la ,  p r in c i  p a l  rímete 
a l  p ié  de c i n g l e r a s .
S i le n e  c o l o r a t a  P o i r e t  s Poco a b u n d a n te . La hemos v i s t o  
s o b re  to d o  en l o s  c l a r o s  de l o s  m a to r r a le s  c a l c í c o l a s .
S i le n e  c ó n ic a  L. : B a s ta n te  r a r a ,  en a lg u n o s  sem brados 
y h e r b a z a le s  n i t r ó f i l o s  de  l a s  á r e a s  e le v a d a s .
S i le n e  c o n o id e a  L. : Mas ab u n d an te  que l a  a n t e r i o r ,  se  
p r e s e n ta  m e s íc o la  en  com unidades de S e c a l io n .
S ilen e  g a l l i e a  L. : Comán en p a s t iz a le s  t e r o f í t i c o s  s i -  
l i c í c o la 3  y campos arenosos de c u lt iv o  por toda l a  zona.
S ile n e  l e g io n e n s i s  Lag. s P re c u e n te  en l o s  b o sq u es  y ma 
t ó r r a l e s  de c i e r t a  a l t i t u d ,  t a n to  s o b re  c a l i z a  como s o b re  
s í l i c e .
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S ile n e  m e l l i f e r a  B o ise . & R e u te r  s Común en b o sq u es  y 
ro q u ed o s  som breados e x c e p to  en l a s  á r e a s  i n f e r i o r e s .
S i le n e  m u sc io u la  L. : D is p e r s a  p o r v iñ e d o s  y campos a -  
bandonados.
S i le n e  n o c tu rn a  L. : F re c u e n te , en m árgenes de  cam inos 
y h e r b a z a le s  n i t r ó f i l o s  d iv e r s o s .
S i le n e  p o r t e n s i s  L. : P r e s e n te  en l a s  com unidades t e r o  
f í t i c a s  s o b re  s u e lo s  muy a re n o so s  de  l a s  á r e a s  s i l í c i c a s  
d e  c i e r t a  a l t i t u d .  XK40, 50, 51•
S i le n e  v u l g a r i s  (M oench .)G arcke s s p .  v u l g a r i s  (=  S. i n  
f l a t a  Sin.) : Común en c u l t i v o s  de sec an o  y h e r b a z a le s  de 
B rach y p o d io n  p h o e n ic o id is  p o r  to d a  l a  zo n a .
S o e rg u la  p e n ta n d ra  L. : Común,en l o s  c u l t i v o s  c e r e a l i s  
t a s  s o b re  s u s t r a t o  mas a re n o s o , p o r  to d a s  l a s  á r e a s  s i l í ­
c i c a s .
S p e r g u la r ia  m ed ia  (L .)C . P r e s l  (= S. m a rg in a ta  K i t t e l )  
S ó lam en te  l a  hemos e n c o n tra d o  en m árgenes d e  a r ro y o s  que 
v i e r t e n  a l  T u r ia ,  a  su  p aso  p o r s u s t r a t o s  t r i á s i c o s  s a l i ­
n o s .  XK50, 52 .
S p e r g u la r ia  n i c a e e n s i s  S a ra to  : E s c a sa , en cam inos y 
h e r b a z a le s  n i t r ó f i l o s  p i s o te a d o s .
S p e r g u la r ia  s e g e t a l i s  (L .)G .D on . (= D e l ia  s e g e t a l i s  
(L .)D u m o rt. ) :  F re c u e n te  en com unidades m e s íc o la s  de A pere 
t a l i a  s p i c a - v e n t i ,  s o b re  s u s t r a t o s  muy a r e n o s o s .
S t e l l a r i a  m edia  L. : Común en lo s  c u l t i v o s  i r r i g a d o s  
de  l a s  á r e a s  no muy e le v a d a s  y h e r b a z a le s  muy n i t r ó f i l o s .
T eleohium  im u e r a t i  L. : D is p e r s a  p o r  d i f e r e n t e s  t i p o s  
de  m ed io s, mas o menos n i t r ó f i l o s  y t r a n s t o c a d o s .
V a c c a r ia  p y ra m id a ta  M edie. ( = S a p o n a r ia  v a c c a r i a  L . ) : 
A bundante p o r  to d o s  l o s  campos de se ca n o  de l a  zo n a .
V e le z ia  r i g i d a  L. s D is p e r s a  p o r p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  
s e c o s ,  en su s  e ta p a s  mas p io n e r a s .
M o eh rin g ia  o e n ta n d ra  Gay : E sc a sa , en a lg u n o s  e n c in a ­
r e s  y r o b le d a le s  e le v a d o s .  XK30, 40, 51.
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RANUN CU LAG UAS
A donis annua  L. (=  A. a u tu ra n a lis  L . ) : Común en l o s  cam 
pos de se c a n o .
A donis flam m ea J a c q .  : Como e l  a n t e r i o r  en campos c e r e a  
l i s t a s ,  p r in c ip a lm e n te  c a l c í c o l a s .
A donis m ic ro c a ro a  DC. : R ara  en l a  zo n a ; l a  hemos v i s t o  
en m árgenes de  cam inos s o b re  s u s t r a t o  a r c i l l o s o  d e l  t é r m i ­
no de  A ras de A lp u e n te .
A donis v e r n a l i s  1 . : Nunca a b u n d a n te  p e ro  p r e s a n te  en 
l a s  u m b rías  de muchas de l a s  m o n tañ as c a l i z a s  mas e le v a d a s  
de  l a  zona , en p a s t i z a l e s  de B ro m e ta l ia ,  e n c in a r e s  y p in a ­
r e s  de l a r i c i o .  XK51, 40, 30 .
Anemone p a lm a ta  L. s Muy r a r a ,  ú n ic a m e n te  l a  hemos v i s ­
t o  en p in a r e s  de ro d en o  de T a la y u e la s .  XK40.
A q u ile g ia  v u l g a r i s  L. : R e l í c t i c a  en  l a  p a r t e  s u p e r i o r  
d e  l a  u m b ría  d e l  p ic o  R an e ra , en l o c a l i z a c i o n e s  e s p e c i a l ­
m ente p r o te g id a s .  XK40.
C le m a tis  flam m ula  L. : F re c u e n te  en  c o s c o ja r e s  y l e n t i j s  
c a r e s  de l a s  p a r t e s  b a ja s  d e l  v a l l e  d e l  T u r ia ,  d e s a p a re ­
c ie n d o  p ro n to  con l a  a l t i t u d .  XK50, 5 1 ,6 0 , XJ69.
C le m a tis  v i t a l b a  L. : R ed u c id a  sÓ lam en te  a  l o s  b o sq u e s  
r ib e r e ñ o s  mas e s p e so s  de l o s  r í o s  T u r ia  y O jos de Moya. 
££30, 31, 52, XJ39.
C o n so lid a  o r i e n t a l i s  (Gay)Schr*ód. s s p .  o r i e n t a l i s  ( = 
D elp h in iu m  o r i é n t a l e  Gay) : E scaso , en  campos de s e c a n o .
C o n so lid a  p u b esce n s  (D C.)Soó (= D e lp h in iu m  p u b e sc e n s  
D C .) : R aro , como e l  a n t e r i o r ,  en m ie s e s  d e  l a  zona noroci 
c i d e n t a l .
D elohinum  g r a c i l e  DC. : E x te n d id o  p o r  e r i a l e s  y p a s t i ­
z a le s  s e c o s  c a l c í c o l a s .
H e lle b o ru s  f o e t id u s  L. : B a s ta n te  r a r a  en e s t a  z o n a , 
a p a re c ie n d o  só la m e n te  en l a d e r a s  c a l i z a s  p róx im as a  G ara - 
b a i l a ,  que caen  h a c ia  e l  r i o  O jos de  Moya. XK30.
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H e o a t ic a  n o b i l i s  M i l l e r  (=  Anemone h e p á t i c a  L . ) : íiuy 
e s c a s a .  S o lo  l a  hemos v i s t o  en un  f ra g m e n to  a c l a r a d o  de  Bu 
x o -R u b e tu n  u l m i f o l i i ,  a l  p i é  de  u n  p a red ó n  r o c o s o  a l  n o r t e  
en l a  r i b e r a  d e l  T u r i a  p o r  l a  C a b a l l e r a  ( T i t a g u a s ) .  XX51-
R anúncu lus  a r v e n s i s  L. : Abundante en l o s  campos de  ce­
r e a l ,  e s p e c ia lm e n te  s o b re  s u s t r a t o s  húmedos.
R anúncu lus  b a u d o t i i  Godron : P r e s e n t e  en l a  p a r t e  mas 
l a r g o  t iem p o  in u n d a d a  de l a s  l a g u n a s  de S i n a r c a s ,  form ando 
u n a  comunidad a lg o  em p o b rec id a  de  R anuncule tum  b a u d o t i i .  
XK50.
R anúncu lus  b u lb o s u s  L. s s p .  a l e a e  (W il lk . )R o u y  : F re c u e n  
t e  en p a s t i z a l e s  f r e s c o s  d e l  i n t e r i o r  de l a  s i e r r a ,  de F e s -  
t u c o -  Brom etea y M o l i n i o - A r r h e n a t h e r e t e a .
R anúncu lus  g ram in e u s  L. : F r e c u e n te ,  e s p e c ia lm e n te  en 
l a s  p a r t e s  e le v a d a s  de  l a  s i e r r a ,  en p a s t i z a l e s  y m a to r r a ­
l e s  s e c o s  a c l a r a d o s .
R anúncu lus  o a lu d o s u s  P o i r .  (= R. f l a b e l l a t u s  D e s f . )  : 
E sc a so ,  en com unidades h e m i c r i p t o f í t i c a s  de T r i f o l i o - G e r a  
n i e t e a  p o r  l a  u m b ría  d e l  p ic o  R a n e ra .  XK40.
R anuncu lus  r e o e n s  L. : C a r a c t e r í s t i c a  de H o lo s c h o e n e ta -  
l i a .  Muy ah o n d a n te  en to d o  e l  t e r r i t o r i o  en j u n c a l e s  de 
m árgenes  de  l o s  c u r s o s  de  ag u a .
R anuncu lus  t r i c h o o h .y l lu s  C haix  : Común en rem ansos  de 
r i a c h u e l o s  de agua  c o n t in u a  s o b re  s u s t r a t o s  t r i á s i c o s ,  en 
com unidades de C a l l i t r i c h o - B a t r a c h i o n .  XK40, 41, 50, 51»
T h a l ic t ru m  f la v u m  L. s s p .  glaucum  ( D e s f . ) B a t t .  : R a ra .  
A parece  en a lg u n o s  j u n c a l e s  húmedos d e l  v a l l e  d e l  f u r i a ,  
d e sd e  S a n ta  Cruz de Moya a  S i n a r c a s .  ¡ÜC50, 42.
T h a l ic t ru m  fo e t id u m  L. : Una de  l a s  e s p e c i e s  mas r e d u ­
c i d a  y l o c a l i z a d a  en l a  zona , p r e s e n tá n d o s e  s ó la m e n te  en 
l a  cima d e l  P e la d o ,  a  u n o s  1 .4 0 0  m . , como s u b r u p í c o l a  y 
en e l  s o to b o s q u e  de  l o s  p i n a r e s  de  l a r i c i o .  3K30.
T h a l ic t ru m  tu b e ro su m  L. : F r e c u e n te  en l o s  c o s c o j a r e s  
de u m b ría ,  a  l o  l a r g o  d e l  v a l l e  d e l  T u r i a ,  p e ro  s i n  pene­
t r a r  en l a s  zonas  a l t a s .  XE50, 51» 60.
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PAPAVERACEAS
C helidonium  m ajus  L. : Poco comín, a  l a  som bra de moros 
y f a c h a d a s  de  a lg u n o s  m í d e o s  de  p o b lac ió n *
F um aria  b e l l a  P .D .S e l l  : R a ra ,  en com unidades n i t r ó f i ­
l a s  de l a s  zonas e le v a d a s  de  l a s  m ontañas  s i l í c i c a s .
F um aria  d e n s i f l o r a  DC. (= F . m ic r a n th a  L a g . ) : E s c a s a ,  
en a lg u n o s  campos de  c e r e a l ,  form ando p a r t e  ¿ e l  lo e m e r io -  
ílypecoetum .
F um aria  o f f i c i n a l i s  L. : F r e c u e n te  en c u l t i v o s  de s e c a ­
no o r e g a d ío  p o r  t o d a  l a  zona.
Fu m aria  o a r v i f l o r a  Lam. : A bundante , con l a  a n t e r i o r ,  
en m edios s i m i l a r e s .
Glaucium c o m ic u la tu m  (L. ) J .H .R u d o lp h  : C i ta d o  de C asa -  
p o lá n  p o r  D iek . No l a  hemos v i s t o .
Hypecoum im berbe  S i b t h .  & Sm. (= H. g r a n d i f lo r u m  3 e n -  
tham) s Una de l a s  e s p e c i e s  mas a b u n d a n te s  en e l  R oem erio -  
Hypecoetum de  l a  zo n a , p o r  l o s  campos c a l c í c o l a s  de c e r e a l  
de  l a s  á r e a s  no muy e l e v a d a s .
Hyoecoum oendulum L. : Mas r a r o  que e l  a n t e r i o r ,  s ó l o  
l o  hemos r e c o l e c t a d o  en l o s  campos de U t i e l  a  S i n a r c a s .
P ao av e r  argemone L. : e s c a s a ,  en a lg u n a s  com unidades de 
A p e r e t a l i a  s p i c a - v e n t i .
P a p av e r  dubiam  L. : Común en to d o  t i p o  d e  campos de  s e ­
cano .
P ao av e r  hybridum  1 .  (= P. h isp id u m  L am .) : Menos abun­
d a n t e ,  en m edios s i m i l a r e s  a  l a s  a n t e r i o r e s .
P ao av er  r h a e a s  L. : Muy a b u n d a n te  en to d o  t i p o  de  comu­
n id a d e s  a rv e n s e s  y r u d e r a l e s .
Roem eria  h y b r id a  (L.)DC. (= R. v i o l á c e a  M edicus) : F r e ­
c u e n te  en l o s  campos de c e r e a l  p o r  l a  p l a n a  de U t i e l ,  mas 
r a r a  h a c i a  l a s  zonas  a l t a s .
S a rco cap n o s  e n n e a o h y l lu s  ( 1 . )DC. : F r e c u e n te  en comuni­
d a d e s  r u p í c o l a s  s u b n i t r ó f i l a s  de  p e n d ie n te s  f u e r t e s  y ex -  
t r a p lo m o s .
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CRUCIFERAS
A ethionem a s a x a t i l e  (L . )R .B r .  s s p .  o v a l i f o l i u m  (D C.)
Rouy : Muy e s c a s a  en n u e s t r a  zona , h a b ié n d o s e  e n c o n t r a d o  
só la m e n te  en r i s c o s  c a l i z o s  de G a r a b a l l a .  XK30.
Alyssum a l y s s o i d e s  (L .)L .  (= A. c a ly c in u m  L . ) : D is p e r  
so  p o r  p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  s e c o s .
Alyssum g r a n a t e n s e  B o i s s . & R e u t .  : F r e c u e n te  en comuni 
d a d e s  e f ím e ra s  p r im a v e ra le s  de l a  c l a s e  T u b e r a r i e t e a .
Alyssum minus (L. )R o th . (= A. c a m p e s tre  L . ) : Común en 
h e r b a z a l e s  n i t r ó f i l o s  y c u l t i v o s  de s e c a n o .
Alyssum s e r o y l l i f o l i u m  D e s f .  : F r e c u e n te  en m a t o r r a l e s  
c a l c í c o l a s  s e c o s ,  de  R o s m a r in e t a l i a ,  en l a s  p a r t e s  de  a l ­
t i t u d  m ed ia .
A ra b id o o s is  t h a l i a n a  ( 1 . )Heyn. (= Sisym brium  th a l i a n u m  
(L. )(Jay) : Común en campos a r e n o s o s  de s e c a n o ,  c a r a c t e r i ­
zando l a s  com unidades d e l  ó rden  A p e r e t a l i a  s p i c a - v e n t i .
A ra b is  h i r s u t a  3cop. : Poco a b u n d a n te ,  s e  d a  en p a s t i ­
z a l e s  de B r o m e ta l ia  p o r  l a s  á r e a s  i n t e r i o r e s  de l a  s i e r r a .
A ra b is  o l a n i s i l i q u a  ( P e r s . ) R e ic h e n b .  (= A. g e r a r d i  Bes 
s e r )  : Algo mas a b u n d a n te ,  en c l a r o s  de  b osques  y m a to r r a  
l e s  de u m b ría ,  y en p a s t i z a l e s  de B r o m e ta l i a .
A ra b is  r e c t a  V i l l .  (= A. a u r i c u l a t a  s e n s u  DC., non Lam) 
C o n s ta n te  en l a s  com unidades c a l c í c o l a s  p io n e r a s  de  Thero— 
B rach y p o d io n , e s p e c ia lm e n te  l a s  de l o s  r e l l a n o s  t e r r o s o s  
d e  l o s  ro q u e d o s ,  form ando o a r t e  d e l  S a x i f r a g o - E o m u n g ie tu m  
p e t r a e a e .
A ra b is  s a g i t t a t a  (B e r t .)D C . : D i s p e r s a  p o r  com unidades 
h e m i c r i p t o f í t i c a s  de l a s  á r e a s  menos s e c a s .
A ra b is  t u r r i t a  L. : R o b u s to s  e je m p la r e s  de e s t a  i n t e r e ­
s a n t e  e s p e c i e  se  p r e s e n ta n  en m a t o r r a l e s  y p e d r e g a l e s  'am­
o ro so s  de G a r a b a l l a  y v a l l e  medio d e l  T u r i a .  XK30, 51*
B i s c u t e l l a  a u r i c u l a t a  L. : F r e c u e n te  en com unidades me- 
s i c o l a s  de S e c a l io n .
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B i s c u t e l l a  in t e r m e d ia  Gouan : Aunque s e  p r e s e n ta n  ejem ­
p l a r e s  de t r a n s i c i ó n  a  l a  s i g u i e n t e ,  norm alm ente  s e  d i s t i n  
gue p e r fe c ta m e n te  de  e l l a  p o r  su  menor t a l l a ,  h o j a s  s e d o ­
s a s  no h í s p i d a s ,  f r u t o s  m en o res ,  p r e s e n c i a  de  m ú l t i p l e s  r a  
m i f i c a c io n e s  a rq u e a d a s  s a l i e n d o  de  l a  b a se  d e l  t a l l o ,  e t c .  
además de p o r  su  e c o lo g ía ,  e s t r i c t a m e n t e  s i l i c í c o l a ,  en es  
t a  zona , s ie n d o  c o n s ta n te  en l o s  p i n a r e s  de ro d en o  y en co  
m unidades r u p í c o l a s  de A n o m o d o n to -P o ly p o d ie ta li^*
B i s c u t e l l a  v a l e n t i n a  (L.)Heyw. (= B. s t e n o o h y l l a  D u f . ) :  
Muy a b u n d an te  p o r  to d o  e l  á r e a  c a l i z a ,  en m a t o r r a l e s ,  pe­
d r e g a l e s  y ro q u ed o s  a  d i f e r e n t e s  a l t i t u d e s .
B r a s s l c a  o l e r á c e a  L. : D i s p e r s a  como c u l t i v a d a  y s u b s -  
p o n tá n e a .
C a le o in a  i r r e g u l a r i s  ( A s s o )T h e l l .  (= C. c o r v i n i  ( A l l . )  
D e s v . ) : B a s ta n te  r a r a ,  a p a r e c e  en h e r b a z a l e s  mas o menos 
n i t r ó f i l o s ,  so m b río s ,  c e r c a  de G a r a b a l l a .  XX30.
Cam elina m ic ro c a ro a  A ndrz. : B a s ta n te  a b u n d a n te  en l o s  
campos c e r e a l i s t a s  de t o d a  l a  zona .
C a p s e l l a  b u r s a - o a s t o r i s  (L .)M e d ic .  : Común en h e r b a z a ­
l e s  muy n i t r ó f i l o s  y h u e r t o s  abon ad o s .
Cardamine h i r s u t a  L. : F r e c u e n te  en p a s t i z a l e s  t e r o f í ­
t i c o s  p r im a v e r a le s .
C a r d a r l a  d r a b a  (L .)D e sv .  (= Lepid ium  d r a b a  L . ) : P a re c e  
i r  e x te n d ié n d o s e  p ro g re s iv a m e n te ,  ocupando c ad a  v e z  mayo­
r e s  e x te n s io n e s  en h e r b a z a l e s  n i t r ó f i l o s  a l r e d e d o r  de  po­
b la c io n e s  y c u l t i v o s .
C h e i ra n th u s  c h e i r i  L. : S o lam en te  e n c o n t r a d a  en l o s  mu­
r o s  d e l  c a s t i l l o  de Moya, no l l e g a n d o  a  p e n e t r a r  p rop iam en  
t e  en n u e s t r a  zona.
C ly o e o la  . io h n th la s o i  L. s s p .  m ic ro c a rp a  (M o ris )A rc a n g .  : 
F r e c u e n te  en l a s  m ic ro p r a d e r a s  t e r o f í t i c a s  c a l c í c o l a s  d e l  
S a x if ra g o -H o m u n g ie tu m  p e t r a e a e .
C o n r in g ia  o r i e n t a l i s  (L .)D um ort : Común en l o s  campos 
de  c e r e a l  de l a s  á r e a s  c a l i z a s .
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Corono p u s  sau am atu s  ( E o r s k . ) A s c h e r s .  (= S e n e b ie r a  c o r o -  
nopus  ( L . ) P o i r e t ) í C a r a c t e r í s t i c a  de l a  c l a s e  P o ly g o n o -  
P o e te a  annua. A parece  en l a  p a r t i d a  denom inada de  l a s  Lagu 
ñ a s ,  e n t r e  T a la y u e la s  y S i n a r c a s ,  en t e r r e n o s  a r c i l l o s o s  
de  in u n d a c ió n  i n v e r n a l ,  r e s t o s  de a n t i g u a s  l a g u n a s .
D e s c u r a in ia  s o o h ia  ( l . )W e b b  (= Sisym brium  s o p h ia  L . ) s 
Poco a b u n d a n te .  A parece  en com unidades n i t r ó f i l a s  de cami­
n o s ,  s o l a r e s  y c u l t i v o s  de s e c a n o ,  en l a  m ita d  s u r .
D i o l o t a x i s  e r u c o id e s  (L.)DC. : Muy a b u n d a n te  en i o s  
h u e r t o s  y v iñ e d o s ,  c o n t r ib u y e n d o  con su  te m p ra n a  f l o r a c i ó n  
a  e m b e l le c e r  e l  a g o s ta d o  p a i s a j e  i n v e r n a l  de e s t a s  t i e r r a s .
D i o l o t a x i s  m u r a l i s  (L.)DC. : E sc a sa ,  po r  campos y c u l t i  
v o s .
D i o l o t a x i s  v i n i n e a  ( l . )D C .  : Se da  en l o s  v iñ e d o s  y c u l  
t i v o s  a n u a le s  de 3ecan o , en l a s  á r e a s  no e l e v a d a s .
D raba h i s o a n i c a  B o is s .  : Conocida en l o s  a l r e d e d o r e s ,  
de l a s  s i e r r a s  de  J a v a la m b re  y d e l  T e jo ,  r e s u l t a  r a r a  a q u í  
no  h a b ie n d o  s id o  e n c o n t r a d a  en n in g u n a  de  l a s  m ontañas  e l e  
v a d a s  d e l  i n t e r i o r  de  l a  misma, como s e r í a  de e s p e r a r ,  s i ,  
no  s ó l o ,  y  r e l a t i v a m e n t e  e s c a s a ,  en e l  c e r r o  C á r d e te ,  p ró ­
ximo a  C am porrob les ,  a  unos  1 .1 0 0  m. XJ48.
E r o p h i l a  v e m a  ( L . ) Che v a l í .  (= D raba v e m a  L . ) : Es f r e  
c u e n te  en com unidades t e r o f í t i c a s  e f ím e r a s ,  a lc a n z a n d o  su  
mayor d e s a r r o l l o  en campos a r e n o s o s  de  c e r e a l .
E ru cas tru m  n a s t u r t i i f o l i u m  ( P o i r . ) 0 . E . S c h u l z  ; Común en 
l a s  zonas b a j a s  s o b re  t e r r e n o s  rem o v id o s .
Sr.ysimum g r a n d i f lo r u m  D e s f .  (= E. a u s t r a l e  Gay) : Abun­
d a n te  en m a t o r r a l e s  c a l c í c o l a s  de  c i e r t a  a l t i t u d .
H i r s c h f e l d i a  i n c a n a  (L .)L a g r& z e -F o ss a t  s Común en h e r b a  
z a l e s  n i t r ó f i l o s  a l r e d e d o r  de  l o s  n ú c le o s  h a b i t a d o s .
H o rm a to p h y lia  l a o e y r o u s i a n a  ( J o rd .)X U p fe r  (= P t i l o t r i -  
chum la p e y ro u s ia n u m  ( J o r d . )J o r d . ) s s p .  a n g u s t i f o l i a  (W illk )  
R iv .M a r t .  A c ta  B o t .K a la c .  2 :6 4  (1976) : C o n s ta n te  en l o s  
n i v e l e s  a l t o s  de l a s  m ontañas  c a l i z a s ,  s o b re  to d o  cuando 
l a  r o c a  a f l o r a  ab u n d a n te m e n te .
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H o rm ato o h y ila  s o in o s a  (L .)E t lp fe r  (= P t i l o t r i c h u m  s p in o -  
sum (L. ) B o i s s . ) : Muy r a r a  en l a  zona. A parece  só la m e n te  
en ro q u ed o s  y muros d e l  c a s t i l l o  de Moya y en u nas  c i n g l e -  
r a s  c a l i z a s  s o b re  H ig u e r u e la s ;  en ambos c a s o s  a b u n d a n te  y 
s o b re  s u s t r a t o  d o l o m í t i c o .  XK32, 51-
H o m u n g ia  o e t r a e a  (L. )R e ic h e n b .  (= H u t c h i n s i a  p e t a e a  
( L . ) R .B r . )  : A bundante en m ic ro o r a d e r a s  e f ím e ra s  p r im av e­
r a l e s ,  t a n t o  en r e l l a n o s  de ro q u ed o s  como en pequeños c l a ­
r o s  d e l  m a t o r r a l .
I b e r i s  amara L. : E s c a s a ,  en a lg u n o s  campos de s e c a n o  
d e l  té rm in o  de T a la y u e la s .
I b e r i s  l a g a s c a n a  DC. : D i s p e r s a  p o r  l a s  r e p i s a s  r o c o s a s  
de l a s  m ontañas c a l i z a s  e l e v a d a s .
Leoidium  ca m p e s tre  ( L . ) R .3 r .  : P r e s e n t e  en l o s  campos 
a r e n o s o s  de se c a n o .
L e p id iu n  g ra m in i f o l iu m  L. : Poco a b u n d a n te ,  en comuni­
d ad es  n i t r ó f i l a s  de l a s  á r e a s  i n f e r i o r e s .
Leoidium  h i r tu m  (L .)Sm . s s p .  h i r tu m  : D is p e r s a  p o r  h e r ­
b a z a le s  s u b n i t r ó f i l o s  de l a s  á r e a s  i n t e r i o r e s .
L o b u la r i a m a r i t im a  ( L . )Desv. (=  Alyssum m aritim um  ( L . ) 
Lam .) : S o rp re n d e n te m e n te  e s t a  e s p e c i e  t e r m ó f i l a  l i t o r a l  
p e n e t r a  p o r  e l  v a l l e  d e l  T u r ia  a lc a n z a n d o  l a  zona de A za- 
g r a ,  en h e r b a z a l e s  n i t r ó f i l o s  s o le a d o s .  XK50, 51» 60 .
Malcomía a f r i c a n a  (L . )R .B r .  s A parece en c u l t i v o s  de  
secan o  de A ras  de A lp u e n te  y T i t a g u a s ,  a lc a n z a n d o  l a  r i b e ­
r a  d e l  T u r ia .
M a t t h i o l a  f r u t i c u l o s a  (L .)M a ire  (= M. t r i s t i s  R .B r . )  s 
L o c a l iz a d a  en l o s  m a t o r r a l e s  s e c o s  y m árgenes  de cam inos 
e n t r e  U t i e l  y S i n a r c a s .  XJ4-3, 58.
M o ric a n d ia  a r v e n s i s  (L.)DC. 2 En m árgenes  de cam inos y 
c u l t i v o s  de l a s  t i e r r a s  mas b a j a s  d e l  v a l l e  d e l  'T u r ia .  No 
l a  hemos v i s t o  p a s a r  a  su  o r i l l a  o c c i d e n t a l .
Myagrum o e r fo l ia tu ra .  L. : B a s ta n te  r a r a ,  en a lg u n o s  cam­
pos i r r i g a d o s  de l a s  zonas  a l t a s .
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N a s tu r t iu m  o f f i c i n a l e  (L . )R .B r .  (= R o r ip p a  n a s t u r t i u m -  
aq u a ticu m  ( I . ) E a y e k ) :  B a s t a n t e  a b u n d a n te  en l o s  c a u c e s  de 
ag u as  som eras ,  de  c i e r t a  c o r r i e n t e ,  en e l  H e lo s c ia d ie tu m .
N e s l i a  o a n i c u l a t a  (L .)D e sv .  s s p .  t h r a c i c a  (V e le n .)B o rn .  
(=  N. a p i c u l a t a  F i s c h e r )  : F r e c u e n te  en to d o  t i p o  de  comu 
n id a d e s  m e s í c o l a s .
R a p is tru m  rugosum (L .)A 1 1 . : Muy ab u n d a n te  en comunida 
d e s  r u d e r a l e s  y a r v e n s e s  d i v e r s a s .
S i s y m b r e l l a  a s n e r a  (L. )S pach . (= TTasturtium asperum  
( L . ) B o i s s .  j  C a r a c t e r í s t i c a  d e l  P r e s l i o n  c e r v i n a e .  Bncon- 
t r a d a  só la m e n te  en l a s  l a g u n a s  de  S in a r c a s  y T a la y u e l a s ,  
en com unidades t í p i c a s  de  I s o e to - N a n o ju n c e t e a .  XK50.
Sisym brium  c r a s s i f o l i u m  Cav. : Común en l o s  campos de 
c e r e a l ,  form ando p a r t e  d e l  Roem erio-H ypecoetum .
Sisym brium  i r i o  L. : D i s p e r s a  p o r  h e r b a z a l e s  muy n i t r ó  
f i l o s  y a lg o  u m b ró f i lo s .
Sisym brium  l a x i f l o r u m  B o is s .  : E s p e c ie  b é t i c a ,  y a  c i t a  
d a  p o r  Diek de G a r a b a l l a ,  f r e c u e n t e  en l o s  m a t o r r a l e s  a c i a  
r a d o s  de  l a s  zonas e l e v a d a s .
Sisym brium  o f f i c i n a l e  Scop. : A parece  a l r e d e d o r  de  co­
r r a l e s  y p o b la c io n e s  de l a s  á r e a s  de  c i e r t a  e l e v a c ió n .
Sisym brium  o r i é n t a l e  L. (= S. colum nae J a c q . ) : F re c u e n  
t e  en h e r b a z a l e s  s e c o s  de  cam inos y p o b la c io n e s .
Sisymbrium supinum L. : E s c a s a ,  en a lg u n o s  p a s t i z a l e s  
s u b n i t r ó f i l o s  s o b re  s u e lo  de c i e r t a  humedad.
T e e s d a l i a  c o r o n o o i f o l i a  (J . P . B e r g e r e t ) T h e l l  (= T. l e p i -  
dium DC.) : Común en e l  á r e a  m ontana s i l í c i c a ,  en c u l t i v o s  
a r e n o s o s  de secan o  y p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s .
T h la s p i  a rv e n se  L. s Muy e s c a s o .  Hemos r e c o l e c t a d o  a lg u  
nos  e je m p la re s  en l o s  c u l t i v o s  de l a s  á r e a s  i n t e r i o r e s .
T h la s o i  p e r f o l i a t u m  L. : D is c re ta m e n te  a b u n d a n te ,  en 
p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  c a l c í c o l a s  a lg o  u m b r ó f i lo s .
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- T h la s o i  s t e n o p t e r u n  B o i s s . & R e u te r  : R ecogido po r  Diek 
en C asap o lán ,  r e s u l t a  ab u n d an te  en ro q u e d o s ,  p e d r e g a le s  y 
m a t o r r a l e s ,  t a n t o  c a l i z o s  como s i l í c i c o s ,  p o r  l a s  u m b rías  
de  l a s  zonas a l t a s .  Endemismo i b é r i c o  de á r e a  no muy e x te n  
s a ,  e n c u e n t r a  a q u í  uno de su s  r e d u c t o s  mas i m p o r t a n t e s .  
XJ39, 49, XK30, 40, 41, 42, 50, 51 .
RE5FDAC5AE
Reseda l ú t e a  L. : F r e c u e n te  en h e r b a z a l e s  n i t r ó f i l o s  de 
cam inos, c o r r a l e s  y p o b la c io n e s .
R eseda l u t e o l a  L. s s p .  g u s s o n e i  Mtlll (= R. c r i s p a t a  
T e n . ) : D is p e r s a  por l a s  p a r t e s  c e n t r a l e s  de  l a  zona, en 
com unidades n i t r ó f i l a s  s o b re  s u e lo  p ro fu n d o .
R eseda ohyteuma L. : F r e c u e n te  como m ala  h i e r b a  r u d e r a l  
y a rv e n s e .
Reseda u n d a ta  L. (= R. gayana  B o i s s . )  : Muy ab u n d a n te  
p o r  to d a  l a  p la n a  de U t i e l ,  en m árgenes de cam inos s e c o s  y 
t e r r e n o s  b a l d í o s ,  v a  d e s p a re c ie n d o  g ra d u a lm e n te  a l  a c e r c a r  
n os  a  l a s  zonas mas a l t a s  y f r e s c a s .
Sesam oides c a n e sc e n s  (L .)K z e .  (= A s t ro c a r p u s  c l u s i i  
Gay) : La su b sp .  c a n e sc e n s  f r e c u e n t e  en com unidades p io n e ­
r a s  s i l i c í c o l a s  de T u b e ra r io n  g u t t a t a e .  La su b sp .  s u f f r u t i  
c o su s  (Lange)Heywood , v iv a z ,  l l e g a n d o  a  a l c a n z a r  de medio 
a  un m e tro  de a l t u r a ,  en m a t o r r a l e s  de  C i s to -L a v a n d u le t e a .
CRASSULACEAE
C r a s s u la  t i l l a e a  L e s t . - G a r d l .  (= T i l l a e a  m uscosa L . ) : 
Común en p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  s i l i c í c o l a s  a lg o  n i t r ó f i ­
l o s .
P i s t o r i n i a  h i s p á n i c a  (L.)DC. : E s p e c ie  s i l i c í c o l a  p ro ­
p i a  de  l a s  á r e a s  s u b a t l á n t i c a s  y c o n t i n e n t a l e s  de l a  p en ín  
s u l a ,  que a l c a n z a  en e s t a  zona su  l í m i t e  e s t e .  No muy abun 
d a n te ,  p r e s e n tá n d o s e  en p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  s e c o s  de a l  
t i t u d ,  so b re  to d o  en e l  P la n ta g o -C o ry n e p h o re tu m . XK40, 41,
50.
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Sedum a c r e  L. : Común en p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  s u b ru p í  
c o l a s  p o r  l a s  m ontañas  c a l i z a s  de  l a s  á r e a s  i n t e r i o r e s .
Sedum álbum L. s s p .  m icran thum  (B as t.)S y m e  : Abundante 
p o r  to d o  t i p o  de com unidades r u p í c o l a s ,  p e d r e g a le s  y mato­
r r a l e s  a c l a r a d o s ,  s o b re  s u e lo  e s q u e l é t i c o .
Sedum b r e v i f o l iu m  DC. : C a r a c t e r í s t i c a  d e l  ó rd en  A ndro- 
s a c e t a l i a  v a n d e l i i .  Se p r e s e n t a  t a p iz a n d o  abundan tem en te  
l a s  r o c a s  s i l í c i c a s  mas o menos s o l e a d a s .  XK30, 40, 41, 50
51.
Sedum d asy p h y llu m  L. : Común, como r u p í c o l a ,  en t o d a s  
l a s  m ontañas c a l i z a s  de l a  zona .
Sedum s e d ifo rm e  ( J a c q .  )Pau (= S. a l t i s s im u m  P o i r . ) : Es. 
p e c i e  de l a s  mas a b u n d a n te s  y u b i q u i s t a s  de l a  zona , cons­
t a n t e  en m edios muy v a r i a d o s ,  como ro q u e d o s ,  p e d r e g a l e s ,  
r o m e ra le s ,  c o s c o j a r e s ,  e n c i n a r e s ,  e t c .
Sedum t e n u i f o l i u m  ( S ib t h .  & S m .) S t r o b l .  ( = S. a m p le x i-  
c a u le  DC.) : C a r a c t e r í s t i c a  de p a s t i z a l e s  s i l i c í c o l a s  d e l  
ó rden  F e s t u c o - S e d e t a l i a .  F r e c u e n te  en a r e n a l e s  a b i e r t o s  de 
l a s  á r e a s  e l e v a d a s .  XK40, 41, 50, 51•
U m b ilicu s  r u o e s t r i s  ( S a l i s b . ) D a n d y  (= U. p e n d u l in u s  DCj 
Abundante en l a s  h e n d id u r a s  y r e l l a n o s  p r o te g id o s  de  l o s  
roqu ed o s  s i l í c i c o s ,  mas r a r o  en l o s  c a l i z o s .
PARNASSIACEAE
P a r n a s s i a  p a l u s t r i s  1 .  : Muy e s c a s a  y l o c a l i z a d a .  U n ica  
m ente l a  hemos r e c o l e c t a d o  en un r e g u e ro  húmedo de l a  um- 
b r í a  d e l  p ic o  M azmorra, en l a s  p a r t e s  mas e n c h a rc a d a s  d e l  
M olin ie tum  c a e r u l e a e .  XK40.
SAXIFRAG-ACEAE
S a x i f r a g a  c a r n e t  a n a  B o i s s . & R e u te r  : P r o p ia  de l o s  p a s ­
t i z a l e s  o l i g o t r o f o s  de  l a s  m ontañas c e n t r a l e s  de l a  p e n ín ­
s u l a  con c i e r t a  humedad c l i m á t i c a .  Poco a b u n d an te  en e s t a  
zona, donde s e  p r e s e n t a  en com unidades s i l i c í c o l a s  p io n e ­
r a s  de l a s  á r e a s  e l e v a d a s .  XK40.
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S a x í f r a g a  c o r b a r i e n s i s  T im b .-L a g r .  s s p ,  v a l e n t i n a  ( Wk.)
Riv.God.&  B o r ja ,  A n . I n s t .C a v .  19 :383  (1961) : P r e s e n t e  en l a  
u m b ría  d e l  P ic a r c h o ,  s o b re  a r e n i s c a s  r o j a s  t r i á s i c a s ,  f o r ­
mando p a r t e  de una v a r i a n t e  s i l i c í c o l a  de  l a  a s o c i a c i ó n  
C am panu lo -S ax ifrage tum  v a l e n t i n a e .  Es l a  ú n i c a  l o c a l i d a d  
en que conocemos que e s t a  e s p e c i e  s e  p r e s e n t e  s o b re  s í l i ­
c e ,  p r e c is a m e n te  en un a  s i e r r a  donde abundan l a s  m ontañas 
c a l i z a s  de c i e r t a  e l e v a c ió n ,  que, en n in g ú n  caso  r e s u l t a n  
c o lo n iz a d a s  p o r  e l l a .  XK5Í.
3 a x i f r a g a  d icho tom a  S t e m b .  s s p .  a l b a r r a c i n e n s i s  (Pau) 
D.A.Webb : E s c a s a ,  en pequeños p a s t i z a l e s  s i l i c í c o l a s  su b -  
r u p í c o l a s  de l a s  p a r t e s  e le v a d a s  de  a lg u n a s  m ontañas de r o  
d eno . XE30, 40, 51*
S a x í f r a g a  g r a n u í a t a  L. s Poco a b u n d a n te ,  en c l a r o s  de 
bosque c a d u c i f o l i o  de l a s  á r e a s  e le v a d a s  de l a  s i e r r a ,  so ­
b r e  s u s t r a t o  s i l í c i c o ,  form ando p a r t e  de  com unidades de  
T r i f o l i o - G e r a n i e t e a .  XK40.
S a x í f r a g a  l a t e p e t i o l a t a  W il lk .  : L o c a l iz a d a ,  como l a  va  
l e n t i n a ,  en l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  P ic a r c h o ,  aunque mas ha­
c i a  su  extrem o e s t e ,  y mas b ie n  en com unidades de  Anomodon 
t o - P o l y p o d i e t a l i a .  XK51.
S a x í f r a g a  l o n g i f o l i a  L a p ey r .  : Una ú n i c a  p o b la c ió n ,  muy 
l o c a l i z a d a ,  hemos e n c o n tra d o  en l a  zona; d e s c u b i e r t a  p o r  
e l  p r o f e s o r  de E.M. R o b e r to  R o s e l ló ,  y com unicada r e c i e n t e  
m ente p o r  H. B o i ra  (1 9 8 0 ) .  Se t r a t a  de l o s  ro q u ed o s  umbro­
so s  de l e s  C o n q u e tes ,  c e r c a  de l a  C a b a l l e r a ,  en e l  té rm in o  
de  T i t a g u a s ,  donde se  p r e s e n t a  de modo r e l í c t i c o  a  c o n se ­
c u e n c ia  de u n as  c o n d ic io n e s  m i c r o c l i m á t i c a s  e s p e c ia lm e n te  
f a v o r a b l e s .  XK51.
S a x i f r a g a  t r i d a c t y l i t e s  L. : D i s p e r s a  p o r  d i f e r e n t e s  t i  
pos de com unidades t e r o f í t i c a s  de l a  c l a s e  T u b e r a r i e t e a ,  
p r in c ip a lm e n te  en e l  S a x if ra g o -H o rn u n g ie tu m  p e t r a e a e  de -  
l o s  pequeños r e l l a n o s  t e r r o s o s  de l o s  ro q u e d o s .
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E l g é n e ro  S a x i f r a g a ,  s iera 
p r e  d i s p u e s t o  a o f r e c e r  nue 
v a s  s o r p r e s a s  a l  b o tá n ic o  -  
m o n ta ra z ,  no s  o f r e c e  a q u í  -  
d os  e je m p lo s  : p o r  un l a d o  
S. l o n g i f o l i a  en l a  C a b a l l£  
r a  ( T i t a g u a s ) ,  t a n  s o lo  a 
600 m . , en  l o s  c l a r o s  de un 
B u x o -Ju n ip e re tu m  p h o e n ic e a e  
j u n t o  a l  T u r i a .  Por o t r o  3. 
c o r b a r i e n s i s  s s p .  v a l e n t i n a  
en l o s  ro d e n o s  de l a  u m b ría  
d e l  P ic a r c h o  (1 .3 0 0  m . ) , a s o  
c i a d a  a  p o b la c io n e s  de P o ly  
podiura v u l g a r e ,  Aspleniura 
a d ia n tu m -n ig ru m  y o t r a s  s i ­
l i c í c o l a s .
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PLATAKAC3AE
P l a t a n u s  h y b r id a  B r o t .  : C u l t iv a d o  o a s i l v e s t r a d o  en 
p u e b lo s ,  cam inos y c a s a s  de campo.
ROSACEAE
A g rim o n ia  e u o a t o r i a  L. : Común en h e r b a z a l e s  d e n so s  de 
c l a r o s  de bosque c a d u c i f o l i o ,  p r in c ip a lm e n te  r i b e r e ñ o .
A m e la n c h ie r  o v a l i s  M edie . : Común en m a t o r r a l e s  y b o s­
ques c a d u c i f o l i o s  o m ix to s  de c i e r t a  a l t i t u d ,  r e f u g i á n d o s e  
en l o s  ro q u e d o s  de  u m b ría ,  con g ra n  p r o f u s i ó n ,  p o r  t o d a  l a  
zona.
Aphanes m ic ro c a rp a  ( B o i s s . & R eu te r)R o th m . : D i s p e r s a  en 
p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  s i l i c í c o l a s ,  e sp o n tá n e o s  o de e u l t i  
vos a r e n o s o s ,  en l a s  á r e a s  i n t e r i o r e s .
C ra ta e g u s  monogyna J a c q .  s s p .  b r e v i s p i n a  (G .K unze)F ran ­
co : C o n s ta n te  en b o sq u es  a c l a r a d o s ,  c a d u c i f o l i o s  o m ix to s  
•por l a s  u m b ría s  de s u e lo  p ro fu n d o .
F i l i p é n d u l a  v u l g a r i s  Moench. (= S p i r a e a  f i l i p é n d u l a  L . ) 
F r e c u e n te  en p a s t i z a l e s  h e m i c r i p t o f í t i c o s  d en so s  po r  l a s  
u m b ría s  y fo n d o s  de v a l l e  de l a s  á r e a s  mas húmedas.
F r a g a r i a  v e s c a  L. : P r e s e n t e  en l a s  com unidades h e r b á ­
c e a s  de T r i f o l i o - G e r a n i e t e a ,  en la .s  p a r t e s  mas e l e v a d a s  y 
um brosas  de a lg u n a s  m ontañas  s i l í c i c a s .  XK40.
Geum s y l v a t i c u n  P o u r r .  j Común en bosques  y m a t o r r a l e s  
de l a s  u m b ría s  de l a s  m on tañas  de c i e r t a  e l e v a c i ó n .  XK30, 
31 , 40, 41, 51, 52.
Geum urbanura L. : Muy r a r a .  S ó lam ente  l a  hemos v i s t o  en 
com unidades c a l c í c o l a s  de  T r i f o l i o - G e r a n i e t e a ,  j u n t o  a l  -  
r í o  Ojos de Moya, c e r c a  de G a r a b a l l a .  XK30.
P o t e n t i l l a  c i n é r e a  C haix .  : E sc a sa ,  a p a r e c ie n d o  ú n i c a ­
m ente  en a lg u n o s  p a s t i z a l e s  s e c o s  s i l i c í c o l a s ,  de S edo- 
S c l e r a n t h e a ,  en l a s  á r e a s  mas e l e v a d a s .  XK40.
P o t e n t i l l a  e r e c t a  (L .)R a n s .  (= P. t o r m e n t i l l a  S to k e s )  : 
C a r a c t e r í s t i c a  de l o s  p a s t i z a l e s  húmedos o l i g o t r o f o s  de l a  
c l a s e  N a rd e te a .  A parece  en l a s  u m b ría s  de l a s  m on tañas  s i ­
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l í c i c a s  mas e l e v a d a s ,  s i g u i e n d o  l a  l í n e a  de  l a s  vaguadas* 
XK30, 41, 40,
O t r a  S a x i f r a g a  h a b i  
t u a lm e n te  c a l c í c o l a  -  
que a p a r e c e  so b re  l o s  
ro d e n o s  d e l  P ic a r c h o ,  
en l a s  com unidades de  
P o l y p o d i e t a l i a  : S ax i 
f r a g a  l a t e p e t i o l a t a ,  
endemismo i b e r o l e v a n -  
t i n o ,  cuyas  r o s e t a s  y 
e j e m p la r e s  f r u c t i f i c a  
d o s  a p a r e c e n  e n t r e  Üm 
b i l i c u s  y Polypodium .
.i/ata*.
P o t e n t i l l a  r e c t a  L. s S o lo  hemos v i s t o  unos  pocos p i é s  
d e  e s t a  e s p e c i e  e u r o s i b e r i a n a ,  en l a  a l t a  u m b ría  d e l  p ic o  
R a n e ra ,  a lc a n z a n d o  a s í  u n a  d e  s u s  l o c a l i d a d e s  E x trem as , l e  
j o s  de su s  á r e a s  ó p t im a s .  XK40.
P o t e n t i l l a  r e o t a n s  L. : C a r a c t e r í s t i c a  de H o lo s c h o e n e ta  
l i a .  R e s u l t a  muy a b u n d a n te  p o r  l a  zona  en t e r r e n o s  húmedos 
v a r i a d o s ,  s o b re  to d o  j u n c a l e s  de  M o lin io -H o lo s c h o e a io n  y 
c u l t i v o s  muy i r r i g a d o s  de  A g ro p y ro -R u m ic io n .
P o t e n t i l l a  ta b e r n a e m o n ta n i  Asch. (= P. v e r n a  a u o t .  non 
L . ) s Común en m a t o r r a l e s  y p a s t i z a l e s  s e c o s  de  A p h y lla n -  
t i o n  y B ro m e ta l ia  p o r  t o d a  l a  s i e r r a .
Prunus d u l c i 3  (M ille r)D .A .W eb b  (=  Amygdalus communis I*) 
E l  a lm endro  e s  e l  á r b o l  f r u t a l  mas c u l t i v a d o  p o r  e s t e  t e ­
r r i t o r i o ,  s ie n d o  f r e c u e n t e  e n c o n t r a r s e  e j e m p la r e s  a s i l v e s ­
t r a d o s  en cam inos y m a t o r r a l e s .
Prunus s o in o s a  L. : C o n s ta n te  en l o s  e s p i n a r e s  o r l a  de 
b o sq u e s  c a d u c i f o l i o s  y m ix to s .
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P runus  s o in o s a  L. : C o n s ta n te  en l o s  e s p i n a r e s  o r l a  de  -  
bosques  c a d u c i f o l i o s  y m ix to s .
Rosa a g r e s t i s  S av i : D i s p e r s a  por  l o s  m a t o r r a l e s  e s p in o ­
s o s  de P ru n o -R u b io n ,  c a r a c t e r i z a n d o  p r in c ip a lm e n te  e l  R o se -  
tura m i c r a n t h o - a g r e s t i s .
Rosa c a n in a  L. : P r e s e n t e  en  s e to s  y  l i n d e r o s  de bosque 
d i v e r s o s .
Rosa c a r i o t i i  ( C a r i o t )  • P r e c u e n te  en l a 3  á r e a s  no muy -  
e l e v a d a s ,  e s p e c ia lm e n te  en c h o p e ra s  y s a u c e d a s  r i b e r e ñ a s .
Rosa m ic r a n th a  B o r r e r  : R e la t iv a m e n te  comln en l o s  e s p i ­
n a r e s  a lg o  e l e v a d o s ,  s o b re  to d o  en e l  Rosetum m ic r a n th o -  
a g r e s t i s .
Rosa n i t i d u l a  B e s s e r  : So lo  tenem os r e c o g i d a  e s t a  e s p e ­
c i e  de l o s  c l a r o s  de l o s  b o sq u es  de V io lo -Q u erce tu m  fa g in e a e  
d e l  P ic o  R e b o l lo ;  aunque debe e x i s t i r  en o t r o s  m edios s im i ­
l a r e s .
Rosa o i m o i n e l l i f o l i a  L. (= R. s p in o s i s s i m a  L . , p ro  p a r t e ,  
R. m y r ia c a n th a  DC.) : P r e s e n te  en l a s  u m b ría s  mas f r e s c a s ,  
p r in c ip a lm e n t e  d e l  á r e a  s i l í c i c a ,  t a n t o  en l o s  b r e z a l e s  co ­
mo en l o s  e s p i n a r e s  que o r l a n  e l  m e l o j a r .
Rosa o o u z in i  T r a t t .  : D i s p e r s a  p o r  l a s  d i f e r e n t e s  comuna^ 
d a d e s  de P ru n o -R u b io n ,  s o b re  to d o  de l a s  á r e a s  m o n tan as .
Rosa s i c u l a  T r a t t .  : L o c a l iz a d a  en l o s  p i n a r e s  y q u e j i g a  
r e s  mas o menos a c l a r a d o s ,  de V io lo -Q u erce tu m  f a g i n e a e ,  en 
l a s  m ontañas  c a l i z a s  mas e l e v a d a s .
Rosa to m e n to sa  Sm. : S i m i l a r  a  l a  p i m p i n e l l i f o l i a  en su  
indum ento  " e s p i n o s í s i m o " , a  l a  que acom paña, s ie n d o  mas abun 
d a n t e ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  en l o s  mismos m e d io s .
Rubus b i f r o n s  V est : E s p e c ie  s i m i l a r  a l  u l m i f o l i u s ,  a l  -  
que s u s t i t u y e  en l a s  á r e a s  e l e v a d a s ,  p r in c ip a lm e n t e  s o b r e  -  
s u s t r a t o  s i l í c i c o .
Rubus c a n e s c e n s  DC. : A bundante , form ando  d e n s a s  m asas ,  
en l o s  c l a r o s , b i e n  e x p u e s to s  a  l a  l u z ,  de  l o s  bosq u es  cadu­
c i f  o l i o s  s i l i c í c o l a s .
61
Rubus c o r y l i f o l i u s  Sm. : Con l a  s a lv e d a d  que se  h a c e  en 
F l o r a  E u ro p ?ea ,  de que b a jo  e s t a  d en o m in a c ió n  se  e n c i e r r a n  
d i v e r s o s  h í b r i d o s  de R. c a e s i u s  p o r  o t r a s  e s p e c i e s  d e l  gene 
r o ,  anotam os su  p r e s e n c i a  f r e c u e n t e  en  l o s  b o sq u es  y m ato­
r r a l e s  c a d u c i f o l i o s  so m b r ío s ,  de l a s  r i b e r a s  de  l o s  r í o s  de  
m ayor c a u d a l .
Rubus u l m i f o l i u s  S c h o t t  : Muy a b u n d a n te ,  en c l a r o s  de  
b o sq u e ,  m árgenes  de r i a c h u e l o s ,  y  como a c c i d e n t a l  en g r a n  
p a r t e  de  l a s  com unidades de l a  zona .
S a n g u is o rb a  l a t e r i f l o r a  (C o sso n )A .B rau n  & Bouché : Bnde 
mismo b é t i c o - a l c a r r e ñ o ,  que a l c a n z a  l o s  p a s t i z a l e s  de D es-  
cham psion  m ediae  de l a s  m ontañas  de T a la y u e l a s  a  G a r a b a l l a  
XK40.
S a n g u is o rb a  m in o r  Scop. : U b i q u i s t a ,  con óptim o en p as­
t i z a l e s  s e c o s .  Hemos r e c o n o c id o  l a s  d o s  s u b s p e c i e s  s i g u i e n  
t e s  : -  s s p .  m u r i c a ta  B r iq .
-  s s p .  m a g n o l i i  ( S p a c h . ) 3 r i q .
S a n g u is o rb a  r u o i c o l a  ( B o i s s . & R e u te r )N o rd b o rg  (como sub 
s p e c i e ) : Conrin en ro q u e d o s ,  p e d r e g a l e s  y  m a t o r r a l e s  d e  l a  
zona o r i e n t a l .
S o r  bus a r i a  C ra n tz  : Muy r a r a .  A lgunos  p i é s  en l a s  am­
p l i a s  g r i e t a s  de  l o s  ro d e n o s  de  l a  a l t a  u m b ría  d e l  p i c o  Ra 
ñ e r a .  XK40.
S o r  bus d o m e s t ic a  L. : Algo mas a b u n d a n te ,  d i s p e r s a  p o r  
a lg u n a s  u m b ría s  de A l i a g u i l l a ,  T i  t a g u a s  y S a n ta  Cruz d e  Mo 
y a .  XK40, 51 , 52.
S orbus  t o r m i n a l i s  C ra n tz  : Como e l  p r im e ro  muy e s c a s o ,  
r e d u c i d o  a  unos  c u a n to s  e j e m p la r e s  en  l a s  g a r g a n ta s  d e l  
a r r o y o  de l a  C a n a le ja ,  e n t r e  A l i a g u i l l a  y  S i n a r c a s .  XEC40.
LEGUMINOSAS
A n t h y l l i s  c y t i s o i d e s  L. : P r e s e n t e  s ó la m e n te  en l a s  p a r  
t e s  mas b a j a s  y c á l i d a s  de l a  zo n a , en  l a s  p ro x im id a d e s  
d e l  cau ce  d e l  T u r i a ,  y s o b re  s u s t r a t o s  t r i á s i c o s ;  a l c a n z a n  
do a l l í  e l  l í m i t e  en c u a n to  a  s u  p e n e t r a c i ó n  h a c i a  l a s  t i e  
r r a s  d e l  i n t e r i o r .  XK50, 51, 61.
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A n t h y l l i s  m ontana L. : D i s p e r s a ,  en s i t u a c i o n e s  r e l í c t i  
c a s ,  en l a s  p a r t e s  s u p e r i o r e s  de a lg u n a s  m ontañas  c a l i z a s ,  
e n t r e  1 .2 0 0  y 1 .4 0 0  m . , como r u p í c o l a  o s u b r u p í c o l a .  XK30, 
XK40, 50 .
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a  L. s s p .  m aura  (G .B eck )L in d b . v a r .  
f o n t q u e r i  (Rothm. ) 0 u l l e n  : A bundante  p o r  to d o  t i p o  de  ma­
t o r r a l e s  y  p a s t i z a l e s  s e c o s  c a l c í c o l a s ,  i n c l u i d o s  l o s  r u -  
p í c o l a s .
A rg y ro lo b iu m  z a n o n i i  (T u r ra )P .W .B a l l  (= C y t i s u s  a r g e n -  
t e u s  L . ) : Común en m a t o r r a l e s  c a l c í c o l a s  de  R o s m a r in e ta -  
l i a  y l o s  mas s e c o s  de C i s t o - l a v a n d u l e t e a .
A s t r a g a l u s  g la u x  L. : Ya c i t a d a  p o r  D iek de  G a r a b a l l a .  
E s c a s a ,  en p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  s e c o s .
A s t r a g a l u s  g ly c y o h y l lo s  L. : A lc a n z a ,  de  un modo f i n í -  
c o l a ,  l a s  mas e l e v a d a s  c o t a s  de l a s  m ontañas  s i l í c i c a s  de 
e s t a  s i e r r a ,  p r o v i n i e n t e  de l o s  m ac izo s  de l a  S e r r a n í a  de 
Cuenca, donde r e s u l t a  mas a b u n d a n te .  XK40, 41•
A s t r a g a l u s  hamosus L. : Común en p a s t i z a l e s  c a l c í c o l a s  
s u b n i t r ó f i l o s  de l a s  á r e a s  no muy e l e v a d a s .
A s t r a g a l u s  in c a n u s  L. s s p .  in c a n u s  : D is p e r s o  p o r  l o s
m a t o r r a l e s  s e c o s  y a c l a r a d o s  de R o s m a r i n e t a l i a .
A s t r a g a l u s  m o n sp essu lan u s  L. s s p .  c h lo ro c y a n e u s  ( B o i s s .  
& R eu te r )R iv .G o d .&  B o r ja  : C a r a c t e r í s t i c a  de  A p h y l l a n t io n .  
F r e c u e n te  en com unidades de d i c h a  a l i a n z a .
A s t r a g a lu s  o u ro u re u s  Lam. : Ro muy a b u n d a n te ,  en comuni
d a d e s  de A p h y l l a n t io n  y B r o m e ta l ia ,  po r  l a s  á r e a s  c a l i z a s  
menos s e c a s .  XJ39, XK30, 40, 51 .
A s t r a g a lu s  sesam eus L. : F r e c u e n te  en  h e r b a z a l e s  s u b n i ­
t r ó f  i l o s  por l a s  zonas b a j a s .
A s t r a g a lu s  s t e l l a  Gouan : B a s t a n t e  r a r o ,  p r e s e n tá n d o s e  
en a lg u n o s  p a s t i z a l e s  de T h e ro -3 ra c h y p o d io n  de l a s  á r e a s  
no  muy a l t a s .
C o lu te a  a r b o r e s c e n s  L. : E s c a s a ,  aunque b a s t a n t e  d i s p e r  
s a  p o r  l a  zona , en l a s  um brías  c a l i z a s  de  a l t i t u d  m ed ia .  
XK30, 40, 42, 50, 51, 52, XJ59.
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- C o r o n i l l a  .júncea L. : E s p e c ie  t e r m ó f i l a ,  m e d i t e r r á n e o -  
l i t o r a l ,  c a r a c t e r í s t i c a  de  R o s m a r in o -E r ic io n ,  que a l c a n z a  
e s t a  zona de un modo f i n í c o l a ,  y r e d u c id a  a  l a s  á r e a s  mas 
b a j a s ,  p o r  d e b a jo  de  600 m . , d e l  v a l l e  d e l  T u r ia .  XK50, 51 
60 .
C o r o n i l l a  minima L. Con su s  dos  s u b s p e c ie s  b i e n  d i f e r e n  
c i a d a s  : s s p .  m inim a, f r e c u e n t e  en l a s  á r e a s  c e n t r a l e s  de 
l a  s i e r r a  en p a s t i z a l e s  h e m i c r i p t o f í t i c o s  de B r o m e ta l ia  y  
A p h y l l a n t io n ;  y s s p .  c l u s i i  (D u f .)M u rb . ,  común en m a to r r a ­
l e s  t e r m ó f i l o s  de  R o s m a r in o -E r ic io n ,  aunque l l e g a  a  a l c a n ­
z a r  l o s  1 .2 0 0  m. en s o la n a s  p r o t e g i d a s .
C o r o n i l l a  s c o r p io d e s  (L .)K o ch . : Abundante en com unida­
d e s  a r v e n s e s ,  p r in c ip a lm e n te  de  S e c a l io n .
C y t i s u s  o a t e n s  L. (= G e n is ta  p a t e n s  DC.) ; E s p e c ie  p ro ­
p i a  de  l a s  l a s  l a d e r a s  mas húmedas de l a s  m ontañas l i t o r a ­
l e s  v a l e n c i a n a s ,  que a l c a n z a  en e s t a s  m ontañas e l  l í m i t e  
de  s u  e x p a n s ió n  h a c i a  e l  i n t e r i o r .  P e n e t r a  p o r  e l  v a l l e  -  
d e l  T u r ia  h a s t a  e l  té rm in o  de A ras de A lp u e n te  en p r o f u n d i  
dad y h a s t a  l o s  800 m. en a l t i t u d ,  p o r  l a s  vaguadas  de  l a s  
u m b r ía s .  XK50, 51, 52, 60 , XJ59* E x c ep c io n a lm en te  hemos en 
c o n t r a d o  u n a  pequeña  p o b la c ió n  d i s y u n t a ,  en e l  t é rm in o  de 
G a r a b a l l a ,  en u m b ría s  s o b re  e l  r i o  Ojos de  Moya, que e s t i ­
mamos p r im e r a  c i t a  p a r a  l a  p r o v i n c i a  de Cuenca. XK30.
C y t i s u s  s c o n a r i u s  (L. )L ink  (= Sarotham nus s c o p a r i u s  (L.) 
Wimmer : E s p e c ie  l a t e a t l á n t i c a ,  que, a t r a v é s  de l o s  m ac i­
zos s i l í c i c o s  i b é r i c o s ,  y en s i t u a c i o n e s  de e s p e c i a l  p r o ­
t e c c i ó n ,  l l e g a  a  a d e n t r a r s e  p ro fu n d am en te  en t e r r i t o r i o s  
c la r a m e n te  m e d i t e r r á n e o s ,  a lc a n z a n d o  l a  p r o v i n c i a  de  Va­
l e n c i a  p o r  e l  P ic a r c h o ,  donde no e r a  c o n o c id a .  R e s u l t a  -  
c o n s ta n te  en l a s  u m b ría s  de l a s  m ontañas  s i l í c i c a s  de n ú e s  
t r a  zona, d e sd e  l o s  1 .1 0 0  m. XK30, 40, 4 1 t 50, 51.
Dorycnium h i r s u tu m  ( L . ) S e r .  (= B o n jean e a  h i r s u t a  ( L . ) 
R e i c h e n b . ) : A parece  d i s p e r s a  por p i n a r e s  y m a t o r r a l e s  no 
muy e le v a d o s ,  s o b re  s u s t r a t o s  d i v e r s o s .
Dorycnium p e n ta o h y l lu m  3cop. (= D. s u f f r u t i c o s u m  V i l l . ) 
Se p r e s e n t a  mucho mas ab u n d án tem en te  en bosques  y m a to r r a ­
l e s  de to d a  í n d o l e ,  s o b re  s u e lo s  p r o fu n d o s .
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Dorycniuia rec tu m  ( L . ) S e r .  (= B o n jean e a  r e c t a  (L . )R e ic h .  
S ig u e  l o s  c u r s o s  de ag u a ,  form ando p a r t e  de  l a s  comunida­
d e s  de H o lo s c h o e n e t a l i a ,  en l o s  t e r r e n o s  t r i á s i c o s  de T a la  
y u e l a s  y S a n ta  Cruz de  Moya h a s t a  e l  em balse  d e l  G e n e r a l í ­
s im o.
E r in a c e a  a n t h y l l i s  L ink . (= E.- pungens B o i s s . )  : Abun­
d a n t e  en to d o  e l  t e r r i t o r i o  e s tu d i a d o .  R e s u l t a  dom inan te  
en l o s  m a t o r r a l e s  c a l d c ó l a s  a l t im o n ta n o s  de S a lv ie n io n  l a  
v a n d u l i f o l i a e ,  b a ja n d o  por l a s  u m b ría s  h a s t a  unos 300 m. y 
1 .1 0 0  po r  l a s  s o l a n a s .  También p e n e t r a  en l o s  ro m e ra le s  mje 
n o s  t e r m ó f i l o s ,  e n c i n a r e s  y q u e j i g a r e s  de  l a s  á r e a s  i n t e ­
r i o r e s ,  a s í  como en com unidades r u p í c o l a s .
G e n i s ta  c i n é r e a  ( V i l l . )D C .  s 3e p r e s e n t a  e n t r e  M anzane- 
r u e l a  y N egrón, l in d a n d o  con l a  zona n o r t e  de n u e s t r o  t e ­
r r i t o r i o ,  aunque no l a  hemos v i s t o  p e n e t r a r  en é l .  XK4-2.
G e n i s ta  h i s o a n i c a  L. : E sc a sa ,  o r in c ip á lm e n te  en c a r r a s  
c a l e s  y m a t o r r a l e s  b a jo s  de l a s  á r e a s  e l e v a d a s ,  s o b re  to d o  
en  e l  té rm in o  de A l i a g a i l l a .  XK40, XJ39, 49*
G e n is ta  s c o r o i u s  (L.)DC. : Muy a b u n d a n te  en to d o  t i p o  
de  m a t o r r a l e s  c a l d c ó l a s  y de s u s t r a t o s  a r c i l l o s o s .
H ip p o c re p is  c i l i a t a  W il ld .  : Común en p a s t i z a l e s  c a l d ­
c ó l a s  de T h e ro -B rach y p o d io n .
H ip p o c re p is  comosa L. : No muy a b u n d a n te ,  en a lg u n o s  ma 
t ó r r a l e s  t e r m ó f i l o s  de  R o s m a r in o -E r ic io n .
H ip p o c r e p is  g la u c a  Ten. : C o n s ta n te  en to d o  t i p o  de ma­
t o r r a l e s  y p a s t i z a l e s  s e c o s  c a l c í c o l a s .
H ip p o c re p is  u n i s i l i q u o s a  L. : Poco a b u n d a n te ,  en a lg u ­
n a s  com unidades t e r o f í t i c a s  s u b n i t r ó f i l a s .
L a th y ru s  a n g u la tu s  L. : D i s p e r s a  p o r  p a s t i z a l e s  t e r o f í -  
t i c o s  s i l i c í c o l a s  de  T u b e ra r io n  g u t t a t a e .
L a th y ru s  annuus L. : E sc a sa ,  en a lg u n o s  c u l t i v o s  de s e ­
cano de l a s  zonas  e l e v a d a s .
L a th y ru s  a c h a c a  L. : Común en campos de  c e r e a l  y b a r b e ­
chos s o b re  s u e lo  de  c i e r t a  humedad.
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L a th y ru g  c i c e r a  L. : A parece  en p a s t i z a l e s  s u b n i t r ó f i -  
l o s  de m árgenes de  cam inos y campos abandonados .
L a th y ru s  f i l i f o r m i s  (Lam.)Gay (= Orobus c a n e s c e n s  L . ) : 
A parece  en bosques  y p a s t i z a l e s  f r e s c o s  de l a s  á r e a s  c a l i ­
za s  e l e v a d a s .  XK40, 30, 50, 51» XJ39, 49.
L a th y ru s  h i r s u t u s  L. : E s c a s a  en l a  zona , en h e r b a z a l e s  
d e n so s  y húmedos, s u b n i t r ó f i l o s ,  de l a s  p a r t e s  i n t e r i o r e s .  
XK40, 50.
L a th y ru s  in c o n s p ic u u s  L. : D i s p e r s a  p o r  a lg u n o s  p a s t i z a  
l e s  t e r o f í t i c o s  y e r i a l e s  de á r e a s  no muy b a j a s .
L a th y ru s  l a t i f o l i u s  L. : En su  v a r i e d a d  l a t i f o l i u s ,  pe­
r o  s o b re  to d o  en l a  v a r .  a n g u s t i f o l i u s ,  s e  p r e s e n t a  en l o s  
c l a r o s  de bosque c a d u c i f o l i o  o m ix to ,  en comjinidades de l a  
c l a s e  T r i f o l i o - G e r a n i e t e a .  XK30, 40, 51» 41.
L a th y ru s  p r a t e n s i s  L. : C a r a c t e r í s t i c a  de p ra d o s  de  l a  
c l a s e  A r r h e n a t h e r e t e a .  Poco a b u n d a n te ,  p r e s e n tá n d o s e  en co 
m unidades h e m i c r i p t o f í t i c a s  d e n s a s  s o b re  s u e lo s  p ro fu n d o s  
y húmedos de l a s  m ontañas  de T a la y u e la s  a  A l i a g u i l l a .  XK40 
XK41.
L a th y ru s  s p h a e r i c u s  R e tz .  : Se d e s a r r o l l a  en a lg u n a s  co 
m unidades t e r o f í t i c a s  s i l i c í c o l a s  de í u b e r a r i o n  g u t t a t a e .
L o tus  c o r n i c u l a t u s  L. : La v a r .  v u l g a r i s  K o c h . , c a r a c t e  
r í s t i c a  de A r r h e n a t h e r e t e a ,  común en p ra d o s  húmedos, s o b re  
to d o  j u n c a l e s ;  l a  v a r .  v i l l o s u s  T h u i l l  ig u a lm e n te  abundan­
t e  p e ro  en m edios mas s e c o s ,  e s p e c ia lm e n te  m a t o r r a l e s  y -  
p a s t i z a l e s  de A p h y l l a n t io n .
L o tu s  t e n u i s  W aldst.&  K i t . ( =  L. t e n u i f o l i u s  ( L . ) R e i c h . ) 
S ó lo  l a  hemos v i s t o  en a lg u n o s  j u n c a l e s  a  l a  o r i l l a  d e l  -  
r i o  Ojos de Moya. XK30.
Lygos s o h a e ro c a r o a  (L.)Heyw. (= Retama s p h a e r o c a r p a  (Lj 
B o i s s . )  : A lcan za  n u e s t r a  zona s ó la m e n te  en l o s  t e r r e n o s  
m argosos  e n t r e  e l  em balse  de C o n t r e r a s  y  M ira .  XJ29.
M edicago l u o u l i n a  L. : Común en p a s t i z a l e s  de A rrh en a ­
t h e r e t e a  y B rach y p o d io n  p h o e n ic o id i s .
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M edicado minima L. : Una de l a s  e s p e c i e s  mas a b u n d a n te s  
en l o s  p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  c a l c í c o l a s .
M edicado o r b i c u l a r i s  A l l .  : E s c a s a ,  en h e r b a z a l e s  den ­
s o s  de B rach y p o d io n  p h o e n i c o i d i s  y o t r o s  mas n i t r ó f i l o s .
M edicado oolym oroha L. (= M. h i s p i d a  G a e r t n . ) s Poco -  
a b u n d a n te ,  en a lg u n o s  p a s t i z a l e s  de T h e ro -B ra c h y p o d io n .
Medicago r i g i d u l a  (L .)A 11 . (= M. g e r a r d i  V a ld s t .&  K i t . )  
A bundante  en p a s t i z a l e a  s e c o s  s u b n i t r ó f i l o s  d e  B r o m e ta l i a  
r u b e n t i - t e c t o r i .
M edicago s a t i v a  L. : F re c u e n te m e n te  c u l t i v a d a  e i g u a l ­
m en te  e s p o n tá n e a ,  en p a s t i z a l e s  h e m i c r i p t o f í t i c o s  d i v e r s o s .
M edicago s u f f r u t i c o s a  Ramond s s p .  l e i o c a r p a  ( B e n t h . ) P. 
F o u m .  : C a r a c t e r í s t i c a  de  A p h y l l a n t io n .  Común en m a to r r a ­
l e s  y p a s t i z a l e s  c a l c í c o l a s  no muy s e c o s .
M e l i l o t u s  a l b a  M edicus s E s c a s a ,  en h e r b a z a l e s  n i t r ó f i ­
l o s  v i v a c e s .
M e l i l o t u s  a l t i s s i m a  T h u i l l .  : D i s p e r s a  p o r  m ed ios  s im i ­
l a r e s  a  l a  a n t e r i o r .
M e l i l o t u s  e l e g a n s  S a lz .  : Aquí y a l l á  en a lg u n o s  t e r r e ­
n o s  t r a n s t o c a d o s .
M e l i l o t u s  n e a n o l i t a n a  Ten. : A parece  en p a s t i z a l e s  t e r o  
f í t i c o s  c a l c í c o l a s ,  p r in c ip a lm e n t e  en S a x i f r a g o - H o rn u n g ie -  
tum p e t r a e a e .
M e l i l o t u s  s u l c a t a  D e s f .  : F r e c u e n te  en com unidades a r -  
v e n s e s  y r u d e r a l e s .
O nobrych is  a r g é n t e a  B o i s s .  s s p .  h i s p á n i c a  ( S i r j . ) P .W .  
B a l l  : Común en l o s  p a s t i z a l e s  v i v a c e s  de B r o m e ta l i a  p o r  
l a s  á r e a s  i n t e r i o r e s  de l a  s i e r r a .  XK30, 40, 41.
O nobrych is  s a x a t i l i s  ( 1 . ) lam . : D i s p e r s a  p o r  l o s  p a s t i ­
z a l e s  de B ra c h y o o d io -A p h y l la n te tu m ,  en l a s  u m b ría s  de  l a s  
á r e a s  c a l i z a s  no muy e l e v a d a s .  XK50, 51, XJ39, 59.
O n o b ry ch is  v i c i i f o l i a  Scop. (= 0 . s a t i v a  Lam .) : Como 
l a  a l f a l f a  c u l t i v a d a  con f r e c u e n c i a  y ta m b ié n  p r e s e n t e  en 
p a s t i z a l e s  n a t u r a l e s  m e s o x e r ó f i l o s .
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Ononis a r a g o n e n s i s  Asso : R e c o le c ta d a  p o r  D iek  en C asa -  
p o lá n .  S o lo  1a. hemos e n c o n t r a d o ,  en p o b la c io n e s  s u b r u p í c o -  
las de u m b ría ,  c e r c a  de  G a r a b a l l a ,  en e l  s e n o  d e l  Rhamno-Ju 
n ip e re tu m  p h o e n ic e a e  ju n ip e r e to s u m  h e m is p h a e r i c a e .  XK30. Es 
p o s i b l e  que quede, ta m b ié n ,  a lg u n a  e s c a s a  p o b la c ió n  p o r  e l  
á r e a  j u r á s i c a  d e l  M a z m o rra -C a b a l lu e lo ,  c e r c a  de C a sa p o lá n .
Ononis f r u t i c o s a  L. : Forma a g r u p a c io n e s  i m p o r t a n t e s  so  
b r e  s u e lo s  m argosos en l a s  u m b r ía s  d e l  v a l l e  d e l  T u r i a  y 
c o l a  d e l  em balse  de  C o n t r e r a s ,  p o r  d e b a jo  de  l o s  300 m. 
XK42, 50, 51, 52, 60 , XJ29.
Ononis m in u t i s s im a  L. s R ed u c id a  a  l o s  m a t o r r a l e s  s o l e a  
d o s  de R o s m a r in o -E r ic io n  de l a s  p a r t e s  b a j a s  d e l  v a l l e  d e l  
T u r i a .
Ononis n a t r i x  L. s s p .  n a t r i x  : Poco a b u n d a n te ,  s o b r e  
s u e lo s  a re n o so s  de p i n a r e s  y m árgenes d e  cam in o s .
Ononis p u s i l l a  1 .  (= 0 .  colum nae A l l . )  : A bundante  en 
m a t o r r a l e s ,  bosques  y p a s t i z a l e s  s e c o s  c a l c í c o l a s .
Ononis r e c l i n a t a  L. s R ed u c id a  a  l o s  p a s t i z a l e s  t e r o f í -  
t i c o s  s e c o s  de l a s  á r e a s  mas b a j a s  d e l  v a l l e  d e l  T u r i a .
Ononis r e o e n s  L. s Común en to d o  t i p o  de  p a s t i z a l e s  h e -  
mi c r i p t o f í t  i  eos de l a  c l a s e  F e s tu c o -B ro m e te a .
Ononis t r i d e n t a t a  L. : Muy a b u n d a n te  s o b re  l a s  m argas  
y e s í f e r a s  d e l  v a l l e  d e l  T u r i a ,  d e sd e  S a n ta  Cruz de  Moya a l  
em balse  d e l  G e n e r a l í s im o ,  en fo rm a c io n e s  a  v e c e s  c a s i  pu­
r a s  de Ononidetum t r i d e n t a t a e .  A p a re c ie n d o  ig u a lm e n te  en -  
l a  c o l a  d e l  em balse  de  C o n t r e r a s .  XK42, 50, 51, 52, 6 0 , 
XJ29.
P s o r a l e a  b i tu m in o s a  L. : F r e c u e n te  en h e r b a z a l e s  s e c o s ,  
mas o menos n i t r ó f i l o s ,  en l a s  zonas  no  muy e l e v a d a s .
S c o r p iu r u s  m u r ic a tu s  L. : E s c a s a ,  en a lg u n o s  p a s t i z a l e s  
de  T h e ro -B ra c h y p o d io n ,  a  v e c e s  a lg o  n i t r ó f i l o s .
T e tra g o n o lo b u s  m a r i t im u s  (L . )R o th .  (= L o tu s  s i l i q u o s u s  
L . ) s C a r a c t e r í s t i c a  d e  I - Io l in io -H o lo sc h o e n io n .  R e s u l t a  muy 
común en n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  en p a s t i z a l e s  j u n c a l e s  a t r i -  
b u i b l e s  a  d i c h a  a l i a n z a .  >
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. T r i f o l iu m  a n g u s t i f o l i u m  L. : D is p e r s o  p o r  p a s t i z a l e s  s e  
eo s  de l a s  á r e a s  s i l í c i c a s .
T r i f o l iu m  a r v e n s e  L. ; Abunda en campos a r e n o s o s  y p a s ­
t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  s i l i c í c o l a s  de  t o d a  l a  zona.
T r i f o l iu m  c a m p e s t re  S c h re b .  : A bundante , como e l  a n te ^  
r i o r ,  en m edios  s i m i l a r e s ;  aunque a v e c e s  mas húmedos, t e ­
n ie n d o  su  óp tim o en e l  A g ro s t io n  c a s t e l l a n a e .
T r i f o l iu m  f r a g i f e r u m  L. : C a r a c t e r í s t i c o  de  T r i f o l i o - C y  
n o d o n t io n .  Común s o b r e  s u e lo s  de  humedad te m p o ra l  f r e c u e n ­
t a d o s  p o r  e l  hom bre.
T r i f o l iu m  gemellum P o u r r .  : R aro , en a lg u n o s  p a s t i z a l e s  
s i l i c í c o l a s  de  l a s  á r e a s  i n t e r i o r e s  de l a  s i e r r a .
T r i f o l iu m  g lom era tum  L. : F r e c u e n te  en p a s t i z a l e s  s i l i ­
c í c o l a s  no muy s e c o s ,  p r e f e r e n te m e n te  en A g r o s t io n  c a s t e ­
l l a n a e .
T r i f o l iu m  lapoaceum  L. 2 D is p e r s o  por a lg u n a s  com unida­
d e s  s o b re  s u e lo s  de  c i e r t a  humedad, en A g r o s t io n  c a s t e l l a ­
n ae  y D escham psion m ed iae .
T r i f o l i u m  o c h ro le u c o n  Hudson : A parece  en l a s  u m b ría s  
de  l a s  m ontañas s i l í c i c a s  mas e l e v a d a s ,  en com unidades  h e r  
b á c e a s  de T r i f o l i o - G e r a n i e t e a .  XK40, 41, 30 .
T r i f o l iu m  o m i t h o o o d i o i d e s  L. (= T r i g o n e l l a  o r n i t h o p o -  
d i o i d e s  ( 1 . )D C.) 2 Muy e s c a s o ,  l o c a l i z a d o  en l a s  l a g u n a s  
de S in a rc a s  y T a la y u e l a s ,  en n i v e l e s  de  in u n d a c ió n  tempo­
r a l .  XK50.
T r i f o l iu m  p r a t e n s e  L. 2 Abundante en to d o  t i p o  de  pas­
t i z a l e s  h e m i c r i p t o f í t i c o s  s o b re  s u s t r a t o  húmedo.
T r i f o l iu m  re o e n 3  L. 2 Acompaña a l  a n t e r i o r  en m edios s i  
i n i l a r e s  por to d a s  p a r t e s .
T r i f o l iu m  re tu su m  L. (= T. p a r v i f lo r u m  E h r h . ) 2 R educ i­
do a  p a s t i z a l e s  s u b n i t r ó f i l o s  d e n so s  d e l  á r e a  s i l í c i c a .
T r i f o l iu m  scabrum  L. : D i s p e r s o ,  no muy ab u n d an tem en te ,  
p o r  p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  de  l a  c l a s e  T u b e r a r i e t e a .
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T r i f o l i u m  s t r i a t u m  L. : F r e c u e n te  en l o s  o a s t i z a l e s  de 
s u e lo s  s i l í c i c o s  húmedos. D om inante , a  menudo, en l o s  de  
A g r o s t io n  c a s t e l l a n a e .
T r i f o l iu m  s t r i c t u r a  L. (= T. la e v ig a tu m  P o i r e t )  : 3e p r e  
s e n t a  en l o s  v a l l e s  a r e n o s o s  de c i e r t a  e l e v a c i ó n  e n t r e  Ta- 
l a y u e l a s  y A l i a g u i l l a .
T r i g o n e l l a  c o m i c u l a t a  (L. )L. : D iek l a  c i t a  de G arab a -  
1 1 a .  No l a  hemos v i s t o .
T r i g o n e l l a  g l a d i a t a  S te v e n  : En cambio e s t a  e s p e c i e ,  -  
t a n  d i f e r e n t e  a  l a  a n t e r i o r ,  s ó la m e n te  l a  hemos v i s t o  en -  
G a r a b a l l a ,  en c l a r o s  d e l  m a t o r r a l  c a l c í e o l a .
T r i g o n e l l a  m o n s o e l ia c a  L. : D i s p e r s a  p o r  l o s  p a s t i z a l e s  
s e c o s  s u b n i t r ó f i l o s .
T r i g o n e l l a  o o l y c e r a t a  L. s Algo mas a b u n d a n te  que l a  an 
t e r i o r  y en m edios s i m i l a r e s .
U lex  o a r v i f l o r u s  P o u r r .  : E s t a  e s p e c i e ,  cuyo á r e a  m edi­
t e r r á n e o - l i t o r a l  d e m u e s t r a  su s  e x ig e n c i a s  de  a i r e  húmedo 
m a r í t im o ,  a l c a n z a  s u  l í m i t e  en e s t a  s i e r r a ,  t e n i e n d o  s u s  -  
ú l t im o s  r e d u c to s  en l o s  ro d e n o s  de  T a la y u e la s  a  A l i a g u i l l a  
d onde , p ese  a que l a  i n f l u e n c i a  m a r í t im a  es  y a  e s c a s a ,  t i e  
n e  su s  n e c e s id a d e s  h í d r i c a s  b ie n  c u b i e r t a s ,  g r a c i a s  a  l a  
g r a n  c a p a c id a d  de  r e t e n c i ó n  de agua  de l o s  s u e lo s  g e n e ra ­
d o s  p o r  e s t a s  r o c a s  t r i á s i c a s .  XK30, 40, 41, 51» XJ49, 59.
P rueba  de  que es  e l  m encionado  f a c t o r ,  y no l a  te m p e ra ­
t u r a ,  su  p r i n c i p a l  c o n d i c i o n a n t e ,  e s  su  a u s e n c i a  en l a  zo­
n a  d e l  em balse  de  C o n t r e r a s ,  e n t r e  600 y 700 m . , y s u  pron  
t a  d e s a p a r i c i ó n  p o r  e l  v a l l e  d e l  T u r i a ,  p o r  donde p e n e t r a  
só la m e n te  h a s t a  A zag ra ,  a  menos de  600 m . , s i n  l l e g a r  a l  
t é rm in o  de  T i t a g u a s ;  p o r  s e r  ambas zonas  c á l i d a s  p e ro  muy 
s e c a s ,  f u e r a  de l a  i n f l u e n c i a  de  l o s  v i e n t o s  de l e v a n t e .
V ic i a  d isp e rm a  DC. : F r e c u e n te  en com unidades  t e r o f í t i -  
c a s  s i l i c í c o l a s .
V ic ia  l ú t e a  L. : D i s p e r s a  p o r  campos a r e n o s o s  de secan o  
y p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  s u b n i t r ó f i l o s .
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Una de l a s  r a r e z a s  de l a  zona : 3 rod ia ra  p e tra e u m  
s s p .  v a le n t in u m ,  r e l í c t i c o  en l a  zona  s u p e r i o r  de  l a  
u m b r ía  d e l  p ic o  P e la d o ,  donde se  p r e s e n t a n  s u s  d e n ­
s o s  p u lv ín u lo s  t a p i z a n d o  l a s  g r i e t a s  y r e l l a n o s  de 
l a s  r o c a s ,  por encim a de l o s  1 .4 0 0  m.
Rhamnus p u m ilu s ,  a p r e ­
ta d a m e n te  a f e r r a d o  a  
l o s  a b r u p to s  ro q u e d o s  
c a l i z o s  d e l  m acizo  d e l  
Mazmorra, en A l i a g u i ­
l l a ,  donde r e s u l t a  f r e  
c u e n te  d e s d e  l o s  1 .2 0 0  
m.
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Geranium  columbinum L. ¿ E sc a so ,  en a l t a n o s  p a s t i z a l e s  
húmedos de l a s  zonas  i n t e r i o r e s .
G eranium  d i s s e c tu m  L. : Poco común, en m edios  s i m i l a r e s  
o a l g o  mas n i t r i f i c a d o s .
Geranium  lu c id u m  L. : A parece  en cu ev as  y p e d r e g a le s ,  
mas o menos som breados ,  s o b r e  to d o  a l  p i é  de  l o s  ro q u e d o s ,  
en l a s  m ontañas e l e v a d a s .
Geranium  m o l le  L. : A bundante  en l o s  h e r b a z a l e s  n i t r ó f i .  
l o s  a l r e d e d o r  de  p u e b lo s  y  c o r r a l e s .
Geranium ournureum  V i l l .  : F r e c u e n te  en p e d r e g a l e s  a b i e r  
t o s  d e  l a s  u m b r ía s ,  o en c a r r a s c a l e s  y s a b i n a r e s  s o b re  t e ­
r r e n o s  p e d re g o so s  o r o c o s o s .
Geranium o u s i l lu m  L. : B a s t a n t e  r a r o ,  en a lg u n o s  h e r b a ­
z a l e s  n i t r ó f i l o s .
Geranium r o t u n d i f o l i u m  L. : Común, con e l  G. m o l le ,  en 
l o s  mismos m ed io s ,  aunque a lg o  mas h e l i ó f i l o .
Geranium sanguineum  L. : Muy r a r o ,  S ó lam en te  hemos v i s ­
t o  unos  pocos e j e m p l a r e s , e n  c l a r o s  f r e s c o s  de bosque  cad u -  
c i f o l i o ,  c r e c a  de T a la y u e l a s .  XK41.
LINACEAE
Linum b ie n n e  M i l i .  (= L. a n g u s t i f o l i u m  Hudson) : F r e ­
c u e n te  en p a s t i z a l e s  de  c i e r t a  humedad, p r in c ip a lm e n t e  de 
A g r o s t io n  c a s t e l l a n a e  y D escham psion  m ed iae ;  con menor de­
s a r r o l l o  en a lg u n o s  d e  T u b e ra r io n  g u t t a t a e .
Linum c a th a r t i c u m  L. : Se p r e s e n t a  en p a s t i z a l e s  húme­
d o s  de  A r r h e n a t h e r e t e a  de  l a s  p a r t e s  e le v a d a s  d e l  á r e a  ca­
l i z a .  XK40, 30, XJ39.
Linum m aritim um  L. : Só lo  l o  hemos e n c o n t r a d o  en e l  cau 
ce  t r i á s i c o  s a l i n o  d e l  a r r o y o  de C a n a le s ,  en e l  té r m in o  de 
T u é ja r ,  en com unidades d e  J u n c e t e a  m a r i t i m i .  XX60.
Linum n a rb o n e n se  L. : F r e c u e n te  en l o s  m a t o r r a l e s  c a l c í  
c o l a s  no muy s e c o s ,d e  R o s m a r i n e t a l i a .
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Linum s t r i c t u m  L. : F r e c u e n te  en com unidades t e r o f í t i ­
c a s  s o b re  s u s t r a t o  n e u t r o  o b á s i c o .
Linum s u f f r u t i c o s u m  L. s s o .  d i f f e r e n s  (P a u )R iv .  God. & 
R iv .M a r t .  : No muy a b u n d a n te ,  en m a t o r r a l e s  c a l c í c o l a s  d e l  
á r e a  m anchega, form ando p a r t e  d é L L in o -S a lv ie tu m  l a v a n d u l i -  
f o l i a e .  Ig u a lm e n te  e s c a s a  l a  s s p .  s u f f r u t i c o s u m  p o r  l a s  zo 
ñ a s  b a j a s  d e l  v a l l e  d e l  T u r i a .
R a d io la  l i n o i d e s  R o th .  : A parece  p o r  m árgenes de  peque­
ñ o s  r e g u e r o s  húmedos de l a s  á r e a s  s i l í c i c a s .
EUPHQR3IACEAS
E u p h o rb ia  cham aesyce L. : E s c a s a ,  en a lg u n o s  c u l t i v o s  
i r r i g a d o s  de l a s  p a r t e s  i n f e r i o r e s .
E u p h o rb ia  c h a r a c i a s  L. : Poco a b u n d a n te ,  en c l a r o s  a lg o  
n i t r i f i c a d o s  de b osques  y m a t o r r a l e s .
E u p h o rb ia  exi¿pia L. : F r e c u e n te  en p eq u eñ as  p r a d e r a s  t e  
r o f í t i c a s  c a l c í c o l a s .
E u p h o rb ia  f a l c a t a  L. : B a s ta n te  r a r a ,  e n c o n t r a d a  en co­
m unidades  de  D ip lo t a x io n  de l a s  zonas  b a j a s  d e l  v a l l e  d e l  
T u r i a .
E u p h o rb ia  h e l i o s c o o i a  L. : Común en l o s  h e r b a z a l e s  mas 
n i t r ó f i l o s  de p u e b lo s  y c o r r a l e s .
E u p h o rb ia  i s a t i d i f o l i a  Lam. : F r e c u e n te  en l o s  m a t o r r a ­
l e s  de A p h y l l a n t io n  de  c i e r t a  a l t i t u d . .
E u p h o rb ia  m in u ta  Losc.&  P ard o  (= E. p a u c i f l o r a  D uf. )  : 
D i s p e r s a  p o r  l o s  m a t o r r a l e s  c a l c í c o l a s  s o l e a d o s .  XX40, 50, 
51, XJ 49.
E u p h o rb ia  n i c a e e n s i s  A l l .  : Común en m a t o r r a l e s  de Ros— 
m a r i n e t a l i a  y m árgenes  s e c o s  de cam inos y c u l t i v o s .
E u p h o rb ia  o e o lu s  L. : Mala h i e r b a  c o r r i e n t e  en campos 
d e  r e g a d í o .
E u p h o rb ia  m a r i o l e n s i s  Rouy : D i s p e r s a  p o r  d i f e r e n t e s  t i ­
pos de m a t o r r a l e s  c a l c í c o l a s  y s i l i c í c o l a s .
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■ E u p h o rb ia  o ubescens V ah l.  : Común en j u n c a l e s  y c a ñ av e ­
r a l e s  de l o s  m árgenes de l a s  a g u a s .
E u o h o rb ia  s e g e t a l i s  L. : E sc a s a  en l a  zona , p e n e t r a n d o  
s ó lo  p o r  l a s  p a r t e s  mas b a j a s  y c á l i d a s  d e l  v a l l e  d e l  Tu­
r i a .
E u p h o rb ia  s e r r a t a  L. : E je m p la re s  s u e l t o s  s a l p i c a n  l o s  
m a t o r r a l e s  de R o s m a r in e t a l i a ,  cam inos y c u l t i v o s  de t o d a  
l a  zona.
E u p h o rb ia  s u l c a t a  De l e n s  : Poco coman, p r e s e n t e  en a l ­
gunos p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  s o b re  s u s t r a t o  b á s ic o ,  p r in c i l  
p á lm e n te  y e s í f e r o .
M e r c u r i a l i s  annua L. : R ed u c id a  a  a lg u n o s  p e d r e g a le s  y 
p a s t i z a l e s  n i t r ó f i l o s  de l a s  á r e a s  poco e l e v a d a s .
M e r c u r i a l i s  to m e n to sa  L. : E s c a s a  y d i s p e r s a  por cami­
n o s  y c l a r o s  n i t r i f i c a d o s  de m a t o r r a l e s .
RUTACEAE
D ictam nus h i s p a n i c u s  Webb : R aro , aunque r e l a t i v a m e n t e  
e x t e n d i d o ,p o r  n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  form ando p a r t e  de comuni 
d a d e s  de  A p h y l la n t io n  en l a s  á r e a s  c a l i z a s  d e  a lg u n a  e l e v a  
c i ó n .  XK40, 42, XJ49.
R u ta  a n g u s t i f o l i a  P e r s .  : F r e c u e n te  en m a t o r r a l e s  muy 
s o le a d o s  de no mucha e l e v a c ió n .
R u ta  m ontana (1 . )L. : E sc a sa ,  a p a r e c e  en a lg u n o s  to m i­
n a r e s  y p a s t i z a l e s  s e c o s  muy p a s to r e a d o s .
SIMAROUBACSAE
A i la n th u s  a l t i s s i m a  ( M i l l e r ) S w in g le  : C u l t iv a d o  y s u b s -  
p o n tá n e o  p o r  cam inos y c a s a s  de campo.
POLY GALAC EAE
P o ly g a la  c a l c a r e a  S c h u l t z  : F r e c u e n te  en l o s  p a s t i z a l e s  
s o b re  s u e lo  a r c i l l o s o  o m argoso , húmedo en p r im a v e ra ,  de 
l a s  á r e a s  i n t e r i o r e s  de l a  s i e r r a .  XK30, 40.
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P o ly g a la  m o n s n e l ia c a  L. : Común en p a s t i z a l e e  t e r o f í t i ­
cos  c a l c í c o l a s  de T h e ro -B ra c h y p o d io n ,  p e ro  p e n e t r a n d o  en 
a lg u n o s  mas húmedos de B r o m e ta l ia  y D eschainpsion m ed iae .
P o ly g a la  n i c a e e n s i s  R is s o  s s p .  c a e s a l p i n i  (B ubani)M cN eil 
(= P. r o s e a  s e n s u  W i l l k . ) : P r e s e n t e  en l a s  p a r t e s  e l e v a ­
d a s  y n u c l e a r e s  de l a  s i e r r a ,  en p a s t i z a l e s  h e m i c r i p t o f í -  
t i c o s  d i v e r s o s .  XK40, 41.
P o ly g a la  r u o e s t r i s  P o u r r .  : C o n s ta n te  en m a t o r r a l e s  y 
ro q u e d o s  c a l i z o s  s o le a d o s  p o r  t o d a  l a  zona .
AIIAC ARDI AC RAE
P i s t a c i a  l e n t i s c u s  L. : Muy a b u n d a n te  en l a s  á r e a s  ba­
j a s  d e l  v a l l e  d e l  T u r i a ,  dando l u g a r  a  m a t o r r a l e s  d e n s o s ,  
a  v e c e s  c a s i  pu ros  en l a s  s o l a n a s ,  y p e n e t r a n d o  h a s t a  e l  
té rm in o  de S a n ta  Cruz de Moya. Ig u a lm e n te  a s c i e n d e  p o r  e l  
v a l l e  d e l  C a b r i e l ,  s a l t a n d o  e l  em balse  de C o n t r e r a s ,  p a ra  
a p a r e c e r  e n t r e  é s t e  y M ira ,  a  u n o s  700 m . , e x t in g u ié n d o s e  
e n s e g u id a .
E sp e c ie  l i t o r a l  t e r m ó f i l a ,  que d e l i m i t a  e l  s u b p is o  mes_o 
m e d i t e r r á n e o  c á l i d o ,  y que, a  d i f e r e n c i a  d e l  TJ l e x ,  e s  mas 
b ie n  e l  f r í o  l o  que l a  d e t i e n e ,  pues p e n e t r a  mas a l  i n t e ­
r i o r  en l u g a r e s  a l  a b r ig o  de l o s  v i e n t o s  m a r in o s ,  p e ro  nun 
c a  s o b re p a s a  l o s  800-850  m. en n u e s t r a  zona . XK50, 51» 52, 
60 , XJ29.
P i s t a c i a  t e r e b i n t h u s  L. : Ocupa to d o  aL á r e a  c o lo n i z a d a  
p o r  e l  l e n t i s c o  p e ro  só la m e n te  en l a s  u m b ría s  y n u n ca  domi 
n a n t e ,  form ando p a r t e  d e l  V ibu rno -Q uerce tum  i l i c i s .  Tam­
b ié n  es menos t e r m ó f i l o  que e l  l e n t i s c o , p o r  l o  que a s c i e n ­
de  a  v e c e s  p o r  encim a de  l o s  1 .0 0 0  m . , a lc a n z a n d o  l o s  t é r ­
m inos de G a r a b a l l a  y T a la y u e la s .  XK30, 40, 42, 50, 51» 52, 
60 , XJ29.
ACERACEAE
Acer g r a n a t e n s e  B o is s .  : Los ú l t i m o s  e j e m p la r e s  de  e s t a  
e s p e c i e ,  f r e c u e n t e  en l a s  l a d e r a s  um brosas  de l a s  m ontañas
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v a l e n c i a n a s  l o s  hen o s  v i s t o  en l o s  c h o r r o s  de  B a r c h e l ,  po 
co d e sp u é s  de l a  s a l i d a  d e l  T u r i a  d e l  em balse  d e l  G e n e r a l í  
s im o, l in d a n d o  con n u e s t r o  t e r r i t o r i o  p e ro  s i n  p e n e t r a r  en 
é l .  XJ69.
Acer m onsoessulanum  L. : Pocos e j e m p la r e s ,  y con f r e ­
c u e n c ia  r e f u g i a d o s  en ro q u ed o s  poco a c c e s i b l e s ,  hemos en­
c o n t r a d o  de e s t a  e s p e c i e ,  que d e b ió  fo rm a r  p a r t e  im p o r ta n  
t e  d e l  bosque c a d u c i f o l i o  de  l a s  u m b ría s  en e l  p a sa d o ,  en 
l o s  t é rm in o s  de S a n ta  Cruz de Moya, G a r a b a l l a  y M ira .  XK30 
XK42, XJ29.
BUXACEAE
Buxus s e m o e rv ire n s  L. : Se p r e s e n t a  a  l o  l a r g o  de  dos 
b a n d a s ,  u n a  que s ig u e  e l  cau ce  d e l  T u r i a  d e s d e  S a n ta  Cruz 
de  Moya h a s t a  e l  em balse  d e l  G e n e ra l í s im o ,  y o t r a  d e s d e  Mi 
r a  h a s t a  e l  em balse  de C o n t r e r a s .  En ambos c a s o s  ocupa um­
b r í a s  e s c a r p a d a s , e n  l a s  h o c e s  de  l o s  dos  r í o s  p r i n c i p a l e s ,  
donde t i e n e  a s e g u ra d a  un a  mayor humedad a m b ie n ta l ,  dando  
l u g a r , e n  l o s  e s c a rp a d o s ,  a  m a t o r r a l e s  de  B u x o -Ju n ip e re tu m  
p h o e n ic e a e ,  e i n t e r v i n i e n d o  en l o s  c o s c o j a r e s  mas m e s o f í -  
t i c o s ,  de Rhamno-Quercetum c o c c i f e r a e  a m e la n c h ie re to s u m .  
XK50, 51, 52, 42, XJ29, 39 .
RHAMNACEAE
Rhamnus a l a t e r n a s  L. : Abundante en  c o s c o j a r e s  y o t r o s  
m a t o r r a l e s  e sp e so s  p o r  l a s  á r e a s  no d em as ia d o  e l e v a d a s .  Pe 
n e t r a n d o  b a s t a n t e  en l o s  ro q u e d o s  s o le a d o s ,  a  v e c e s  con 
i d é n t i c a  m o r f o lo g ía ,  o b ie n  b a jo  fo rm as  mas a d p r e s a s  y mi— 
c r o f i l a s ,  d e s c r i t a s ,  a  v e c e s ,  como v a r i e d a d e s  o s u b s p e c i e s  
d i f e r e n t e s .
Rhamnus l .y c io id e s  L. : C a r a c t e r i z a  en l a  zona l o s  m ato­
r r a l e s  mas s e c o s  y de menor a l t i t u d ,  de  l o s  s e c t o r e s  man- 
chego y v a l e n c i a n o - t a r r a c o n e n s e .  P or encim a de l o s  800 m. 
d e s a p a re c e  o se  r e f u g i a  en l o s  ro q u e d o s  s o le a d o s ,  donde 
a  v e c e s  t i e n d e  a  h a c e r s e  enano y r a s t r e r o  como e l  a n t e r i o r .
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- Rhamnus oum ilus  T u r r a  : C a r a c t e r í s t i c a  d e l  o rd en  P o te n -  
t i l l e t a l i a  c a u l e s c e n t i s .  Abundante en l a s  com unidades  rupí^ 
c o l a s  c a l c í c o l a s , d e  l a d e r a s  poco e x p u e s ta s ,  p o r  encim a de 
l o s  1 .2 0 0  m. XK30, 40, 50, XJ39.
Rhamnus s a x a t i l i s  J a c q .  s s p .  s a x a t i l i s  ( i n c l .  R. i n f e c -  
t o r i u s  1 . )  : R e s u l t a  f r e c u e n t e  en l o s  e n c i n a r e s  mas e l e v a ­
do s  de l a s  u m b ría s  c a l i z a s ,  c a r a c t e r i z a n d o  l a  su b a so c ia r -  
c ió n  rhamnetosum i n f e c t o r i a e  d e l  Quercetum r o t u n d i f o l i a e .  
También en q u e j i g a r e s  y p i n a r e s  de  l a r i c i o ,  y ,  como l o s  
r e s t a n t e s  de su  g é n e ro ,  con im p o ta n te  p a r t i c i p a c i ó n  en co­
m unidades r u p í c o l a s .  XX30, 40, 4 1 ,4 2 ,  51, 52 , X J 3 9 ,4 9 ,5 9 .
YITAC5AE
Y i t i s  v i n l f e r a  L. : A bundantem ente c u l t i v a d a  en l a  zona 
l a  v id  se  p r e s e n t a  ig u a lm e n te  a s i l v e s t r a d a  t a n t o  en r i b a ­
zos  de c u l t i v o s  como en bosques  r i b e r e ñ o s .
HALVACSAE
A lcea  r o s e a  L. : l a  m alva  r e a l  es  c u l t i v a d a  con f r e c u e n  
c i a  en p u e b lo s  y c a s e r í o s ,  o b se rv á n d o se  ta m b ié n  s u b s p o n tá -  
n e a .
A l th a e a  c a n n a b in a  L. : R a ra ,  en a lg u n a s  c h o p e ra s  y can a  
v e r a l e s  d e l  v a l l e  d e l  T u r i a .
A l th a e a  h i r s u t a  L. : D i s p e r s a  p o r  p a s t i z a l e s  t e r o f í t i ­
cos c a l c í c o l a s .
A l th a e a  o f f i c i n a l i s  L. : Poco a b u n d a n te ,  en  p a s t i z a l e s  
de  humedad pe rm anen te  de l a s  á r e a s  i n t e r i o r e s .
H ib is c u s  t r io n u m  L. : A parece  a l  f i n a l  d e l  v e ra n o  en 
a lg u n o s  r e g a d ío s  e s p e c ia lm e n te  húmedos.
Malva m o sch a ta  L. : C a r a c t e r í s t i c a  de p ra d o s  de A rrh e n a  
t h e r e t a l i a .  B a s ta n te  e s c a s a  y l o c a l i z a d a  en n u e s t r o  t e r r i ­
t o r i o ,  en p a s t i z a l e s  húmedos e n t r e  T a la y u e la s  y Grara b a l l a .  
XK40, 41.
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M alva o u s i l l a  Sm. (= 1*1. r o t u n d i f o l i a  L . ) : F r e c u e n te  en 
h e r b a z a l e s  n i t r ó f i l o s  de m árgenes  de cam inos y l u g a r e s  f r e  
c u e n ta d o s  p o r  e l  hom bre.
M alva s . y l v e s t r i s  L. : J u n to  con l a  a n t e r i o r ,  en m edios  
s i m i l a r e s ,  no rm alm ente  menos p i s o t e a d o s .
THYMELAEACSAE
Daphne gn id ium  L. : Muy a b u n d a n te  en b o sq u es  y m a to r r a ­
l e s  de  t o d a  l a  s i e r r a ,  s o b re  s u e lo s  d e  c i e r t a  p r o fu n d id a d .
Thymelaea u u b e sc e n s  (L . )M e is s n e r  s s p .  t h e s i o i d e s  (Lam .) 
Riv .G od.&  B o r ja  : F r e c u e n te  en m a t o r r a l e s  y p a s t i z a l e s  s e ­
cos  c a lc r íc o la s  de  A p h y l l a n t io n ,  e s p e c ia lm e n te  en l a s  á r e a s  
e l e v a d a s .
ELEAGNACEAS
E le a g a u s  a n g u s t i f o l i a  L. : A lgunos e j e m p la r e s  s u e l t o s ,  
c u l t i v a d o s  y a  v e c e s  aband o n ad o s ,  j u n t o  a  l a s  c a s a s  de  l a ­
b r a n z a .
GUTTIFERAE
Hypericum montanum L. : L o c a l iz a d o  en l a s  u m b ría s  mas 
f r e s c a s ,  p r in c ip a lm e n te  de l a s  m ontañas  s i l í c i c a s  e l e v a ­
d a s ,  en com unidades de  T r i f o l i o - G e r a n i e t e a .  XK30, 40, 41,
51.
Hypericum n e r fo r a tu m  L. : Común en h e r b a z a l e s  mas o me­
n o s  n i t r ó f i l o s ,  y e s p o r á d ic o  en d i v e r s a s  com un idades .
Hypericum t e t r a p t e r u m  F r i e s  (= H. quadrangulum  L . ) : Ra 
r o ,  en a lg u n o s  j u n c a l e s  de M o l in io -H o lo s c h o e n io n ,  s i g i i e n -  
do r e g u e r o s  de agua .
Hypericum tom entosum  L. : B a s ta n te  e s c a s o ,  en a lg u n o s  
hum edales  d e l  á r e a  c a l i z a  de l a  s i e r r a .
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VIOLACEAS
V io la  a l b a  B e s s e r  s s p .  d e h n h a r d t i i  (T en .)W .B eck e r  : Ca­
r a c t e r í s t i c a  de l a  a l i a n z a  Q u erc io n  i l i c i s .  Como t a l  r e s u l  
t a  f r e c u e n t e  en e n c i n a r e s  y  bosq u es  e s p e s o s ,  s o b re  to d o  en 
l a s  u m b ría s  no muy e le v a d a s .
V io la  k i t a i b e l i a n a  S c h u l t e s  s A parece  en com unidades  t e  
r o í í t i c a s ,  a  v e c e s  m e s í c o l a s ,  de l a s  á r e a s  s i l í c i c a s  i n t e ­
r i o r e s .
V io la  r e i c h e n b a c h i a n a  J o r d .  (= V. s y l v e s t r i s  Lam. pro  
p a r t e )  : R ed u c id a  a  l a s  p a r t e s  e l e v a d a s  de l a s  u m b ría s  de 
l a s  m ontañas c e n t r a l e s  de  l a  s i e r r a .
V io la  r i v i n i a n a  R e ic h e n b .  : Como l a  a n t e r i o r  en b o sq u es  
so m b río s  de c i e r t a  a l t i t u d ,  e s p e c i a lm e n te  s i l i c í c o l a s .
V io la  r u o e s t r i s  F .W .Schraidt (= V. a r e n a r i a  B C .) : Co­
mún en m a t o r r a l e s  no may s e c o s  de  R o s r a a r in e t a l i a  y c o s c o j a  
r e s  o e n c in a r e s  no d em asiado  d e n s o s .
V io la  w illkom m ii De Roem. : No muy a b u n d a n te ,  l o c a l i z a
d a  en b o sq u es  so m b río s  d e  q u e j ig o  o p ino  l a r i c i o  de l a s  -
m ontañas c a l i z a s  mas a l t a s .  XK30, 40.
CISTACEAE
C is tu s  a l b i d u s  L. : Una de l a s  muchas e s p e c i e s  t e r r a ó f i -  
l a s  que a l c a n z a  e l  l í m i t e  de  su  á r e a  en e s t a  zona , p e n e t r a n  
do h a s t a  e l  té rm in o  de  S a n ta  Cruz de Moya p o r  e l  n o r t e  y
e l  de  G a r a b a l l a  p o r  e l  c e n t r o ,  donde a s c ie n d e  p o r  enc im a
de 1 .1 0 0  m. s o b re  ro d e n o s ,  d e s a p a re c ie n d o  mucho a n t e s ,  y a  
menor a l t i t u d  s o b re  c a l i z a s .  XK40, 50, 51, 52, 60 , X J4 9 ,5 9 .
C i s tu s  c l u s i i  Dun. : A bundante  en l o s  m a t o r r a l e s  s e c o s  
y s o le a d o s  de l a s  á r e a s  a l  s u r  y a l  e s t e ,  como una  d e  l a s  
e s p e c i e s  b á s i c a s  d e l  C is to -R o sm a r in e tu m . No t i e n e  l í m i t e s  
c l a r o s ,  como l a  c o s c o j a  y e l  ro m ero , en c u a n to  a  a l t i t u d ;  
a s c e n d ie n d o  a  v e c e s  h a s t a  l a s  c o t a s  mas e l e v a d a s ,  p e r o  s í  
en c u a n to  a i n s o l a c i ó n ,  h a c i é n d o lo  só la m e n te  p o r  l a s  s o l a ­
n a s .  XK30, 40, 50, 51, 52, 60, XJ49, 69, 59.
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C i s t u s  l a d a n i f e r  L. : C o p io sa  por  l a s  m on tañas  s i l í c i ­
c a s  y v a l l e s  a r e n o s o s  de  l a  s i e r r a ,  e s p e c ia lm e n te  en l o s  
n i v e l e s  m edios de  l a  misma y en l a d e r a s  s o l e a d a s .  P e n n e t r a  
b a s t a n t e  en l a  p r o v i n c i a  de V a le n c ia  p o r  l o s  t é r m in o s  de  
T u é ja r ,  S in a r c a s  y B en ag éb er ,  r e a p a r e c i e n d o  mas h a c i a  l a  
c o s t a  en l o s  ro d e n o s  de  C a l l e s  y  C h e lv a .
Forma p a r t e  de l a s  com unidades mas x e r ó f i l a s  de l a  c l a s e  
C i s to - L a v a n d u le t e a ,  con su  óptim o en l o s  j a r a l e s  m esom edite  
r r á n e o s  que in c lu im o s  en l a  a s o c i a c i ó n  Thymo l e p t o p h y l l i - C i s
t
te tu m  l a d a n i f e r i ,  de donde p a s a  a  l o s  s u p r a m e d i t e r r á n e o s  de 
s o l a n a  y a  l o s  m a t o r r a l e s  de R o s m a r in o -E r ic io n ,  a  t r a v é s  de 
s u b a s o c ia c io n e s  e s p e c ia le s .X K 3 0 ,3 1 ,4 0 ,4 1 ,5 0 ,5 1 » 6 0 ,X J 4 9 ,59 .
C i s tu s  l a u r i f o l i u s  L. : A bundante  en l a s  m ontañas  s i l í ­
c i c a s  e l e v a d a s ,  m ezc lán d o se  con e l  a n t e r i o r  en n i v e l e s  me­
d i o s  y s u s t i t u y é n d o l e  en l o s  s u p e r i o r e s .  Mas co n o c id o  en 
l a  r e g ió n  que e l  a n t e r i o r ,  en a lg u n a s  s i e r r a s  e l e v a d a s  de 
C a s t e l l ó n  y A l i c a n t e ,  no  e s t a b a  c i t a d o  en l a  p r o v i n c i a  de 
V a le n c ia ,  en l a  que p e n e t r a  mas d i s c r e t a m e n t e  p o r  e s t a  s i e  
r r a ,  p e ro  a lc a n z a n d o  ta m b ié n  l o s  ro d e n o s  de C a l l e s .
Aquí s e  p r e s e n t a  en d e n so s  m a t o r r a l e s  con un e s t r a t o  c a  
m e f í t i c o  r a s t r e r o  de  gayuba acompañado de h i e r b a s  v i v a c e s  
de T r i f o l i o - G e r a n i e t e a  y Q u e rc o -F a g e te a ,  en com unidades 
de E r ic o  s c o p a r i a e - A r c t o s t a p h y l l e t u m  c r a s s i f o l i a e .  XK30,31,
40, 41, 50, 51.
C i s tu s  p o o u l i f o l i u s  L. : Mas e s c a s o  que l o s  a n t e r i o r e s ;  
s e  p r e s e n t a  en u m b ría s  f r e s c a s  de l a s  m ontañas  s i l í c i c a s ,  
c a r a c t e r i z a n d o  e l  E r i c o - C i s t e tu m  p o p u l i f o l i i .  XK30, 3 1 , 40,
41, 50, 51.
C i s tu s  s a l v i f o l i u s  L. : C a r a c t e r í s t i c a , m e n o s  e s t r i c t a  
que l a s  a n t e r i o r e s ,  de C i s to - L a v a n d u le t e a ,  f r e c u e n t e  en 
l o s  m a t o r r a l e s  s i l i c í c o l a s  mas t é r m ic o s  p o r  t o d a  l a  zo n a .
Además podemos m en c io n a r  e n t r e  l o s  h í b r i d o s  de e s t e  ge 
ñ e ro  e n c o n t r a d o s  :
-  C i s t u s  x c o r b a r i e n s i s  P o u r r .  ( p o o u l i f o l i u s  x s a l v i f o  
l i u s )  : E sc a so ,  en zonas  de c o n t a c t o  s o la n a -u m b r ía
81
-  C i s tu s  x c y p r iu s  Lara. ( l a d a n i f e r  x  l a u r i f o l i u s )  En 
a lg u n a s  de l a s  zonas  de  c o n ta c to  e n t r e  ambos
-  C i s t u s  p o p u l i f o l i u s  x l a u r i f o l i u s ,  en l a s  o a r t e s  suoe 
r i o r e s  d e l  P ic a r c h o ,  donde co n v iv en  ambos p a d r e s .
Fuman a  e r i c o i d e s  (Cav. )Gand. v a r .  s p a c h i i  (Gren.& Godr.) 
C o n s ta n te  en m a t o r r a l e s  y roque 'dos s o le a d o s  p o r  t o d a  l a  zo  
na ,  a lc a n z a n d o  l a s  m ayores a l t i t u d e s .
Fumana g l u t i n o s a  ( L . ) 3 o i s s .  : C a r a c t e r í s t i c a  de Rosm ari 
n o - E r i c i o n ,  a p a r e c ie n d o  s ó la m e n te  en l o s  m a t o r r a l e s  mas 
a c l a r a d o s  y s o le a d o s  de l a s  á r e a s  de poca e l e v a c i ó n .
Fumana l a e v i s  ( C a v . )W i l lk .  : Muy d i f e r e n c i a d a  de l a  an­
t e r i o r  m o r f o ló g ic a  y e c o ló g ic a m e n te ,  a lc a n z a n d o  con f a c i l i  
dad mas de medio m e tro  de a l t u r a  y p e n e t r a n d o  mucho mas en 
á r e a s  f r í a s  y c o n t i n e n t a l e s .  Aquí r e s u l t a  d i f e r e n c i a l  p a r a  
l a  p a r t e  manchega d e l  t e r r i t o r i o ,  con s u  óptim o en e l  C i s -  
to -R o sm ar in e tu m . XJ29, 39 , 49, 59, XK40.
Fumana nrocumbens (D unal)G ren .&  Godr. : F r e c u e n te  en ma 
t ó r r a l e s  y p a s t i z a l e s  s e c o s  c a l c í c o l a s  de A p h y l l a n t io n ,  en 
l a s  á r e a s  mas f r e s c a s  y e l e v a d a s .
Halimlum v isco su m  ( W i l l k . ) ? . S i l v a  : A parece  en l a s  á r e a s  
s i l í c i c a s  de l a  s i e r r a ,  en m a t o r r a l e s  a b i e r t o s  y  s o le a d o s  
de  C i s to - L a v a n d u le t e a .  XX30, 31, 40, XJ59* P e n e t r a  en l a  
p r o v i n c i a  de  V a le n c ia ,  donde no e r a  c o n o c i d a , h a s t a  e l  t é r ­
mino de 3 e n a g é b e r .
Helianthem um  aoeninum  ( L . ) M i l l .  : Común en m a t o r r a l e s  
a c l a r a d o s ,  so b re  s í l i c e  y c a l i z a ,  po r  l a s  á r e a s  i n t e r i o r e s  
de  l a  s i e r r a .
Helianthemum c i n e r e u n  ( C a v . ) P e r s .  s s p .  r u b e l l u m ( P r e s l . ) 
M aire  : C o n s ta n te  en m a t o r r a l e s  y p a s t i z a l e s  s e c o s  de  to d o  
e l  á r e a  de  n u e s t r o  t e r r i t o r i o  i n c l u i b l e  en l a  p r o v i n c i a  -  
C a s te l la n o -M a e s t ra z g o -K a n c h e g a ,  p e ro  a u s e n te  en l a  zona  v a  
l e n c i a n a .
E je m p la re s  con l a s  dos  c a r a s  de  l a  h o j a  d en sam en te  t a o i  
z a d a s  p o r  p e lo s  e s t r e l l a d o s ,  y ,  p o r  t a n t o ,  ig u a lm e n te  b la n  
c a s ,  a p a re c e n  en a lg u n a s  zonas  e l e v a d a s ,  p r i c i p a l m e n t e  en
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s a l v i a r e s ;  p o r  l o  que p ese  a  que an a tóm icám en te  p a re c e n  i r  
a  l a  s s p • c in e reu m , creem os m erecen  un e s t u d i o  mas d e t a l l a  
do , dada  l a  t a n  d i f e r e n t e  e c o l o g í a  de e s t a  s u b s o e c i e ,  p ro ­
p i a  d e l  T h y m o -S id e r i t io n  d e l  SE á r i d o .
H elianthem um  h i r tu m  ( L . ) M i l l .  : Común en c l a r o s  s o l e a ­
d o s  de l o s  m a t o r r a l e s  y m árgenes  s e c o s  de  cam inos.
Helianthem um  l a v a n d u l i f o l i u m  M i l l e r  : F r e c u e n te  en l o s  
m a t o r r a l e s  mas h e l i ó f i l o s  de R o s m a r in e t a l i a  d e l  v a l l e  d e l  
T u r i a  y d e l  á r e a  m anchega c i r c u n d a n t e  a l  em balse  de Oontre  
r a s .  XK50, 51, 52, 60 , XJ29, 59 , 69 .
Helianthemum l e d i f o l i u m  ( L . ) M i l l .  : E sc a so ,  en a lg u n o s  
p a s t i z a l é s  t e r o f í t i c o s  de l a s  á r e a s  i n t e r i o r e s .
Helianthemum m a r i fo l iu m  (L. ) M i l l .  v a r .  m yrtifolium (Lazo.) 
a u c t .  : Abundante en to d o  t i p o  de m a t o r r a l e s  y p a s t i z a l e s  
s e c o s  d e l  á r e a  de i n f l u e n c i a  d e l  T u r i a ,  i n c l u i b l e  en e l  -  
s e c t o r  v a l e n c i a n o - t a r r a c o n e n s e ,  d e te n ié n d o s e  e n s e g u id a  a l  
p e n e t r a r  nn e l  t e r r i t o r i o  de  l o s  s e c t o r e s  C a s te l l a n o -M a e s -  
t ra z g o -K a n c h e g o s ;  por l o  que r e s u l t a  co m p lem en ta r io  d e l  c i  
nereurn ru b e l lu m .  XK50, 51, 52, XJ59, 69, 29.
Helianthem um  nummularium ( l . ) H i l l .  s s p .  nummularium (= 
H. v u lg a r e  G a e r t n . ) : Muy e s c a s o  y l o c a l i z a d o ,  en p a s t i z a ­
l e s  h e m i c r i t o f í t i c o s  d e n s o s ,  de B r o m e ta l ia ,  c e r c a  de G ara -  
b a i l a .  XK30.
Helianthemum o i lo su m  ( L . ) ? e r s .  v a r .  s t r i c t u m  (C av .)W k.: 
D is p e r s o  por  g ra n  p a r t e  de l o s  m a t o r r a l e s  s e c o s  c a l c í c o l a s  
e x c e p to  en l a s  á r e a s  mas f r e s c a s  y  e l e v a d a s .
Helianthemum s a l i c i f o l i u m  ( L . ) M i l l .  : A bundante , en co­
m unidades de T h e ro -B rach y p o d io n  por t o d a  l a  zona .
T u b e r a r i a  g u t t a t a  ( L . ) F o u r r .  (= Helianthem um  g u t ta tu m  
( L . ) M i l l . )  : C o n s ta n te  en l o s  p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  s i l i ­
c í c o l a s  de T u b e ra r io n  g u t t a t a e .
T u b e r a r i a  l i g n o s a  (3w eet)3am p. (= T. v u l g a r i s  W i l l k . ) : 
F r e c u e n te  en l o s  p i n a r e s  y m a t o r r a l e s  s i l i c í c o l a s  de l a  
c l a s e  C i s to -L a v a n d u le t e a .
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TAMARI CACEAS
Tam arix  g a l l i c a  L. : Común en l a s  r i b e r a s  d e l  T u r i a  y 
s u s  a f l u e n t e s ,  s o b re  t e r r e n o s  t r i á s i c o s ,  en com unidades de 
N e r io -T a m a r ic e te a ,  d e sd e  e l  em balse  d e l  G e n e ra l ís im o  h a s t a  
a l c a n z a r  e l  r in c ó n  de Ademuz. XK42, 50 , 51, 52, 60.
CUCURBITACEAS
B ry o n ia  c r é t i c a  1 .  s s p .  d i o i c a  ( J a c q . ) T u t i n  : R e l a t i v a ­
m ente  f r e c u e n t e  en c h o p e ra s  y s a u c e d a s  d e n s a s  r i b e r e ñ a s .
LYTHRACEAE
L y th ru n  b o ry s te n ic u m  ( S c h r a n k ) L i tv .  (= P e p l i s  e r e c t a  
R e q . ) : Muy l o c a l i z a d a ,  en l a s  l a g u n a s  de S i n a r c a s ,  en co­
m unidades de I s o e to - N a n o ju n c e t e a .  Nueva, como muchas de -  
l a s  que l e  acompañan, p a r a  l a  r e g i ó n  v a l e n c i a n a .  XK50.
Lythrum h y s s o o i f o l i a  L. : A bundante  en l a s  l a g u n a s  de 
S in a r c a s  y l a s  de T a la y u e l a s ,  en e l  c i n t u r ó n  que se  d e s e ­
c a  a  f i n a l  de p r im a v e ra .  XK50.
Lythrum s a l i c a r i a  L. : C o n s ta n te ,  p o r  t o d a  l a  zona , en 
p a s t i z a l e s  húmedos de P h r a g m i te te a  y K o l o s c h o e n e t a l i a ,  de 
l o s  b o rd e s  de r í o s  y a r r o y o s .
Lythrum t r i b r a c t e a t u m  S a lz .  s Muy r a r a ,  en l a  I s o e t o -  
N a n o ju n c e te a  de l a s  l a g u n a s  de S i n a r c a s .  XK50.
Lythrum t h y m i f o l i a  L. : Acompaña a  l o s  a n t e r i o r e s  en  co 
m unidades de  I s o e to - N a n o ju n c e t e a ;  e s c a p á n d o se  de l a s  m is ­
mas, y l l e g a n d o  a  a p a r e c e r  en campos a r e n o s o s  de c e r e a l ,  en 
l o s  años mas l l u v i o s o s .
PUNICACEAS
P ú n ic a  g rana tum  L. : C u l t i v a d a  y s u b s p o n tá n e a  por e l  v a  
l i e  d e l  T u r i a ,  a lc a n z a n d o  S a n ta  Cruz d e  Moya, donde supone  
mos que t i e n e  su  l í m i t e .  XK42, 5 l ,  52 .
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ONAGRACBAE
E pilob ium  c o l l in u m  Gmel. : C a r a c t e r í s t i c a  de p e d r e g a l e s  
s i l i c í c o l a s  de l a  a l i a n z a  G a le o p s io n .  A parece  en ro q u e d o s  
y p e d r e g a le s  de ro d en o  p o r  l a s  u m b ría s  mas e l e v a d a s .  XK40, 
41, 51.
E o i lo b iu n  h i r s u tu m  L. : Abundante en com unidades h i g r ó -  
f i l a s  d i v e r s a s ,  p r in c ip a lm e n te  de l a  c l a s e  P h r a g m i te te a .
E pilob ium  obscurum S ch reb .  : E sc a so ,  en com unidades de 
m a n a n t i a l e s  y r e g u e r o s  húmedos de m ontaña , p o r  l a s  á r e a s  
mas i n t e r i o r e s .
Ep ilob ium  o a rv i f lo ru m  DC. : Acompañando a l  h i r s u tu m  en 
to d o  t i p o  de hum edales .
HALORAGACBAE
M yriophyllum  a l t e r n i f l o r u n  DC. : C a r a c t e r í s t i c o  de  co­
m unidades de aguas  q u i e t a s  de  l a  c l a s e  P o tam etea .  S o lo  l o  
hemos v i s t o  en l a  p a r t e  mas e n c h a rc a d a  de l a s  l a g u n a s  de  
S in a r c a s ,  que se  d e s e c a  a l  f i n a l  d e l  v e r a n o .  XK50.
CORNACEAS
Cornus s a n g u ín e a  L. : E scaso .  Se p r e s e n t a  só la m e n te  en 
bosques  r i b e r e ñ o s  e s p e s o s ,  d e l  r í o  O jos de Moya, e n t r e  Ga- 
r a b a l l a  y M ira .  XK3 0 , XJ39.
ARALIACSAE
H ederá  h e l i x  L. : Común en to d o  t i p o  de bosq u es  e s p e s o s  
y ro q u ed o s  o p e d r e g a le s  so m b r ío s .
UMBELLIE ERAE
Ammi ma.jus L. : E sc a sa ,  en a lg u n o s  h e r b a z a l e s  n i t r ó f i ­
l o s  e le v a d o s  de l a  a l i a n z a  A r c t io n .
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A n th r i s c u s  c a u c a l i s  B ieb . (= A. v u l g a r i s  P e r s . ) v a r .  
c a u c a l i s  : S o lo  l a  hemos r e c o l e c t a d o  en l a  u m b ría  d e l  p i ­
co R an e ra ,  en com unidades n i t r ó f i l a s  de A n th r is c o - G e ra n ie  
tum l u c i d i ,  a l  p i é  de l o s  r i s c o s  s u p e r i o r e s .  XK40.
Aoium g ra v e o le n s  L. : Poco a b u n d a n te ,  en l a s  r i b e r a s  
d e l  T u r ia  y a f l u e n t e s ,  a  su  paso  p o r  s u s t r a t o s  t r i á s i c o s  
mas o menos s a l i n o s .  XK50, 51» 52.
Aoium n o d i f lo ru m  (L .)L a g .  (= H e lo sc ia d iu m  n o d i f lo ru m  
(L .)K och) : F r e c u e n te  en c a u c e s  de  r i a c h u e l o s  con aguas  
c l a r a s  y poco p r o f u n d a s ,  form ando com unidades g e n e ra lm e n te  
d e n s a s ,  a  v e c e s  m o n o s e p e c í f i c a s ,  de H e lo s c ia d ie tu m .
B i f o r a  t e s t i c u l a t a  (L .)R o thm . : B a s ta n te  r a r a ,  La hemos 
r e c o l e c t a d o  en a lg u n o s  campos c e r e a l i s t a s  de A l i a g u i l l a .
Buoleurum b á ld e n s e  T u r r a  s s p .  b á ld e n s e  (= 3 . a r i s t a t u m  
s e n s u  C o s te ,  non B a r t l . ) : D is p e r s o  por l o s  p a s t i z a l e s  s e ­
cos c a l c í c o l a s  de T h e ro -B ra c h y p o d io n .
Buoleurum f r u t i c e s c e n s  L. : Una de l a s  e s p e c i e s  mas — 
c o n s t a n t e s  en l o s  m a t o r r a l e s  c a l c í c o l a s  de to d o  t i p o ,  aun­
que nunca  d o m in an te .
Buoleurum o ra e a l tu m  L. (= B. junceum L . ) : E s c a s a ,  en 
a lg u n o s  a r e n a l e s  de T a la y u e l a s ,  en t r á n s i t o  de T u b e ra r io n  
a  A g ro s t io n  c a s t e l l a n a e .
Bupleurum r ig id u m  L. : Común p o r  to d a  l a  zona , form ando 
p a r t e  de b o sq u e s ,  m a t o r r a l e s  y p a s t i z a l e s  de u m b r ía .
Buoleurum r o tu n d i f o l i u m  L. : Muy r a r o ,  en a lg u n o s  t e r r e  
n o s  rem ovidos de l a s  á r e a s  i n t e r i o r e s .
Carura v e r t i c i l l a t u m  (L .)K och  : L o c a l iz a d o  en l o s  p a s t i ­
z a l e s  mas húmedos de  l a s  zonas e l e v a d a s .  XK40, 41.
C a u c a l is  o l a t y c a r p o s  L. (= C. d a u c o id e s  L . ) : C o n s ta n te  
en l a s  com unidades r a e s íc o la s .
Coniam m aculatum  L. : L o c a l iz a d o  en a l t o s  h e r b a z a l e s  n i  
t r ó f i l o s  v iv a c e s  de l a s  o ro x im id ad es  de l o s  r í o s .
Daucus c a r o t a  L. : P r in c ip a lm e n te  l a  s s p .  c a r o t a ,  común 
en p a s t i z a l e s  n i t r ó f i l o s  d i v e r s o s .
Eryngium campestre L. : Una de las escpecies mas vulgar 
y ubi quista de la zona*
Foeniculum vulgare L. ssp* piperitum (Ucria)Coutinho : 
Común en márgenes de caminos y herbazales nitrófilos de - 
las áreas menos elevadas*
Gruillonea scabra (Cav.)Cosson : Bastante rara, en algu­
nos matorrales de las zonas inferiores.
Hohenackeria polyodon Coss.& Dur. : Aparece en terrenos 
salinos entre landete y Moya. XK32. Pese a caer fuera de - 
nuestro territorio anotamos su hallazgo por considerarlo - 
importante.
Laserpitium gallicum L. : Localizado en los roquedos y 
pedregales del macizo jurásico del Mazmorra. XK40.
Oenanthe lachenalii C.C.Omelin , • Disperso por humeda­
les de Magnocaricion y Molinio-Holoschoenion.
Pastinaca sativa L. ssp. sylvestris (Miller)Rouy & Ca- 
mus : Se localiza en comunidades megafórbicas de las proxi 
midades de los ríos, penetrando en los campos de frutales 
mas irrigados.
Peucedanum hispanicum (Boiss.)Endl. : Común en cañavera 
les y juncales en márgenes de cursos de agua, pero sólamen 
te en las partes bajas del valle del Turia. XK50, 51>XJ59.
Peucedanum officinale L. s s p .  stenocarpum (Boiss.& Reu- 
ter)Font Quer : Escaso, en pedregales y claros de bosque 
de las zonas silícicas. XK40, 41, 51.
Pimpinella gracilis (Boiss.)H.Wolff. (= Reutera graci- 
lis Boiss.) : Dispersa por bosques umbrosos elevados, ?rin 
cipalmente calcícolas. XK31, 40, 51.
Pimpinella tragáum Vill. ssp. lithophila (Schisch.)Tu- 
tin : Rara y bastante localizada, en las umbrías de los 
peñascos de los molones de Camporrobles. XJ39* No se cono­
cía en la provincia de Valencia.
Ptychotis saxífraga (L.)Loret & Barrandón (« p. hetero- 
phylla Koch) : Característica de Thlaspietea. Aparece en 
pedregales y grietas de las rocas, en las umbrías de las 
montañas calizas mas elevadas. XK30, 40, XJ39.
Scandix oecten-veneris L. : Bastante común, en cultivos 
de secano, por toda la comarca.
Seseli montanum L. : Presente en los pastizales secos, 
hemicriptofíticos de las áreas interiores.
Thapsia villosa L. : Común en el área silícica, en comu 
nidadés heliófilas pioneras.
Tordylium máximum L. : Escaso, en algunos herbazales - 
frescos y protegidos de la zona de Garaballa.
Torilis arvensis (Huds.)Link. ssp arvensis (= T. helvé­
tica Gmel.) : Constante en comunidades subnitráfilas subhú 
medas de diversa índole.
Torilis japónica (Houtt)DC. (= T. anthriscus (L.)Gmel.) 
Bastante rara, en pastizales subnitrófilos frescos de Gara 
baila.
Turgenia latifolia Hffg. (= Caucalis latifolia L.) : Re 
lativamente abundante en campos de cereal sobre sustrato 
básico.
Conopodium ramosum Costa : Se presenta en pedregales,re 
pisas de los roquedos y bosques de las laderas umbrosas 
mas abiertas a la influencia litoral. XK40, 50, 51» 52, -  
XJ59.
ERICACEAE
Arbutus unedo L. s Común en bosques y matorrales eleva­
dos de las  umbrías sobre e l v a lle  de l Turia, alcanza las  zo 
ñas in te rio re s  de la  s ie rra  por las  solanas de los montes -  
de Talayuelas (área denominada wlos Hadroñerales” ) ,  sobre -  
sustrato s il íc ic o ;  donde in terv iene en comunidades v icarian  
tes de los madroñales extremeños, que denominamos Erico a r-  
boreae-Quercetum cocciferae. XK40,41,50,51,60, XJ29,59.
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E r ic a  c i n é r e a ,  i n t e r e s a n t e  b rezo  de á r e a  predo­
m in an tem en te  a t l á n t i c a ,  que a lc a n z a  en e s t a  s i e r r a  
uno  de su s  l í m i t e s  en c u a n to  a  p e n e t r a c i ó n  en t e r r i  
t o r i o  m e d i te r r á n e o .
S a l v i a  l a v a n d u l i f o l i a  : c o n s t a n t e  en l a s  m onta­
ñ a s  c a l i z a s  s u p ra r a e d i te r r ó n e a s  de l a  zona , y  dom i- 
n a n t e j c o n  f r e c u e n c i a ,  a  p a r t i r  de l o s  1 .2 0 0  m. en 
l o s  m a to r r a l e s  de S a tu re j 'o -E r in a c e e tu m .
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j o  v a l e n c i a n o ,  a  l a  c a b e c e r a  de l a  misma, no o e n e t r a n d o  
po e s e  l a d o  en n u e s t r a  zona . XK50, 51» 60 .
E r i c a  s c o o a r l a  L. : Es e l  b re z o  mas a b u n d a n te  en l a  zo­
n a ,  p o r  to d o  t i p o  de  m a t o r r a l e s  de  C i s to - L a v a n d u le te a ;  f o r  
mando e x t e n s a s  m asas donde con f r e c u e n c i a  dom ina s o b re  l o s  
o t r o s  b re z o s  y  j a r a s .  Por l a s  s o la n a s  a l c a n z a  to d a s  l a s  c i  
mas s i l í c i c a s ,  y p o r  l a s  u m b ría s  s o lo  se  d e t i e n e  en l o s  ú l  
t im o s  tra m o s  de  l o s  p ic o s  mas e le v a d o s .  XK30, 31» 4-0, 41» 
50, 51 , XJ49, 59, 69.
PRIMULACEAS
A n a g á l l i s  a r v e n s i s  L. : Comiín en c u l t i v o s  i r r i g a d o s  y 
h u m ed a les  n i t r ó f i l o s .
A n a ^ a l l i s  m o n e l l i  L. (= A. l i n i f o l i a  L . ) : D i s p e r s a  p o r  
p a s t i z a l e s  s e c o s  d e l  á r e a  s i l í c i c a .
A n a p ra l l is  t e n e l l a  L. ; E s c a s a ,  en r e g u e r o s  de  f u e n t e s  o 
m árgenes  de r i a c h u e l o s  de l a s  á r e a s  i n t e r i o r e s  de  l a  s i e ­
r r a .  XK40, 41, 50.
A ndro sace  maxirna L. : Poco común; se  d a  en a lg u n o s  cam­
pos de  c e r e a l  de  G -araba lla  a l a  p l a n a  de  U t i e l .
A s t e r o l i n o n  l i n u m - s t e l l a t u m  (L .)D uby : A bundante  en pas 
t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  d i v e r s o s  de l a  c l a s e  T u b e r a r i e t e a .
C o r l s  m o n s p e l i e n s i s  L. : Común en m a t o r r a l e s  y p a s t i z a ­
l e s  s e c o s  c a l c í c o l a s  de l a s  zonas  no muy e l e v a d a s .
L y s im a c h ia  eohemerum L. : Común en l o s  j u n c a l e s  d e  a l t i  
t u d ,  c a r a c t e r i z a n d o  e l  L y s im ach io -H o lo sch o en e tu m . Mas espo  
r á d i c a  en l o s  b á s a l e s .  XK30, 40, 50, 51.
L y s im a c h ia  v u l g a r i s  L. : E s c a s a ,  en  com unidades  de  Mag- 
n o c a r i c i o n  de l a s  á r e a s  i n t e r i o r e s .
P r i n u l a  v e r i s  L. s s p .  coluranae (T en .)L U d i (= P. o f f i c i -  
n a l i s  (L. ) H i l l . ) : Se p r e s e n t a  en l o s  b o sq u es  mas f r e s c o s  
de l a s  zonas e l e v a d a s ,  y p r e f e r e n t e m e n te  s ig u i e n d o  l a s  va­
guadas  de  l a s  l a d e r a s .  XK30, 40, 41, 51.
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Samólas v a l e r a n d i  L. : F r e c u e n te  s o b re  s u e l o s  a r c i l l o ­
s o s  com pactos s ie m p re  húm edos.
PLUMBAGIHACSAE
A rm ería  a l l i a c e a  (C av .)H offm . v a r .  h e t e r o p h y l l a  Pau : 
E s c a s a ,  en p a s t i z a l e s  o l i g o t r o f o s  e le v a d o s  de  l a s  zonas  i n  
t e r i o r e s .  XX40, 41.
A rm ería  t r a c h y p h y l l a  Lange : D i s p e r s a  p o r  l o s  p a s t i z a ­
l e s  s e c o s  de l a s  m ontañas  c a l i z a s  mas e l e v a d a s .  XK40 , 41, 
30, XJ39.
Limonium e c h io id e s  (L. ) M i l l .  : IJnico r e p r e s e n t a n t e  de  
e s t e  p o l im o r fo  g é n e ro .  D is p e r s o  p o r  p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  
d e  T h e ro -B rach y p o d io n  o A eg y lo p io n  g e n i c u l a t a e .
Plumbago e u ro o a e a  L. : Poco a b u n d a n te ,  en a lg u n a s  comu­
n id a d e s  n i t r ó f i l a s  v i v a c e s  de  l a s  á r e a s  mas i n t e r i o r e s .
OLEACEAE
Jasminum f r u t í c a n s  L. : D i s p e r s a  p o r  l a s  á r e a s  c a l i z a s  
en b o s q u e te s  y m a t o r r a l e s  de  l a  c l a s e  Q u e rc e te a  i l i c i s ,  r e  
f u g iá n d o s e  con f r e c u e n c i a  en l o s  ro q u e d o s .
F r a x in u s  a n g u s t i f o l i a  V ah l.  ; F r e c u e n te  en l o s  b o sq u es  
r i b e r e ñ o s  d e l  T u r i a ,  R eg a jo  y O jos de Moya, menos t r a n s f o r  
mados p o r  e l  hombre. XK30, 42, 50, 51, 52, XJ39.
L ig u s tru m  v u lg a r e  L. : B a s t a n t e  r a r o ,  en a lg u n o s  c l a r o s  
d e  bosque c a d u c i f o l i o  s o b re  s u e lo  húmedo de  A l i a g u i l i a  y 
T a la y u e l a s .  XK40, 41.
O la e a  e u ro p a e a  L. : E l  c u l t i v o  d e l  o l i v o  a l c a n z a  uno de  
s u s  l í m i t e s  en e s t e  t e r r i t o r i o .  S o b re p a sa  n u e s t r a  zona  po r  
e l  v a l l e  d e l  T u r i a ,  a l  p e n e t r a r  en e l  r i n c ó n  de Ademuz, y 
p o r  e l  s u r ,  p e n e t r a n d o  en e l  á r e a  manchega c o n q u e n se ,  p e ro  
no t r a n s p a s a  h a c i a  e l  i n t e r i o r  l a  l í n e a  M i r a - S in a r c a s - S a n  
t a  Cruz de Moya.
Phyllirea angustifolia L. : Presente rara vez en los ma^ 
tórrales caldcólas, resulta abundante por todo el área si­
lícica, sobre todo en solanas, formando parte importante de 
las comunidades de Erico arboreae-Quercetum cocciferae y ma 
tórrales seriales de Cisto-lavanduletea.
Phyllirea latifolia 1. (inci. ?♦ media L.) : Poco abun­
dante, en el Vibumo-Quercetum ilicis de las umbrías del 
valle del Turia. XK50, 51.
. . . . . . .  G E M  AÑACEAS
Blackstonia oerfoliata (ii.)Huds. ssp. perfoliata (=Chlo 
ra perfoliata (1.)L. ) : Común sobre suelos arcillosos hú­
medos en comunidades abiertas diversas.
Centaurium erythraea Rafn ssp. grandiflorum (Biv.)Melde 
ris (= Erythraea grandiflora Biv.) : Aparece en los jara­
les y pinares silicícolas, sobre todo donde el suelo con­
tiene mayor humedad.
Centaurium linariif olium (Lam.)G.Beck (= Erythraea ba- 
rrelieri Duf•) : Disperso por matorrales soleados sobre 
sustrato básico, habitualmente margoso.
Centaurium oulchellum (Swartz)Druce (= Erythraea pul che 
lia (Swartz)Eries) : Frecuente en juncales de Holoschoene- 
t al i a >
Centaurium tenuiflorum (Hoffmans & link)Fritsch s Has 
escaso que los anteriores; sobre sustratos triásicos, en 
márgenes de riachuelos de la zona del valle del Turia.
APOCYNACEAE
Nerium oleander L. : Común en los cauces de riachuelos 
y ramblas de las partes mas bajas del valle del Turia, no 
sobrepasando los 600 m., en comunidades finícolas de Rubo- 
Nerietum. XK50, 51, 60.
Vinca difforrais Pourr. (= V. media Hoffm.éb Link) : Redu 
cida, como la anterior, a las partes bajas del valle del
4f- 93
T u r i a ,  en h e r b a z a l e s  d e n so s  s o b re  t a l u d e s  a r c i l l o s o s .
ASCLEPIADACEAE
Cynanchum acutum L. : L o c a l iz a d a  en l o s  c a ñ a v e r a l e s  r i ­
b e re ñ o s  d e l  T u r i a ,  en C a l y s t e g i e t a l i a  sep ium .
V inee tox icu ra  n ig rum  (L. )Moench. : D is p e r s o  o o r  ro q u ed o s  
y b osques  c a l c í c o l a s  d i v e r s o s .
RUBI ACME
A s o e ru la  a r v e n s i s  L. : Común en campos c e r e a l i s t a s  de 
t o d a  l a  zona.
A s o e ru la  c .ynanchica  I .  : C o n s ta n te  en m a t o r r a l e s  y p a s ­
t i z a l e s  s e c o s  c a l c í c o l a s .
Galium a o a r i n e  L. : F r e c u e n te  en h e r b a z a l e s  n i t r ó f i l o s  
v iv a c e s  de zonas  húmedas o u m b ro sas .
Galium f r u t i c e s c e n s  Cav. : Se p r e s e n t a  en m árgenes s e ­
cos  de cam inos y c u l t i v o s  por  l a s  á r e a s  no muy e le v a d a s .
Galiurn lu c id u m  A l l .  (=  G. r ig id u m  V i l l . )  : Común en l u ­
g a r e s  r o c o s o s  o p e d re g o so s .
Galium m inutu lum  J o r a .  : D is p e r s o  por p a s t i z a l e s  t e r o f í  
t i c o s  de T u b e r a r i e t e a .
Galium m ú ra le  ( L . ) A l l .  : F r e c u e n te  en pequeños r e l l a n o s  
t e r r o s o s  de muros y ro q u e d o s .
Galium p a l u s t r e  L. : E scaso ,  en a lg u n o s  p a s t i z a l e s  agua  
n o so s  de K a g n o c a r ic io n .
Galium p a r i s i e n s e  L. : Común por to d o  t i p o  d e  p a s t i z a ­
l e s  t e r o f í t i c o s  s e c o s .
Galium p in e to ru m  E hrend . : D is p e r s o  p o r  p i n a r e s  y p a s t i  
z a l e s  de F e s tu c o -B ro m e te a  en u m b r ía s .
Galium t r i c o r n u tu m  Dandy (= G. t r i c o r n e  W i t h . ) : Cons­
t a n t e  en l a s  com unidades m e s íc o la s  de S e c a l io n .
Galium v e r t i c i l l a t u m  D anth . : E scaso ,  en a lg u n o s  p a s t i ­
z a l e s  t e r o f í t i c o s .
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Galium verum. L. : Abundante en p a s t i z a l e s  d i v e r s o s  so ­
b r e  s u e lo  p ro fu n d o ,  de  B rachypod ion  p h o e n ic o id i s  a  A r rh e -  
n a t h e r e t a l i a ,  pasando  p o r  l o s  de B r o m e ta l ia .
C r u c i a n e l l a  a n g u s t i f o l i a  L. : Común en c l a r o s  de m ato­
r r a l  y p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  s e c o s .
R ub ia  p e r e g r i n a  1 .  : C o n s ta n te  en l o s  e n c i n a r e s  y co sco  
j a r e s  e s p e s o s ,  y ,  en g e n e r a l ,  en to d o  t i p o  de  com unidades  
f o r e s t a l e s .
S h e r a r d i a  a r v e n s i s  L. : F r e c u e n te  en h e r b a z a l e s  s u b n i -  
t r ó f i l o s  de campos y cam inos.
CONVOLVULACEAS
C a l y s t e g i a  seoium  (L . )R .B r .  (= C o n v o lv u lu s  sep ium  L . ) : 
Común en c a ñ a v e r a le s  y h e r b a z a l e s  d e n so s  de l a s  r i b e r a s  de 
l o s  c u r s o s  de agua .
C onvo lvu lus  a l t h a e o i d e s  L. ; A lcan za  e l  l í m i t e  de su  
á r e a  a  l a s  p u e r t a s  de n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  en e l  t é r m in o  de 
T u é ja r .  XK60.
C onvo lvu lus  a r v e n s i s  L. : C o n s ta n te  en to d o  t i p o  de co­
m unidades  n i t r ó f i l a s .
C onvo lvu lus  l a n u g in o s u s  D e s r .  : 3e p r e s e n t a  en l o s  m at£  
r r a l e s  t e r m ó f i l o s  de l a s  s o la n a s  poco e le v a d a s ,  su p e ra n d o  
e x c e p c io n a lm e n te  l o s  1 .0 0 0  m. XK40, 42, 50, 51» 52, 60 , 
XJ39, 69 .
C onvo lvu lus  l i n e a t u s  L. : F r e c u e n te  en m a t o r r a l e s  a c l a ­
r a d o s  o d e g ra d a d o s ,  p r in c ip a lm e n te  s o b re  s u s t r a t o s  margo­
s o s  o y e s í f e r o s .
C u scu ta  epithymum (L .)L .  : F r e c u e n te  en m a t o r r a l e s  s e ­
c o s ,  p a r a s i t a n d o  d i s t i n t a s  e s p e c i e s  f r u t i c o s a s  de  l a b i a d a s  
y le g u m in o s a s .
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BORAGINACEAE
A lkanna t i n c t o r i a  (L. ) 'Tausch. : E s c a sa ,  en a lg u n o s  t e ­
r r e n o s  a r e n o s o s  t r a n s t o c a d o s  d e l  v a l l e  d e l  T u r i a .
Anchusa a r v e n s i s  ( L . ) 3 i e b .  (= L y c o o s is  a r v e n s i s  L . ) : 
3ó lam en te  l a  henos e n c o n t ra d o  en camoos de r e g a d í o ,  ju n to  
a l  T u r i a ,  d e l  té rm in o  de  Aras de A lo u e n te .
Anchusa a z u r e a  l í i l l e r  (= A. i t á l i c a  R e tz )  : F r e c u e n te  
en com unidades iaesí c o l a s .
Borago o f f i c i n a l i s  L. : Poco a b u n d a n te ,  como r u d e r a l ,  
en l o s  a l r e d e d o r e s  de a lg u n a s  p o b la c io n e s .
B ugl-ossoides a r v e n s i s  (L. ) J o h n s to n  s s p .  a r v e n s i s  (= L i -  
thospermuin a rv e n s e  L . ) ¡A bundante  en c u l t i v o s  de s e c a n o ,  
s o b r e  t e r r e n o s  a r e n o s o s .
La s s p .  p e rm ix ta  ( J o r d . ) F d e s .  en com unidades s u b n i t r ó -  
f i l a s  s i l i c í c o l a s  de l a s  zonas  e l e v a d a s .
C.ynoglossum c h e i r i f o l i u n  L. : D is p e r s o  por  t e r r e n o s  b a l  
d i o s ,  campos abandonados , cam inos ,  e t c .
Cynoglossain c re t ic u m  M i l i .  (= C. p ic tu m  A i t . )  : Comán 
en h e r b a z a l e s  n i t r é f i l o s  v i v a c e s .
Echium asperrim um  Lam. : F r e c u e n te  en com unidades a rv e n  
s e s  e n t r e  G a r a b a l l a  y M ira .
Echium v u l g a r e  L. : Mala h i e r b a  de cam inos y c u l t i v o s  
d e  s e c a n o ,  e s p a r c i d a  p o r  t o d a  l a  zona.
H e l io t ro o in m  eurooaeum L. : P r e s e n t e  en v iñ e d o s  y h u e r ­
t o s ,  en com unidades de D ip l o t a x i o n .
L i th o d o r a  f r u t i c o s a  (L. )G -riseb. (= L ithosperm um  f r u t i c o  
sum L . ) : A lc a n z a  su  m e jo r  d e s a r r o l l o  en l o s  m a t o r r a l e s  
t e r r a ó f i l o s  de  R o s m a r in o -E r ic io n ,  p e ro  no d e s d e ñ a  l o s  mas 
f r e s c o s  de A p h y l la n t io n ;  a lc a n z a n d o  l a s  á r e a s  mas e le v a d a s  
y c o n t i n e n t a l e s  de l a  zona , aunque con p o r t e  c a n e f í t i c o .
Lithosoerm um  o f f i c i n a l e  L. : Poco a b u n d a n te ,  en chope­
r a s  y c a ñ a v e r a l e s  ju n to  a l o s  c u r s o s  de agua .
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N .yosotis  d i s c o l o r  P e r s .  (= M. v e r s i c o l o r  Sm. ) : R aro , 
en a lg u n o s  v a l l e s  a r e n o s o s ,  s o b re  a n t ig u o s  campos de c u l ­
t i v o .
T íyoso tis  ra m o s is s im a  Roch. (= M. c o l l i n a  a u c t .  p l .  non 
H o f fm .) s s p .  ra m o s is s im a  : F r e c u e n te  en c u l t i v o s  a r e n o s o s  
y p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  s i l i c i c o l a s .
La s s p .  g r a c i l l i m a  (Losc .&  ? a r d o )R iv . M a r t . : B a s ta n te  
r a r a ,  p e ro  hemos r e c o l e c t a d o  e j e m p la r e s  a t r i b u i b l e s  a  e l l a  
l a r g o s  y f l e x u o s o s ,  con c e r c a  de medio m e tro ,  en c a v id a d e s  
so m b r ía s  de l o s  ro d en o s  d e l  p ic o  R an e ra .
N ea tos teraa  apulum (L. ) J o h n s to n  (= L ithosperm um  apul.im 
( L . ) V a h l . ) : D i s p e r s a  p o r  p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  de l a  c í a  
s e  T u b e r a r i e t e a .
Nonea m ic ra n th a  Boiss.éb  R e u te r  : C i t a d a  p o r  Diek de Ga- 
r a b a l l a ,  M in g l a n i l l a  y C a sa p o lá n .  No l a  hemos e n c o n t r a d o .
VERE SITAC RAE
V erbena o f f i c i n a l i s  L. : P r o p ia  de j u n c a l e s  de H o lo s -  
c h o e n e t a l i a  y o t r o s  m edios  s i m i l a r e s  con humedad e d á f i c a ,  
donde s e  p r e s e n t a  con f r e c u e n c i a .
LA3IATAE
A cinos a l o i n u s  (L .)M oench. s s p .  m e r i d i o n a l i s  (Nyman)P. 
W .B all (= C a la m in th a  g r a n a t e n s i s  B o i s s . ) : P r e s e n te  en l o s  
m a t o r r a l e s  y p a s t i z a l e s  s e c o s  de l a s  á r e a s  mas e l e v a d a s .
A.juga ch a m a e n ity s  (L. ) 3 c h r e b e r  : E s c a s a ,  en a lg u n o s  c a ­
m inos y t e r r e n o s  b a l d í o s .
A cinos  r o t u n d i f o l i u s  P e r s .  (= C a la m in th a  r o t u n d i f o l i a  
(P e r s . ) 3 e n th a m )  : Poco común, a p a r e c e  en l o s  campos de ce ­
r e a l  mas e le v a d o s  de A l i a g o i l l a .
B a l l o t a  n i g r a  L. s s p .  f a e t i d a  Hayek : R ara ,  en h e r b a z a ­
l e s  n i t ó f i l o s  v iv a c e s  de l a  a l i a n z a  A r c t io n ,  por l a s  márge 
n e s  d e l  r í o  O jos de Moya.
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Cleon.ia  l u s i t a n i c a  (L. )L. : A oarece  s ó la m e n te  en l a s  zo 
ñ a s  mas c o n t i n e n t a l e s ,  e n t r e  G a r a b a l l a  y T a la y u e l a s ,  so  ore  
to d o  en l o s  a c l a r a d o s  b o sq u es  s a b i n e r o s .  XK40, 41•
C linooodium  v a l g a r e  L. (= C a la m in th a  c l in o p o d iu m  Benth.) 
F r e c u e n te  en l o s  d e n so s  h e r b a z a l e s  de l o s  c l a r o s  de bosque  
c a d u c i f o l i o ,  en l a s  u n b r ía s  de l a s  m ontañas  s i l í c i c a s  mas 
e l e v a d a s .  XK30, 4 0 , 41, 51.
H yssoous o f f i c i n a l i s  L. : R ed u c id a  a a lg u n a s  p a r t e s  d e l  
á r e a  m a e s t r a c e n s e  de l a  zona, en c l a r o s  de m a t o r r a l  y már­
g e n e s  s e c o s  de cam inos.
Lamium a m o le x ic a u le  L. : D is o e r s o  p o r  com unidades n i t r ó  
f i l a s  r ú a e r a l e s  y a r v e n s e s .
L av an d u la  l a t i f o l i a  V i l l .  : C o n s ta n te  en to d o  t i p o  de -  
m a t o r r a l e s  c a l c í c o l a s ,  mas a b u n d a n te  en á r e a s  e l e v a d a s .
L av an d u la  o e d u n c u la ta  Cav. : A bundante  por to d o  e l  á r e a  
s i l í c i c a  de l a  s i e r r a ,  en m a t o r r a l e s  c l a r o s  de  C is to -L a v a n  
d u l e t e a .  A lcan za  a q u í  uno de s u s  l í m i t e s ,  p e n e t r a n d o  en l a  
p r o v i n c i a  de  V a le n c ia  p o r  l o s  t é r m in o s  de S i n a r c a s ,  T u é ja r  
y B en a g éb er .  XK30, 40, 41, 50, 51, XJ59, 69.
Lycoous e u ro o a e u s  L. s F r e c u e n te  en com unidades  de  hume 
d a l e s ,  de l a  c l a s e  P h r a g m i te te a .
M arrubium supinum  L. : A bundan te , en com unidades n i t r ó -  
f i l a s  v i v a c e s ,  po p u e b lo s ,  cam inos,  c o r r a l e s ,  e t c .
M arrubium v u l g a r e  L. : Acompaña a l  a n t e r i o r  en m edios  
s i m i l a r e s ,  g e n e ra lm e n te  mas s e c o s  y n i t r i f i c a d o s .
M e l i s s a  o f f i c i n a l i s  L. : E sc a sa .  L o c a l iz a d a  en a l t o s  -  
h e r b a z a l e s  mas o menos n i t r ó f i l o s ,  de  l a  a l i a n z a  A r c t io n ,  
p o r  h u e r t o s  y c h o p e ra s  de  l a s  r i b e r a s  d e l  r í o  O jos de Moya 
c e r c a  de  G a r a b a l l a .  XX30.
M entha a q u a t i c a  L. : R ara  en l a  zona , a p a r e c ie n d o  en a l  
gunos p a s t i z a l e s  e n c h a rc a d o s  d e l  té rm in o  de T a la y u e l a s .
M entha c e r v i n a  L. (= P r e s l i a  c e r v i n a  ( L . ) F r e s n . )  : P r i n  
c i p a l  c a r a c t e r í s t i c a  de l a  a l i a n z a  P r e s l i o n  c e r v i n a e ,  p ro ­
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p i a  de c h a rc a s  de  c i e r t a  p ro fu n d id a d  que s e  d e s e c a n  en ve­
r a n o .  P r e s e n t e ,  y a b u n d a n te ,  en l a s  l a g u n a s  de  S i n a r c a s ,  
ocupando un c i n t u r ó n  c a r a c t e r í s t i c o  a  su  a l r e d e d o r .  R epre­
s e n t a  un a  de l a s  novedades  mas i n t e r e s a n t e s  p a r a  l a  f l o r a  
v a l e n c i a n a .  XK50.
M entha l o n g i f o l i a  (L .)H udson  (= M. s y l v e s t r i s  L . ) : F re  
c u e n te  en m árgenes de r i a c h u e l o s  y r e g u e r o s  húmedos, en co 
m unidades de M o lin io -H o lo sc h o e n io n .
M entha o u leg ium  L. : A parece  en com unidades s o b re  s u e lo  
te m p o ra lm en te  húmedo o in u n d ad o  y de d e s e c a c ió n  e s t i v a l .  
E s p e c ia lm e n te  ab u n d an te  a l r e d e d o r  de l a  la g u n a  de  T a la y u e ­
l a s .
M entha s u a v e o le n s  E hrh . (= M. r o t u n d i f o l i a  a u c t .  non I*) 
Común en j u n c a l e s  de C ir s io -H o lo sc h o e n e tu m  y s i m i l a r e s ,  so  
b r e  to d o  en zonas  poco e l e v a d a s .
M ic ro m eria  f r u t i c o s a  (L .)D ru c e  (= M. m a r i f o l i a  ( C a v . ) 
Bentham) : F r e c u e n te ,  aunque poco a b u n d a n te ,  p o r  l o s  ro q u e  
dos  s o le a d o s  de l a s  á r e a s  p e r i f é r i c a s  de  l a  zona . P o r  e l  
v a l l e  d e l  T u r i a  v a  d esde  e l  em balse  d e l  G e n e ra l ís im o  h a s t a  
mas a l l á  de S a n ta  Cruz de  Moya, a s c e n d ie n d o  en a lg u n a s  cum 
b r e s  h a s t a  1 .2 0 0  m . ; p e n e t r a  ig u a lm e n te  p o r  e l  v a l l e  d e l  
r í o  Ojos de Moya d e sd e  e l  em balse  de  C o n t r e r a s  h a s t a  G ara-  
b a i l a .  XK30, 41, 42, 50, 51, 52, 60 , XJ39.
N en e ta  n e p e t e l l a  L. s s p .  a m e th y s te a  ( P o i r . ) B r i c q .  s Co­
mún en h e r b a z a l e s  n i t r ó f i l o s  v iv a c e s  s e c o s .
N ep e ta  t u b e r o s a  1 . : Muy r a r a ,  en a lg u n o s  p a s t i z a l e s  hje 
m i c r i p t o f í t i c o s  d e n s o s , c e r c a  de G a r a b a l l a ,  con Campánula 
g lo m e ra ta ,  Helianthemura nummularium, e t c .  XK30.
Origanum v i r e n s  Hoffm.& L ink  : F r e c u e n te  en com unidades 
h e r b á c e a s  de c l a r o s  de b o sq u e , p o r  l a s  u m b ría s  mas f r e s c a s  
de  l a  zona . 2K30, 40, 41, 51 , 52, 50.
Ph lom is  h e r b a - v e n t i  L. : Poco común, r e d u c id a  a  l a s  zo­
n a s  mas i n t e r i o r e s ,  en m árgenes  de cam inos s o b re  s u e lo s  -  
com pactos no muy s e c o s .
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Phlom is  l i c h n i t i s  L. : Común en to d o  t i p o  de p a s t i z a l e s  
y m a t o r r a l e s  s e c o s  y a c l a r a d o s .
P r u n e l l a  h y s s o o i f o l i a  1 . : D i s p e r s a  p o r  p a s t i z a l e s  so­
b r e  s u e lo  te m p o ra lm e n te  in u n d a d o ,  p r in c ip a lm e n t e  en D es-  
cham osion  raed iae ,  p o r  l a s  á r e a s  i n t e r i o r e s .
P r u n e l l a  l a c i n i a t a  (L . )L .  (= P. a l b a  P a l l a s )  : E s c a s a ,  
en  a lg u n o s  b o sq u es  y p a s t i z a l e s  s o b re  s u e lo  húmedo en p r i ­
m avera .
P r u n e l l a  v u l g a r i s  1 . : Común p o r  to d a  l a  zona en p a s t i ­
z a l e s  húmedos de A r r h e n a t h e r e t e a .
R osm arinus o f f i c i n a l i s  L. : Una de l a s  e s p e c i e s  mas — 
a b u n d a n te  en e s t e  t e r r i t o r i o .  R e s u l t a  d o m in a te  en c a s i  t o ­
dos  l o s  m a t o r r a l e s  s e r i a l e s  c a l c í c o l a s ,  y c o n s t a n t e  en l o s  
s i l i c í c o l a s ,  de l a s  zonas m ed ias  y b a j a s .  D e s a p a re c e ,  s i n  
embargo, en l a s  u m b ría s  mas f r e s c a s  y e l e v a d a s ,  p o r  encim a 
de  l o s  1 .1 0 0  m . ; l l e g a n d o  p o r  l a s  s o la n a s  a  a l c a n z a r  l a s  
c o t a s  mas e l e v a d a s .
S a l v i a  a e t h i o o i s  L. ; D i s p e r s a  p o r  com unidades n i t r ó f i -  
l a s  v i v a c e s ,  a l r e d e d o r  de c o r r a l e s  y p u e b lo s  d e l  i n t e r i o r .
S a l v i a  l a v a n d u l i f o l i a  V ah l.  : E s p o r á d ic a  en l o c a l i z a d o  
n e s  f a v o r e c i d a s  p o r  to d a  l a  zona, s e  p r e s e n t a  a b u n d a n te  en 
l a s  m ontañas c a l i z a s  de c i e r t a  e l e v a c i ó n ,  r e s u l t a n d o  domi­
n a n t e  en l o s  m a t o r r a l e s  de  A p h y l l a n t io n  ( s u b a l i a n z a  S a l v i e  
n io n  l a v a n d u l i f o l i a e )  que a p a r e c e n  en su s  l a d e r a s  menos ex 
p u e s t a s .
S a l v i a  n h lo m o id es  Asso : Muy r a r a .  S ó lam ente  l a  hemos 
r e c o l e c t a d o  en m a t o r r a l e s  de  S a lv i e n io n  l a v a n d u l i f o l i a e  a l  
n o r t e  de  M a n z a n e ru e la .  XK42.
S a l v i a  o r a t e n s i s  L. : Se p r e s e n t a  ú n ic a m e n te  en c a s t i z a  
l e s  h e m i c r i p t o f í t i c o s  f r e s c o s ,  de B r o m e ta l i a ,  p o r  l a s  á r e ­
a s  c e n t r a l e s  de  l a  s i e r r a .  XK30, 40, 41.
S a l v i a  v e r b e n a c a  1 .  : Abundante en p a s t i z a l e s  s e c o s  sub 
n i t r ó f i l o s ,  f r e c u e n t a d o s  p o r  e l  hombre y e l  ganado .
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S a t u r e j a  o b o v a ta  Lag. s s p .  c a s t e l l a n a  R iv .T ia r t .& G.Ló­
p ez  : C o n s ta n te  en l o s  m a t o r r a l e s  c a l c í c o l a s  mas a c l a r a d o s  
y s o b re  s u e lo s  mas p o b r e s ,  p e ro  mas a b u n d a n te  h a c i a  l a s  zo 
ñ a s  e l e v a d a s .
S i d e r i t i s  a n g u s t i f o l i a  Lag. : P r o p ia ,  como l a  a n t e r i o r  
de  m a t o r r a l e s  s e c o s  y a c l a r a d o s ,  pero  só la m e n te  en l a s  p a r  
t e s  menos e l e v a d a s .
S i d e r i t i s  h i r s u t a  L. : D i s o e r s a  p o r  l o s  c l a r o s  de  l o s  
m a t o r r a l e s  c a l c í c o l a s ,  con c i e r t a  t e n d e n c i a  s u b n i t r ó f i l a .
S i d e r i t i s  i n c a n a  L. : F r e c u e n te  en l o s  s a l v i a r e s  y e s -  
p l i e g a r e s ,  p o r  l a s  á r e a s  m ed ias  y s u p e r i o r e s  de l a s  m onta­
n a s  c a l i z a s .
S i d e r i t i s  m ontana L. s s p .  e b r a c t e a t a  (A sso)M urb. : D is ­
p e r s a  p o r  d i v e r s o s  p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  de  l a  c l a s e  Tube 
r a r i e t e a .
S i d e r i t i s  s c o r d i o i d e s  L. s s p .  c a v a n i l l e s i i  (L ag .)P .W . 
B a l l  : Poco a b u n d a n te .  A parece  en c l a r o s  de m a t o r r a l e s  y 
cam inos s o b re  s u s t r a t o  a r c i l l o s o .
S ta c h y s  o f f i c i n a l i s  ( L . ) T r e v i s .  (= B e tó n ic a  o f f i c i n a l i s  
L . ) : Se p r e s e n t a  en com unidades f o r e s t a l e s  d i v e r s a a ,  p r e ­
f e r e n t e m e n te  p i n a r e s  y r o b l e d a l e s  de a l t i t u d .  XK40, 41»51*
Teucrium  a ra g o n e n se  Losc.&  P ardo  : R e s u l t a  i n t e r e s a n t e  
c o n s t a t a r  l a  p r e s e n c i a  de e s t a  e s p e c i e  a  l o  l a r g o  d e l  v a ­
l l e  d e l  T u r i a ,  aunque poco a b u n d a n te ,  d e s d e  e l  r i n c ó n  de  
Ademuz h a s t a  B enageber;  p r in c ip a lm e n t e  en m a t o r r a l e s  a c l a ­
r a d o s ,  m árgenes  de c a r r e t e r a s ,  c o r t a f u e g o s ,  e t c . ,  r a r a  v ez  
en m a t o r r a l e s  i n t a c t o s .  XK42, 50, 51, 52, XJ59, 6 9 . Nueva 
p a r a  l a  p r o v i n c i a  de  Cuenca, e im p o r ta n te  a m p l ia c ió n  de  su  
á r e a  v a l e n c i a n a .
Teucrium  b o t r y s  L. ; Raro en e s t a  zona . Hemos v i s t o  a l ­
gunos e je m p la r e s  en pequeños p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  de pe­
d r e g a l e s  y  r e l l a n o s  t e r r o s o s  de l o s  r o q u e d o s ,  p o r  l a s  mon­
t a n a s  d e l  NE. XK41, 50, 51.
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Teucrium  b u x i fo l iu m  S c h re b .  : E s p e c ie  m e d i t e r r á n e o - t e r  
r n ó f i l a ,  endém ica d e l  SE i b é r i c o ,  que a l c a n z a  a q u í  uno de 
s u s  l í m i t e s  mas a l  n o r t e  y a l  i n t e r i o r .
F r e c u e n te  en l a s  á r e a s  poco e le v a d a s  d e l  v a l l e  d e l  T u r ia ,  
form ando p a r t e  de l a  n u ev a  a s o c i a c i ó n  C h a e n o rrh in o  c a d e v a — 
l l i i - T e u c r i e t u m  b u x i f o l i i ,  a l c a n z a  l o s  s e c t o r e s  m a e s t r a c e n -  
s e  y manchego, l l e g a n d o  a p e n e t r a r  h a s t a  e l  r i n c ó n  de  Ademuz 
p o r  e l  n o r t e ,  y c o l o n i z a  l a s  m ontañas  de  U t i e l ,  Cam porro- 
b l e s ,  M ira  y G a r a b a l l a ,  p o r  e l  s u r  y  o e s t e ;  y no  s ó l o  en 
l a s  l a d e r a s  e x p u e s t a s ,  pues  con f r e c u e n c i a  dom ina mas en 
l a s  u m b r ía s ,  n i  s ó lo  en l a s  á r e a s  menos e l e v a d a s ,  p u es  l i e  
g a  a  a l c a n z a r  mas de  1 .3 0 0  m. en l a  c im a d e l  R e b o l lo .  ( 1 ) .
Teucrium  c a n i ta tu m  L. : Connín en m a t o r r a l e s  a c l a r a d o s  o 
p a s to r e a d o s  y m árgenes  s e c o s  de cam in o s .
Teucrium  cham aedrys L. : Connín en e l  e s t r a t o  h e rb á c e o  
de l o s  bosques  y m a t o r r a l e s  e s p e s o s  de  l a  c l a s e  Q u e rc e te a  
i l i c i s .
Teucrium  g n a p h a lo d e s  L fH ér .  s A bundante  en l a s  á r e a s  de 
c i e r t a  e l e v a c i ó n ,  p o r  m a t o r r a l e s  c a l c í c o l a s  a c l a r a d o s  y ,  
s o b r e  to d o ,  f r e c u e n t a d o s  p o r  e l  ganado .
Teucrium  g n a o h a lo d e s  x c a o i ta tu m  : En un  c l a r o  c e rc a n o  
unos  c o r r a l e s  abandonados de  A l i a g u i l l a ,  pudimos r e c o l e c ­
t a r  unos  pocos  e j e m p la r e s  de e s t e  h í b r i d o ,  c o n v iv ie n d o  con 
s u s  dos  p a d r e s .
Teucrium  oo lium  L. : Se p r e s e n ta n  dos  i m p o r t a n t e s  s u b s -  
p e e i e s  :
-  Subsp. aureum ( S c h r e b e r ) A rcang. : R ed u c id a  a  l o s  m ato 
r r a l e s  mas e le v a d o s  de l a  s u b a l i a n z a  S a l v i e n i o n  l a v a n d u l i -  
f o l i a e ,  a lg u n a s  v e c e s  d e s c ie n d e  b a s t a n t e  p o r  l a s  u m b r ía s .  
XK30, 40, 41, 42, 51, XJ39, 49, 59.
-  Subsp. expansum (P au)R iv .G od .&  B o r j a  : Connín por l o s  
m a t o r r a l e s  y p a s t i z a l e s  s e c o s  de l a s  á r e a s  f r í a s ,  p o r  e n c i  
ma de  l o s  800 m.
(1 )  : XK30, 42, 50, 51, 52, 6 0 , XJ29, 3 9 , 49, 59
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Teucrium  u s e u d o c h a n a e o i ty s  L. : Se p r e s e n t a  en  m a to r r a ­
l e s  y p a s t i z a l e s  s e c o s  t e r m ó f i l o s  de l a s  á r e a s  no muy e l e ­
v a d a s .  XK40, 50, 51, 60 , XJ29, 49, 69.
Teucrium  sco rd ium  L. s s p .  s c o r d i o i d e s  ( S c h re b e r )  M a ire  & 
P e t i tm e n g in  : D is p e r s o  p o r  p a s t i z a l e s  húmedos de  H o lo s c h o e -  
n e t a l i a  y  M a g n o c a r i c e t a l i a .
Teucrium  webbianum B o is s .  : R educ ido  a l a s  zo n as  e l e v a ­
d a s  de l a s  m ontañas c a l i z a s ,  en A p h y l l a n t io n  y X ero-B rom ion  
XX30, 40, 41.
Thymus a e s t i v u s  R e u te r  : C o n s ta n te  y a b u n d a n te  en to d o  
t i p o  de m a t o r r a l e s  y p a s t i z a l e s  s e c o s .
Thymus l e o t o o h y l l u s  l a n g e  : T en iendo  su  " lo c u s  c l a s i c u s ” 
en C a sap o lán ,  en e l  n ú c le o  de  n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  donde l o  
d e s c u b r ió  D iek , en 1892, r e s u l t a  a c tu a lm e n te  a b u n d a n te  en 
d i c h a  zona y sus  a l r e d e d o r e s ,  en p in a r e s  de ro d e n o  s o b re  
l l a n u r a s  a r e n o s a s  c u a t e r n a r i a s  o su a v e s  l a d e r a s  s o b r e  a r e ­
n i s c a s  t r i á s i c a s ;  e s p e c ia lm e n te  cuando l o s  p i n a r e s  so n  dess 
b ro z a d o s  con f r e c u e n c i a ,  pues cuando c r e c e  e l  m a t o r r a l  s e ­
r i a l  de C i s to - L a v a n d a le t e a ,  v a  s ie n d o  e l im in a d o .  XK40, 41, 
50, 51.
Thymus m a s t i c h in a  L. : C a r a c t e r i z a  l a s  e t a p a s  de t r a n s í  
c ió n  e n t r e  l o s  p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  s i l i c í c o l a s  de Tube- 
r a r i o n  g u t t a t a e  y l o s  m a t o r r a l e s  de C i s t o - L a v a n d u l e t e a , f o r  
mando a  v e c e s  e x te n s o s  t o m i l l a r e s  o t o m i l l a r - c a n t u e s a l e s .  
P e n e t r a  p o r  T u é ja r  y S in a r c a s  en l a  r e g i ó n  v a l e n c i a n a ,  don 
e r a  d e s c o n o c id o .  XK30, 31 , 40, 41, 50, 51, XJ29.
SOLANACEAE
Hyosciamus a l  bus L. : E sc a so ,  en e sc o m b re ra s  y t e r r e n o s  
rem ov idos  de  l o s  n ú c le o s  p o b la d o s .
Solanum d u lc a m a ra  L. : F r e c u e n te  en l a s  m árgenes  d e  l a s  
c o r r i e n t e s  de ag u a , t a n t o  en c h o p e ra s  de  P o p u l io n  a l b a e , c o  
mo en c a ñ a v e r a l e s  y h e r b a z a l e s  de P h r a g m i te te a .
Solanum n igrum  L. : Común, en h u e r t o s  y h e r b a z a l e s  n i -  
t r ó f i l o s  d i v e r s o s .
Im p o r ta n te  masa de t o m i l l a r - c a n t u e s a l  
en 'T a la y u e la s ,  donde se  a p r e c i a  l a  abun­
d a n c i a  de Thymus n a s t i c h i n a  y L a v a n d u la  
p e d u n c u la ta .
Thymus l e p t o p h y l l u s  en un p i n a r  de ro d en o  de 
T a la y u e l a s .  Una de l a s  e s p e c i e s  mas n o t o r i a s  de 
l a  zona, no s o lo  p o r  t e n e r  en e l l a  su  lo c u s  c í a  
s i c u s ,  s in o  por  l a  e s p e c i a l  p e r s o n a l id a d  que con 
f i e r e  a  l o s  j a r a l e s  m e so m e d ite r rá n e o s  de e s t a s  
m on tañas ,  que hemos r e u n id o  en l a  a s o c i a c i ó n  Tl y^ 
mo l e p t o p h y l l i - C i s t e t u m  l a d a n i f e r i .
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SCROPHULARIACEAE
A narrh inum  b e l l i d i f o l i u m  ( L . ) W i l l d .  : D i s p e r s a  p o r  a r e ­
n a l e s  s i l í c i c o s  f r e s c o s  de l a s  zonas  i n t e r i o r e s .
A n t i r rh in u m  b a r r e l i e r i  B oreau  : Común en ro q u e d o s  y  pe­
d r e g a l e s  s o le a d o s  p o r  c a s i  t o d a  l a  zona , t a n t o  s o b re  c a l i ­
z a  como s o b re  s í l i c e .
C h a e n o rrh in u n  m inus ( L . ) l a n g e  (= L i n a r i a  m in o r  (L. )Des£) 
E s c a s o ,  en a lg u n o s  p e d r e g a l e s  y campos c e r e a l i s t a s .
C haenorrh inum  o r i g a n i f o l i u m  ( L . ) F o u r r .  : A bundante  p o r  -  
l a s  d i v e r s a s  com unidades  r u p í c o l a s  c a l c í c o l a s ,  p r in c ip a lm e n  
t e  a  t r a v é s  de l a  s u b s p .  c a d e v a l l i i  (O .B o ló s  & V ig o )L a ín z  
( = L i n a r i a  f l e x u o s a  D e s f . ) .  La s s p .  c r a s s i f o l i u m  (C a v . )R iv .  
God.& B o r ja  mas b ie n  r e d u c i d a  a l a s  com unidades  mas t é r m i ­
c a s  y n i t r ó f i l a s .
D i g i t a l i s  o b s c u ra  L. : Común en l o s  m a t o r r a l e s  c a l c í c o ­
l a s ,  p r in c ip a lm e n te  de  A p h y l l a n t io n ,  s o b r e  s u e lo  a r c i l l o s o  
p ro fu n d o .
K i c k s i a  e l a t i n e  (L .)D um ort ( = L i n a r i a  e l a t i n e  ( L . ) M i l l . )  
A parece  en l o s  campos de c u l t i v o  o b a rb e c h o s  s o b re  s u e l o  pe 
r ió d i c a m e n te  in u n d a d o ,  de fo rm a n a t u r a l  o p o r  e l e v a d a  i r r i ­
g a c ió n .
K i c k s i a  s p u r i a  (L .)D um ort (= L i n a r i a  s p u r i a  ( L . ) M i l l . )  : 
Acompaña a  l a  a n t e r i o r  en m edios s i m i l a r e s .
L i n a r i a  a e r u g in e a  (Gouan)Cav. (= L. m e la n a n th a  B o i s s .  & 
R e u te r )  : No a b u n d a n te  p e ro  d i s p e r s a  p o r  l o s  c l a r o s  a r e n o ­
s o s  de  l o s  m a t o r r a l e s .
L i n a r i a  a m e th y s te a  (Lam. )Hoffm.& L ink  : C i t a d a  y a  de  Ca- 
s a p o lá n  p o r  D ie k ,  a p a r e c e  con f r e c u e n c i a  en l o s  campos gíre­
n o s o s  de  s e c a n o  p o r  l a s  á r e a s  s i l í c i c a s .
L i n a r i a  a r v e n s i s  ( L . ) D e s f . : Común en campos de  c u l t i v o  
s o b r e  s u s t r a t o  a r e n o s o .
L i n a r i a  g l a u c a  (L .)C h a z .  s s p .  a r a g o n e n s i s  (L a n g e )V a ld és  
R a ra ,  en l o s  m a t o r r a l e s  a c l a r a d o s  de  l a s  m on tañ as  c a l i z a s  
mas e l e v a d a s .  XK30.
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L i n a r i a  o b l o n g i f o l i a  ( B o i s s . ) 3 o i s s .&  R e u te r  s s p .  h a e n s e  
l e r i  ( B o i s s .& R e u te r )V a ld é s  : C i t a d a  de C asap o lán  po r  D iek  
n o s o t r o s  no l a  hemos v i s t o .
L i n a r i a  re o e n s  (L. ) M i l l e r  s s p .  b l a n c a  (P a u )R iv .  G-od. & 
B o r ja  : D is p e r s a  po r  p e d r e g a l e s  y ro q u e d o s  de l a s  non-canas 
e le v a d a s ,  p r in c ip a lm e n te  s i l i c í c o l a s .  XK30, 40, 41» 51.
L i n a r i a  s im o lex  (W illd .)D C . : F r e c u e n te  en p a s t i z a l e s  
t e r o f í t i c o s  s u b n i t r ó f i l o s  y campos de  s e c a n o .
L i n a r i a  s o a r t e a  ( L . ) W i l ld .  : R a ra ,  p r e s e n t á n d o s e  en l o s  
a r e n a l e s  s i l í c i c o s  de l a s  á r e a s  mas i n t e r i o r e s .
L i n a r i a  v u l g a r i s  M i l l e r  : Común en l o s  c u l t i v o s  c e r e a ­
l i s t a s  p o r  t o d a  l a  zona.
M iso o a te s  o ro n tiu m  ( L . ) R a f in  (= A n t i r rh in u m  o ro n t iu m  LO 
D is p e rs o  por com unidades n i t r ó f i l a s  de v iñ e d o s ,  c am in o s ,  
e t c .
O d o n t i t e s  l o n g i f l o r a  (V ahl.)W ebb : Común en l o s  m a t o r r a  
l e s  se c o s  c a l c í c o l a s  s o b re  s u e lo  e s q u e l é t i c o ,  en á r e a s  e l e  
v a d a s .  XK40, 41, 42, 51» 52, XJ39, 49.
O d o n t i t e s  v e rn a  (B e l la rd i)D u ra o r t  (= 0 .  r u b r a  B en e r)  : 
F r e c u e n te  en o toño  en l o s  p a s t i z a l e s  húmedos de E o lo s c h o e -  
n e t a l i a .
O d o n t i t e s  v i s c o s a  ( L . ) C l a i r v .  s s p .  h i s p á n i c a  ( B o i s s .  & 
R eu ter)R o thm . : Común en p i n a r e s  y e n c i n a r e s  de c i e r t a  a l ­
t i t u d .
P a r e n t u c e l l i a  l a t i f o l i a  ( L . ) C a r n e l  (= B a r t s i a  l a t i f o l i a  
(L. )S ib th .&  Sm.) : Muy e s c a s a ;  l o c a l i z a d a  en p a s t i z a l e s  s i  
l i c í c o l a s  t e r o f í t i c o s  d e l  v a l l e  de l o s  C h i c o t e r o s .  XK40.
S c r o o h u la r i a  c a n in a  L. : D i s p e r s a  p o r  t e r r e n o s  p e d re g o ­
so s  de l a s  á r e a s  c a l i z a s  de m ed iana  e l e v a c i ó n .
S c r o o h u la r i a  um brosa Dumort (= S. a q u a t i c a  L . ) : Cons­
t a n t e  en m árgenes de c u r s o s  de  ag u a ,  en com unidades d e  l a  
c l a s e  R h ra g m ite te a .
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Verbascura l y c h n i t i s  L. : Raro en l a  zona; en com unida- 
de  de  O n o p o r d e ta l i a  de  l a s  á r e a s  mas i n t e r i o r e s ,  s o b re  sue  
l o s  no muy s e c o s .
Verbascum r o tu n d i f o l i u m  Ten. s s p .  h a e n s e l e r i  ( B o i s s . ) 
Murb. : E je m p la re s  s u e l t o s  s e  p r e s e n t a n  en l o s  m edios  mas 
d i v e r s o s  p o r  t o d a  l a  zona .
Verbascum s in u a tu m  L. : A bundante en com unidades n i t r ó -  
f i l a s  v i v a c e s  a l r e d e d o r  de  c a s a s  y cam in o s .
Verbascum th a p s u s  L. : Mas e s c a s o ,  en  com unidades s im i ­
l a r e s ,  p o r  l a s  zonas i n t e r i o r e s .
V e ró n ic a  a n a g a l l i s - a q u a t i c a  L. : Común en c a u c e s  de r i a  
c h u e lo s  d e  ag u as  c l a r a s  y r á p i d a s ,  mas r a r a m e n te  en ag u as  
q u i e t a s .
V e ró n ic a  a r v e n s i s  L. : D i s p e r s a  p o r  l o s  campos de  c e r e ­
a l  s o b re  s u s t r a t o  s i l í c i c o .
V e ró n ic a  beccabunga  1 .  : R a ra .  En m árgenes  de  ag u as  c í a  
r a s ,  de  f u e n t e s  o r i a c h u e l o s .
V e ró n ic a  h e d e r i f o l i a  L. s Común en l o s  campos de s e c a n o  
p r in c ip a lm e n t e  d e l  á r e a  s i l í c i c a .
V e ró n ic a  o f f i c i n a l i s  L. ; C a r a c t e r í s t i c a  de  l o s  b o sq u e s  
a c i d ó f i l o s  de  Q u e r c e t a l i a  r o b o r i - p e t r e a e .  Se p r e s e n t a  en 
l o s  m e l ó j a r e s  y p i n a r e s  de  l a s  á r e a s  s i l í c i c a s  mas e l e v a ­
d a s .  XE30, 40 , 41.
V e ró n ic a  p é r s i c a  P o i r .  : E s c a s a ,  en a lg u n o s  h u e r t o s  y 
h e r b a z a l e s  n i t r ó f i l o s  de  l a s  á r t e s  mas b a j a s .
V e ró n ic a  p o l i t a  E r i e s  : D i s p e r s a  p o r  a lg u n o s  p a s t i z a l e s  
t e r o f í t i c o s  s u b n i t r ó f i l o s .
V e ró n ic a  o ra e c o x  A l l .  : L o c a l iz a d a  en l o s  campos mas 
a r e n o s o s  de  s e c a n o ,  en com unidades f u g a c e s  p r im a v e r a l e s .
V e ró n ic a  t e n u i f o l i a  Asso (= V. a s s o a n a  ( B o i s s . ) W i l l k . ) :  
Se p r e s e n t a  en a lg u n o s  m a t o r r a l e s  de  A p h y l l a n t io n ,  en l a  
zona  d e l  A l to  T u r i a ,  d e sd e  S a n ta  Cruz d e  Moya a  T i t a g u a s .  
XK50, 51.
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V eró n ica  t r i u h y l l o s  L. ; Poco a b u n d a n te ,  en com unidades 
de A p e r e t a l i a  s p i c a - v e n t i ,  p o r  v iñ e d o s  y t r i g a l e s  a re n o so s .
V eró n ica  v e m a  L. : D i s p e r s a  p o r  pequeños  p a s t i z a l e s  t e  
r o f í t i c o s  s i l i c í c o l a s  de l a s  á r e a s  e l e v a d a s .
GLOBUL AHIACEAE
G lo b u la r i a  alyoum L. s Se t r a t a  de u n a  de l a s  muchas es  
p e c ie s  m e d i t e r r á n e o - l i t o r a l e s  que s e  e x t in g u e n  en e s t a  zo­
n a ,  en su  p e n e t r a c i ó n  p o r  l o s  v a l l e s  de  l o s  r í o s  h a c i a  e l  
i n t e r i o r .  P or e l  T u r i a  se  d e t i e n e  a  l a s  p u e r t a s  de  l a  p ro ­
v i n c i a  de Cuenca, e n t r e  Aras de  A lp u e n te  y S a n ta  Cruz de 
Moya; y por e l  v a l l e  d e l  C a b r i e l  l l e g a  a  s a l t a r  e l  em balse  
de C o n t r e r a s ,  a lc a n z a n d o  e l  ú l t im o  tram o  d e l  r í o  O jos de 
Moya. Siem pre c a r a c t e r i z a n d o  l o s  m a t o r r a l e s  h e l i ó f i l o s  de 
R o s m a r in o -E r ic io n .  XK50, 51, 52, 60, XJ29.
G lo b u la r i a  v a l e n t i n a  W il lk .  2 F r e c u e n te  p o r  l a s  u m b ría s  
c a l i z a s  en m a t o r r a l e s  m e s o x e ró f i lo s  de A p h y l la n t io n  y g r i e  
t a s  o r e p i s a s  de l o s  ro q u e d o s .
QRQBAN CHACEAS
Orobanche c r e n a t a  F o r s k .  (= 0 . s p e c i o s a  DC.) : l a  hemos 
v i s t o  so b re  ü l e x  p a r v i f l o r u s ,  en m a t o r r a l e s  de C is to -L a v a n  
d u l e t e a  de l a s  á r e a s  b a j a s .
Orobanche g r a c i l i s  Sm. (= 0 .  c r u e n t a  B e r t o l )  : E s p o rá d i  
c a  en a lg u n o s  m a t o r r a l e s ,  s o b re  d i f e r e n t e s  h u é s p e d e s .
Orobanche l a t i s o u a m a  ( F .W .3 c h u l t z ) B a t t . (= C e r a to c a ly x  
m a c ro le p i s  Cosson) : Común, s o b re  ro m e ro ,  en m a t o r r a l e s  he 
l i ó f i l o s .
Orobanche l ú t e a  Baumg. : En p a s t i z a l e s  s u b n i t r ó f i l o s  no 
muy s e c o s ,  s o b re  M edicago.
Orobanche ram osa L. s s p .  n an a  ( R e u te r )C o u t .  (= P h e ly p e a  
n a n a  (R e u te r )R e ic h e n b .  : D i s p e r s a  p o r  a lg u n o s  campos de ce 
r e a l .
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Orobanche v a r i é  ¿cata W a l l r .  : P a r á s i t a  en j a r a l e s  de l a s  
á r e a s  e l e v a d a s ,  p ro b a b le m e n te  s o b re  C y t i s u s  s c o p a r i u s .
PLANTASE ITACEAE
L i t t o r e l l a  u n i f l o r a  ( L . )Asch. (= L. l a c u s t r i s  L . ) : Ha­
l l a z g o  de  máximo i n t e r é s  p a r a  l a  zona , que s i g n i f i c a  un  im 
p o r t a n t e  s a l t o  d e s d e  su s  l o c a l i d a d e s  mas c e r c a n a s .  P e ro  h a  
l l a z g o  m alo g ra d o ,  pu es  en 1977» poco d e sp u é s  de s u  d e s c u ­
b r im i e n t o ,  comprobamos que l a  l a g u n a  c e r c a n a  a  S i n a r c a s ,  
donde l a  hab íam os v i s t o ,  h a b í a  s id o  d r e n a d a ,  y e s t a  e s p e ­
c i e ,  t a n  d e l i c a d a ,  h a b í a  s id o  e r r a d i c a d a .
Se p r e s e n t a b a  en u n a  comunidad que no pudimos a n a l i z a r  
p e ro  donde i n t e r v e n í a n  E l e o c h a r i s  m u l t i c a u l i s  y E. a c i c u -  
l a r i s ,  l a  c u a l  r e p r e s e n t a  un  u l t im o  f ra g m e n to  de  l a  c l a ­
s e  L i t t o r e l l e t e a .  XK50.
P la n ta d o  a l b i c a n s  L. : Común en m a t o r r a l e s  s o le a d o s  y 
a b i e r t o s ,  s o b re  s u s t r a t o  b á s ic o  a r c i l l o s o .
P la n ta g o  a r g é n t e a  Chaix  : B a s t a n t e  r a r o .  A parece  en p a£  
t i z a l e s  s i l i c í c o l a s  de l a s  zonas  a l t a s .
P la n ta g o  co ronoous  L. : F r e c u e n te  en h e r b a z a l e s  p i s o t e a  
d o s  o n i t r i f i c a d o s ,  s o b re  s u e lo  tem p o ra lm e n te  húmedo.
P la n ta g o  la g o o u s  L. : D is p e r s o  p o r  p a s t i z a l e s  s e c o s  t e ­
r o f í t i c o s  s u b n i t r ó f i l o s .
P la n ta g o  l a n c e o l a t a  L. : P r e s e n t e  en p a s t i z a l e s  húmedos 
o subhúmedos, mas o menos n i t r o f i l o s .
P la n ta g o  ma.jor L. 2 Común en p a s t i z a l e s  húmedos n i t r ó f i  
l o s .
P la n ta g o  m a r i t im a  L. s s p .  s e r p e n t i n a ( A l l . ) A r c a n g .  : F r e  
c u e n te  s o b re  s u s t r a t o s  a r c i l l o s o s  húmedos, g e n e ra lm e n te  -  
t r i á s i c o s .
P la n ta g o  m edia  L. : Se p r e s e n t a  en l a s  á r e a s  de  c i e r t a  
e l e v a c i ó n ,  form ando p a r t e  de l o s  p a s t i z a l e s  húmedos de l a  
c l a s e  A r r h e n a t h e r e t e a ,  y en l o s  menos s e c o s  de  F e s tu c o - 3 r o  
ra e te a .  XK30, 31, 40 , 41, XJ39.
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- P la n ta d o  s e m n e rv ire n a  C ra n tz  (= ?• cynops L . ) : Común, 
a  l o  l a r g o  de  l o s  m árg en es  t>^cos de  cam inos y t e r r e n o s  b a l  
d i o s ,  form ando p a r t e  de  l a  a s o c i a c i ó n  P l a n t a g o - G a n t o l i n e -  
tum s q u a r r o s a e .
P la n ta g o  s u b u l a t a  L. : D i s p e r s o  p o r  p a s t i z a l e s  s i l i c í -  
c o l a s  de  l a  c l a s e  S e d o - S c le r a n th e á ,  en l a s  á r e a s  mas i n t e ­
r i o r e s »
CAPRIFOLI ACEAE
L o n ic e r a  e t r u s c a  G .S a n t i  : A parece  en m a t o r r a l e s  y  c l a ­
r o s  de b o sq u e ,  p o r  l a s  u m b ría s  de a l t i t u d  m ed ia .  XK30, 40, 
42, 50, 51, 52.
L o n ic e ra  im o le x a  A i tó n  ; F r e c u e n te  en c o s c o j a r e s ,  l e n ­
t i s c a r e s  y o t r o s  m a t o r r a l e s  d e n s o s  t e r m ó f i l o s .  En t e r r e n o  
s i l í c i c o  a s c ie n d e  b a s t a n t e  p o r  l a s  s o l a n a s ,  fo rm ando  p a r t e  
d e l  Rhamno-Quercion c o c c i f e r a e .
L o n ic e ra  oericl.ymenum L. s s p .  h i s p á n i c a  ( B o i s s . & R e u t . )  
Nyman : E s c a s a ,  en e l  m a t o r r a l  que o r l a  l o s  b o sq u es  c a d u c i -  
f o l i o s  de l a s  u m b ría s  mas f r e s c a s  y o r i l l a s  de l o s  r í o s .  —  
XK30, 40, 31.
Sambucus e b u lu s  L. : Se p r e s e n t a  en l a s  com unidades  n i -  
t r ó f i l a s  v iv a c e s  mas húm edas, con f r e c u e n c i a  en l a s  r i b e ­
r a s  de l o s  r í o s ,  e s p e c i a lm e n te  en l a  d e l  r í o  O jos de  Moya, 
a l  c u a l  acompaña p o r  t o d a  l a  v eg a  de  G a r a b a l l a .
Sambucus n i g r a  L. : B a s t a n t e  r a r o .  Hemos v i s t o  a lg u n o s  
e j e m p la r e s  s i l v e s t r e s  o c u l t i v a d o s  en l a  o r i l l a  de l o s  dos 
r í o s  p r i n c i p a l e s .
Vibumum l a n t a n a  L. : B a s t a n t e  l o c a l i z a d o  en l a  zo n a ,  
fo rm ando p a r t e  de e s p i n a r e s  de  C r a t a e g o - P r u n e te a ,  e n t r e  
G a r a b a l l a  y M ira ,  y  en l a  u m b ría  d e l  R a n e ra .  XK30, 40.
Viburnum t i n u s  L. : C a r a c t e r i z a  a l  V ib u rn o -Q u erce tu m  
i l i c i s  y su s  p r im e ro s  m a t o r r a l e s  s e r i a l e s .  F r e c u e n te  en -  
l a s  u m b ría s  s o b re  e l  v a l l e  d e l  T u r i a ,  d e sd e  e l  em b a lse  d e l  
G e n e ra l í s im o  h a s t a  e l  t é r m in o  de T i t a g u a s .  P or l a s  de su
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a f l u e n t e  e l  R ega jo  a s c ie n d e  h a s t a  l a  misma b a se  d e l  p ic o  
R an e ra ,  y a  en T a la y u e l a s ,  fo rm ando p a r t e  de i n t e r e s a n t e s  
com unidades s i l i c í c o l a s  de  E r i c e n i o n  a r b o r e a e ,  a u t é n t i c o s  
bosques  o m a t o r r a l e s  l a u r o i d e s .  XK40, 50, 51» 6 0 . Creemos 
que se  t r a t a  de l a  p r im e ra  c i t a  p a r a  l a  p r o v i n c i a  de Cuen­
c a .
VALERIA!! ACEAE
C e n tr a n th u s  a n g u s t i f o l i u s  (M il le r )D C . : C a r a c t e r í s t i c a  
de l a  a l i a n z a  A c h n a n th e r io n  c a l a m a g r o s t i s .  Forma d e n s a s  rna 
s a s  de g ra n  b e l l e z a  en l o s  p e d r e g a l e s  de l a  p a r t e  s u p e r i o r  
d e l  P e la d o ,  y mas e sc a sa m e n te  d e l  Mazmorra. XK30, 40.
C e n t r a n th u s  c a l c i t r a o a e  (L. )D u fre sn e  : Común en l o s  pa¡3 
t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  c a l c í c o l a s  de  l o s  r e l l a n o s  t e r r o s o s  en 
l o s  ro q u e d o s .
V a le r i a n a  t u b e r o s a  L. s E s c a s a ,  en com unidades hemicrijD 
t o f í t i c a s  de  B r o m e ta l ia  p o r  l a s  m on tañas  c a l i z a s  mas e l e v a  
d a s .  XK40.
V a l e r i a n e l l a  c o r o n a ta  (L .)D C. : D i s p e r s a  p o r  c u l t i v o s  
a re n o so s  de s e c a n o .
V a l e r i a n e l l a  d e n t a t a  ( L . ) P o l l i c h  (= V. m o r i s o n i i ( S p r e n -  
g e l ) D C .) : L o c a l iz a d a  en p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  s i l i c í c o ­
l a s  de l a s  á r e a s  e l e v a d a s .
V a l e r i a n e l l a  d i s c o i d e a  ( L . ) L o i s .  : P r e s e n t e  en a lg u n o s  
c u l t i v o s  c e r e a l i s t a s .
V a l e r i a n e l l a  l o c u s t a  ( L . ) L a t e r r a d e  (=V. o l i t o r i a  ( L . ) 
P o l l i c h )  : Poco a h o n d a n te ,  en com unidades  t e r o f í t i c a s  su b -  
n i t r ó f i l a s .
DIPSACACEAS
C e o h a la r i a  l e u c a n t h a  (L.)Roem.& S c h u l t e s  : Común en ma­
t o r r a l e s  y p a s t i z a l e s  s e c o s  s o b re  s u e lo  p ro fu n d o .
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C e o h á la r i a  s y r i a c a  (L .)R oem er & S c h u l t e s  : R a ra ,  en cam 
pos y m árgenes de camino a r e n o s o s  d e l  té rm in o  de T a la y u e ­
l a s .
D ip sacu s  fu llo n u m  L. (= D. s y l v e s t r i s  H u d s .) :  A bundante  
en h e r b a z a l e s  húmedos, mas o menos n i t r ó f i l o s .
K n a u t ia  p u rp u re a  ( V i l l . ) B o r b á s  (=  K. c o l l i n a  J o r d . ) t 
Es f r e c u e n t e  en m a t o r r a l e s  y  p a s t i z a l e s  s e c o s  de  A p h y l la n -  
t i o n  por l a s  u m b ría s  c a l i z a s .
S c a b io sa  a t r o p u r p ú r e a  L. (= 3 . m a r i t im a  L . ) : A parece  
so la m e n te  en m árgenes de  cam inos s e c o s  de l a s  á r e a s  mas c á  
l i d a s .
S c a b io sa  m o n s o e l i e n s i s  J a c q .  : Común en p a s t i z a l e s  t e r o  
f í t i c o s  c a l c í c o l a s  s u b n i t r ó f i l o s .
S c a b io sa  s t e l l a t a  L. s s p .  s im p le x  ( D e s f . ) C o u t .  : A pare­
ce en m edios s i m i l a r e s  a  l a  a n t e r i o r ,  p e ro  mas t a r d í a m e n te  
y .con p o r t e  mas e le v a d o .
S c a b io sa  t r i a n d r a  L. (= S. g ra m u n t ia  L . ) : D i s p e r s a  p o r  
p a s t i z a l e s  a lg o  húmedos de  l o s  c l a r o s  de  l o s  p i n a r e s ,  p o r  
l a s  á r e a s  c e n t r a l e s  de  l a  s i e r r a .
S c a b io sa  t u r o l e n s i s  Pau (= S. to m e n to sa  C a v . ) : E s p e c ie  
de á r e a  r e s t r i n g i d a ,  que a l c a n z a  en e s t a  , zona  u n a  de s u s  
l o c a l i z a c i o n e s  ó p t im a s .  Abundante en m a t o r r a l e s  y p a s t i z a ­
l e s  de u m b ría ,  p r in c ip a lm e n te  de A p h y l l a n t io n ,  p o r  t o d a  l a  
zona .
S u c c i s a  a r a t e n s i s  Koench. (= S c a b io s a  s u c c i s a  L . ) : Ca­
r a c t e r í s t i c a  de l a  a l i a n z a  M o lin io n  c a e r u l e a e .  Como t a l  s e  
p r e s e n t a  ú n ic a m e n te  en r e g u e r o s  húmedos de a lg u n a s  f u e n t e s  
y p a s t i z a l e s  e n c h a rc a d o s ,  p o r  l a s  á r e a s  mas i n t e r i o r e s .  
XK40, 41.
CAMPANULAC EAE
Camaanuía d ich o to m a  L. : Común en p a s t i z a l e s  s e c o s  t e r o  
f í t i c o s  de T h e ro -B rach y p o d io n .
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Campánula e r i n u s  L. : Común en r e l l a n o s  t e r r o s o s  de  r o ­
quedos y m uros, form ando p a r t e  de pequeñas  com unidades t e -  
r o f í t i c a s .
Campánula g lo m e ra ta  L. : Muy r a r a ;  l o c a l i z a d a  s ó la m e n te  
en p a s t i z a l e s  m e s o x e r ó f i lo s  de B ro m e ta l ia ,  s o b re  l a d e r a s  
um brosas  j u n to  a  G a r a b a l l a ,  2X50.
Campánula h i s p á n i c a  W il lk .  : Se p r e s e n t a ,  con c i e r t a  -  
a b u n d a n c ia ,  sd ia m a n te  en l o s  n i v e l e s  s u p e r i o r e s  de l a s  mon 
t a ñ a s  c a l i z a s ,  en com unidades de J a s i o n i o n  f o l i o s a e .  P o r  
e x c e p c ió n ,  s o b re  l o s  ro d e n o s  d e l  P ic a r c h o ,  i n t e r v i e n e  en 
u n a  v a r i a n t e  s i l i c í c o l a  d e l  C am p an u lo -S ax ifrag e tu m  v a l e n -  
t i n a e .  XK30, 40, 51 .
Campánula l u s i t a n i c a  L. : E sc a sa ,  p o r  l o s  p a s t i z a l e s  t e  
r o f í t i c o s  s i l i c í c o l a s  mas e le v a d o s  y c o n t i n e n t a l e s .  XK50,
40, 50.
Camoanuía r a o u n c u lu s  L. : D i s p e r s a  p o r  a lg u n o s  h e r b a z a ­
l e s  de c l a r o s  de b o sq u e ,  p r o p io s  de T r i f o l i o - G e r a n i e t e a .  
XK40, 41.
J a s i o n e  c r i s p a  (P o u r re t )S a m p a io  s s p .  s e s s i l i f l o r a  (B o is  
s i e r  & R e u te r ) R iv .K a r t .  : C o n s id e ra d a  p o r  R iv a s -M a r t ín e z  
p r o p i a  de com unidades de C o ry n e p h o ro -P la n ta g in io n  r a d i c a -  
t a e .  Se p r e s e n t a  en l a s  zonas s u p e r i o r e s  de l a s  m on tanas  
s i l í c i c a s ,  en p a s t i z a l e s  s e c o s  a t r i b u i b l e s  a  d i c h a  a l i a n z a .  
XX 40, 51.
J a s i o n e  m ontana L. : A bundante p o r  to d o  t i p o  de p a s t i z a  
l e s  s i l i c í c o l a s  s e c o s .
L e g o u s ia  c a s t e l l a n a  (Lange)Samp. ( = S p e c u l a r i a  c a s t e l l a  
n a  Lange) : Muy r a r a ;  só la m e n te  l a  en co n tram o s  una  v e z  en 
c l a r o s  de m a t o r r a l e s  c a l c í c o l a s  de G a r a b a l l a .  XX50.
L e g o u s ia  h y b r id a  ( L . ) D e la r b r e  (= S p e c u l a r i a  h y b r id a  (Lj 
A.DC.) : La hemos v i s t o  en a lg u n a s  com unidades a r v e n s e  de 
T a la y u e la s .
T rach e liu ra  caeru leum  L. : P e n e t r a  po r  e l  v a l l e  d e l  T u r i a  
h a s t a  e l  em balse d e l  G e n e ra l í s im o ,  l l e g a n d o  a  r o z a r  n u e s t r o  
t e r r i t o r i o .  XJ69.
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COMPOSITAB
A c h i l l e a  agera tum  L. : Común s o b re  s u s t r a t o s  a r c i l l o s o s  
com pactos p e r ió d ic a m e n te  in u n d a d o s .
A c h i l l e a  o d o r a ta  L. s D i s p e r s a  p o r  p a s t i z a l e s  no muy s e  
e o s ,  de  E e s tu c o -B ro m e te a  y A p h y i l a n t io n .
A c h i l l e a  to m e n to sa  L. : R a ra  en l a  zona, p r e s e n t á n d o s e  
s ó la m e n te  en l a  p a r t e  mas i n t e r i o r  de  l a  s i e r r a ,  en p a s t i ­
z a l e s  s i l i c í c o l a s  v i v a c e s .  XK40, 41*
A nacyc lus  c l a v a t u s  P e r s .  : C o n s ta n te  en h e r b a z a l e s  n i -  
t r ó f i l o s  de H o rd e io n .
A n d ry a la  i n t e g r i f o l i a  L. (= A. s i n u a t a  L . ) : Común en 
c u l t i v o s  a re n o s o s  y  p a s t i z a l e s  s e c o s  o l i g o t r o f o s .
A n d ry a la  r a g u s s i n a  L. : D i s p e r s a  p o r  l u g a r e s  p e d re g o s o s  
o a r e n o s o s  s o le a d o s .
Anthemis a r v e n s i s  L. : E x te n d id a  p o r  c u l t i v o s  y h e r b a z a  
l e s  mas o menos n i t r ó f i l o s .
Anthem is c o t u l a  L. : Se p r e s e n t a  en campos de c u l t i v o  
muy i r r i g a d o s  o s o b re  s u s t r a t o  im perm eab le ,  p e r ió d ic a m e n te  
in u n d a d o s .
A rc tium  minus B ernh . (= l a p p a  m inor H i l l )  : Común en 
h e r b a z a l e s  n i t r ó f i l o s  so m b río s  o s o b re  s u e lo s  f r e s c o s ,  de 
c h o p e ra s ,  m árgenes de h u e r t a s ,  e t c .
A r te m is ia  a b s in th iu m  L. : Común en m árgenes  de cam inos 
s e c o s  y a l r e d e d o r e s  de p u e b lo s  y c o r r a l e s ,  s o b re  to d o  en 
l a  m ita d  n o r t e .
A r te m is ia  c a m o e s t r i s  L. s s p .  g l u t i n o s a  (G a y )B a t t .  : En 
m ed ios  s i m i l a r e s  a  l a  a n t e r i o r ,  a lg o  menos n i t r ó f i l a  y mas 
e x t e n d id a .
A r te m is ia  g a l l i c a  W il ld .  : R ara  en l a  com arca. Sólamen­
t e  l a  hemos v i s t o  s o b re  s u e lo s  a r c i l l o s o s  s a l i n o s ,  e n t r e  
L a n d e te  y Moya. XK32.
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• A r te m is ia  oedem ontana B a lb i s  (= A. a s s o a n a  W i l l k . ) :
No l a  hemos v i s t o  en e l  á r e a  e l e g i d a  o a ra  e s t e  t r a b a j o ,  pe 
r o  s í ,  ro zan d o  l a  misma, e n t r e  L a n d e te  y F u e n t e l e s p i n o  de 
Moya, p ro b a b le m e n te  en l o c a l i z a c i ó n  f i n í c o l a  p a r a  l a  S e r r a  
n í a  de Cuenca. XK31.
A s te r  a r a g o n e n s i s  Asso : R e s u l t a  r e l a t i v a m e n t e  f r e c u e n ­
t e  en p i n a r e s  y q u e j i g a r e s  de  l a s  zonas  i n t e r i o r e s .
A s t e r  l i n o s .y r i s  (L. )B e in h .  (= L i n o s y r i s  v u l g a r i s  C a s s . ) 
B a s ta n te  r a r a ,  p r e s e n tá n d o s e  en com unidades p r a t e n s e s  de  
l a s  p a r t e s  c e n t r a l e s  de l a  s i e r r a .  XK40, 41.
A t r a c t y l i s  h u m i l i s  L. : F r e c u e n te  en m a t o r r a l e s  y  o a s t i  
z a l e s  s e c o s  c a l c í c o l a s .
B a ls a m i ta  ma.jor D e s f . (= Chrysanthemum b a l s a m i t a  ( L . ) 
B a i l l o n )  : Encontram os a lg u n o s  e j e m p la r e s ,  en p le n a  f l o r a ­
c ió n  a  p r i n c i p i o s  de  o to ñ o ,  a l r e d e d o r  de a n t i g u a s  c a s a s  de 
l a b r a n z a ,  p o r  l a s  á r e a s  i n t e r i o r e s .
B e l l i s  o e r e n n i s  L. : Abundante p o r  t o d a  l a  zona en p a s ­
t i z a l e s  húmedos de l a  c l a s e  A r r h e n a t h e r e t e a .
B om bycilaena e r e c t a  (L .)S m o lj  (= M icroous  e r e c t u s  1 . )  : 
Común en p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  c a l c í c o l a s .
C a lé n d u la  a r v e n s i s  L. : M ala h i e r b a  de c u l t i v o s  de r e g a  
d i o ,  común en l a s  zonas  b a j a s .
C a rd u n c e l lu s  m o n so e lie n s iu m  A l l .  : D is p e r s o  p o r  p a s t i z a  
l e s  y m a t o r r a l e s  de  A p h y l l a n t io n  p o r  to d o  e l  á r e a  c a l i z a  
de  l a  s i e r r a .
Carduus n i g r e s c e n s  V i l l .  : E s c a s o ,  en t e r r e n o s  rem o v i­
d o s  c e r c a  de  l a s  p o b la c io n e s .
Carduus n u ta n s  L. : F r e c u e n te  en com unidades n i t r ó f i l a s  
v iv a c e s  de t e r r e n o s  s e c o s  a l r e d e d o r  de  c o r r a l e s  y p u e b lo s .
Carduus o y c n o c e o h a lu s  L. : Común po r  cam inos y n ú c le o s  
h a b i t a d o s ,  en e l  H o rd e io n  l e p o r i n i .
Carduus t e n u i f l o r u s  C u r t i s  : Abunda, con e l  a n t e r i o r ,  
en m edios s i m i l a r e s .
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C a r l in a  corymbosa L. : Común en c l a r o s  de m a t o r r a l e s  y 
p a s t i z a l e s  s e c o s ,  p o r  l a s  á r e a s  no muy e le v a d a s .
C a r l i n a  v u l g a r i s  L. 2 S u s t i t u y e  a  l a  a n t e r i o r ,  en c l a ­
r o s  de bosque y m a t o r r a l ,  a s í  como en p a s t i z a l e s  no muy s e  
e o s ,  por l a s  á r e a s  de c i e r t a  e l e v a c i ó n .
Carthamus l a n a t u s  L. (= K e 'n trophy llum  la n a tu m  (L. )D C.) :  
D is p e rs o  por  c u l t i v o s  abandonados y m árgenes  s e c o s  de cami 
n o s .
C atananche  c a e r u l e a  L. : A bundante  p o r  t o d a  l a  zona  en 
m a to r r a l e s  y p a s t i z a l e s  s o b re  s u e lo  p ro fu n d o ,  no muy s e c o .
C e n ta u re a  a l o i n a  L. : I n t e r e s a n t e  e s p e c i e  en l a  que se  
da  e l  r a r o  fenómeno de d i s y u n c ió n  a l p i n o - i b é r i c a .  S ó lo  se  
c o n o c ía  en España de  l a  S i e r r a  de C a z o r la .  N o s o tro s  hemos 
e n c o n tra d o  un a  im p o r ta n te  o o b la c ió n ,  ocupando un t e r r i t o ­
r i o  b a s t a n t e  r e d u c id o ,  en l o s  ro q u e d o s  e s c a rp a d o s  de l a  zo 
n a  s u p e r i o r  de  l a  u m b ría  d e l  p ic o  Mazmorra, a  u n o s  1 .3 5 0  
m . , a s o c ia d a  con L a s e r p i t iu m  g a l l i c u m ,  A m elan ch ie r  o v a l i s ,  
Campánula h i s p á n i c a ,  e t c .  XK4205.
C e n ta u re a  a s n e r a  L. 2 C o n s ta n te  en m árgenes  de  cam inos
y h e r b a z a l e s  v iv a c e s  mas o menos n i t r ó f i l o s ,  s o b re  s u e lo
p ro fu n d o .
C e n ta u re a  c a l c i t r a b a  2 Abunda, a l r e d e d o r  de  cam inos  y 
p o b la c io n e s ,  en e l  H ordeion  l e p o r i n i .
C e n ta u re a  cyanus L. 2 Se p r e s e n t a  en l o s  campos de  ce ­
r e a l  de l a s  á r e a s  i n t e r i o r e s ,  s o b re  s u s t r a t o  a r e n o s o .
C e n ta u re a  m e l i t e n s i s  L. 2 D i s p e r s a  p o r  com unidades s u b -  
n i t r ó f i l a s  de cam inos y campos aband o n ad o s .
C e n ta u re a  o a n i c u l a t a  L. s s p .  c a s t e l l a n a  ( B o i s s . & R e u t . )  
D o s tá l  2 A parece  en m a t o r r a l e s  y  p a s t i z a l e s  s e c o s  s o b re  -  
s u s t r a t o  m argoso , p o r  l a s  á r e a s  de a l t i t u d  m ed ia .
C e n ta u re a  o a n n o ic a  (H e u ffe l )S im o n k a i  (= C. j a c e a  L . s s p .  
a n g u s t i f o l i a  G u g le r)  2 Se p r e s e n t a  en p a s t i z a l e s  húmedos 
d e  l a s  p a r t e s  e le v a d a s  de l a  s i e r r a ,  p r in c ip a lm e n te  en l a s  
p a r t e s  s i l í c i c a s .
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C e n tr a n th u s  a n g a s t i f o l i u s  en l o s  o e d re -  
g a l e s  de l a  cima d e l  P e la d o ,  a  unos  1 .4 0 0  
m.
C e n ta u re a  a l p i n a  
a c a n to n a d a  en l a  u n  
b r í a  d e l  Mazmorra. 
I n t e r e s a n t e  e s p e c i e  
de  á r e a  muy r e s t r i n  
g id a  en E spaña , que 
c o l o n i z a  l o s  m ed ios  
s u b r u p í c o l a s  f r e s ­
co s  y som breados de 
a lg u n a s  de l a s  mon­
t a ñ a s  c a l i z a s  mas -  
e l e v a d a s  de n u e s t r a  
zona .
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- C e n ta u re a  pinae Pau : F r e c u e n te  en l o s  m a t o r r a l e s  s e c o s  
y s o le a d o s  de to d a  l a  zona.
C e n ta u re a  o r n a ta  W il ld .  : C o lo n iz a  I 03 c l a r o s  de l o s  p i  
n a r e s  y o t r o s  bo sq u es ,  por l a s  á r e a s  e l e v a d a s .
C e n ta u re a  n i g r a  L. : Muy r a r a ,  r e f u g i á n d o s e  en l o s  ju n ­
c a l e s  mas f r e s c o s ,  de L y s im ach io -H o lo 3choenetum , en e l  va­
l l e  de l o s  C h ic o te ro s .  XK40.
C e n ta u re a  s c a b io s a  L. : Común en l o s  campos de  s e c a n o  y 
m árgenes de  camino con s u e lo  p ro fu n d o .
C e n ta u re a  t r i u m f e t t i  A l l .  s s p .  l i n g u l a t a  (Lag. ) D o s tá l  : 
Se p r e s e n t a  en a lg u n o s  p a s t i z a l e s  c a l c í c o l a s  de B r o m e ta l ia  
p o r  l a s  á r e a s  mas e le v a d a s .  XE30, 40.
Chamaemelum mixtum (L. )A11. (= Anthem is m ix ta  L . ) : Co­
mún en campos a re n o so s  de  s e c a n o .
C h o n d r i l l a  jú n c e a  L. : M ala h i e r b a  de cam inos y c u l t i ­
vos s e c o s .
C ichorium  in ty b u s  L. ¡ F r e c u e n te  en com unidades h e r b á ­
c e a s  s o b re  s u e lo  p ro fu n d o  a lg o  húmedo.
C irs iu m  a rv e n se  Scop. : Muy a b u n d a n te  en c u l t i v o s  de se 
cano o r e g a d ío  y h e r b a z a l e s  n i t r ó f i l o s  d i v e r s o s .
C irs iu m  monsoessulanura ( L . ) H i l l .  : C o n s ta n te  en l o s  ju n  
c a l e s  de M o lin io -H o lo sc h o e n io n  p o r  to d a  l a  zona.
C irs iu m  o d o n to le p i s  B o is s .  : D is p e r s o  p o r  campos abando 
nados  y a l r e d e d o r  de p u e b lo s  y c o r r a l e s ,  en com unidades de 
O n o p o rd e ta l i a .
C irs iu m  v u lg a r e  (3 a v i )T e n .  (= C. l a n c e o la tu m  3 c o p . ) : 
C o r r i e n te  en comunidades s i m i l a r e s  a l  a n t e r i o r ,  p e ro  s o b re  
t e r r e n o s  mas s e c o s  y c á l i d o s .
Conyza b o n a r i e n s i s  (L .)C ro n q .  (= E r ig e r o n  c r i s p u s  Pou-. 
r r e t )  : C osm opo lita  y p r á c t i c a m e n te  u b i q u i s t a ;  s e  p r e s e n t a  
en l o s  mas d i v e r s o s  m ed ios ,  s iem p re  que e s t é n  t r a n s t o c a d o s  
a r t i f i c i a l m e n t e .
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Conyza c a n a d e n s is  (L. )Cronq. (= E r ig e r o n  c a n a d e n s i s  L . ) 
Mas r a r o  que e l  a n t e r i o r  y de c a r á c t e r  mas r u d e r a l .
C re á is  a l b i d a  V i l l .  s s o .  l o n g i c a u l i s  Babcock : P r e f e r e n  
tem en te  como r u p í c o l a  o s u b r u p í c o l a  p o r  l a s  á r e a s  e le v a d a s  
de l a s  m ontañas c a l i z a s .
C re o is  b i e n n i s  1 .  : D is p e r s a  p o r  com unidades p r a t e n s e s  
s o b re  s u e lo  p ro fu n d o  y f r e s c o .
C re p is  c a o i l l a r i s  ( L . )W a l l r .  (= C. v i r e n s  L . ) : Se p re ­
s e n t a  en p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  de  f u b e r a r i o n  g u t t a t a e  y 
campos a re n o so s  de c e r e a l .
C re o is  n i c a e e n s i s  3 a lb .  : Se p r e s e n t a  a q u í  y a l l á ,  en 
h e r b a z a l e s  d i v e r s o s ,  mas o menos n i t r ó f i l o s .
C re o is  o u lc h r a  L. : A parece en com unidades de A gropyro-  
Rum icion, b a jo  c u l t i v o s  v iv a c e s  muy i r r i g a d o s .
C re p is  v e s i c a r i a  L. s s o .  h a e n s e l e r i  ( B o i s s . ) ? . D . 3 e l l ( =  
C. t a r a x a c i f o l i a  T h u i l l . ) : Común en h e r b a z a l e s  n i t r ó f i l o s  
de camoos y cam inos, p r in c ip a lm e n te  en H o rd e io n .
C re p is  z a c i n t h a  (L .)3 a b c o c k  (Z a c in th a  v e r r u c o s a  G a e r t . )  
R ara , en a lg u n o s  p a s t i z a l e s  s e c o s  s u b n i t r á f i l o s .
C rup ina  v u l g a r i s  C ass .  : D i s o e r s a  p o r  com unidades de -  
Ther o -3 rach y p  od i on .
D i t t r i c h i a  v i s c o s a  ( L . ) G r e u te r  (= I n u l a  v i s c o s a  ( L . )Ai­
tó n )  : R educ ida  a  l a s  zonas i n f e r i o r e s  d e l  v a l l e  d e l  T u r ia  
p o r  t e r r e n o s  rem ovidos  y m árgenes s e c o s  de  cam inos, form an 
do p a r t e  d e l  In u lo -O ry z o p s ie tu m  m i l i a c e a e .
Doronicum o la n ta g in e u m  L. : C i t a d a  p o r  D iek  de C a ra b a -  
H a .  Es una  e s p e c ie  e s c a s a  en l a  zona , que se  l o c a l i z a  en 
l a s  p a r t e s  mas e le v a d a s  de l a s  u m b ría s  d e l  R anera  y P i  c a r ­
cho, en e l  so to b o sq u e  y  c l a r o s  de l o s  meló j a r e s .  XK40, 51*
Echinoos r i t r o  L. : F r e c u e n te  en p a s t i z a l e s  s e c o s  de l a  
a l i a n z a  B rachypod ion  p h o e n ic o id i s  y c l a r o s  de l o s  m a to r r a ­
l e s .
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E r ig e ro n  a c e r  L. : Común en p a s t i z a l e s  no muy s e c o s  de 
c a r á c t e r  d i v e r s o .
Euoatorium  cannabinum L. : Raro en l a  zona , a p a r e c ie n d o  
en comunidades r i b e r e ñ a s  d e l  v a l l e  d e l  T u r i a  e n t r e  S a n ta  
Cruz de Moya y Aras de A lp u e n te .  XK52.
Evax c a r o e t a n a  Lange : C a r a c t e r í s t i c a  de  com unidades t e  
r o f í t i c a s  s i l i c í c o l a s .  F r e c u e n te  en l a s  de  T u b e r a r i e t a l i a  
y S e d o - S c le r a n th e a  de l a  zona.
F i l a g o  l u t e s c e n s  J o r d .  s D i s p e r s a  p o r  p a s t i z a l e s  t e r o f í  
t i c o s  s u b n i t r ó f i l o s  de a l t i t u d .
Fi l a g o  p y ra m id a ta  L. (= F . s p a t h u l a t a  P r e s l . ) : V u lg a r  
p o r  comunidades r u d e r a l e s  y a rv e n s e s  d i v e r s a s .
F i l a g o  v u l g a r i s  Lam. (= F . g e rm án ica  L . ) : Con e l  a n t e ­
r i o r ,  como m ala  h i e r b a  e s p a c id a  po r  m edios  t r a n s t o c a d o s .
O naphaliun  l ú t e o  álbum L. : Común s o b re  s u e lo s  de in u n d a  
c ió n  p e r i ó d i c a  p o r  to d a  l a  zona.
Hed.yonois c r é t i c a  (L. )D um .-C ourset (= H. polym orpha DCL) 
D is p e r s a  por  h e r b a z a l e s  n i t r ó f i l o s  de campos y cam inos.
H e l ia n th u s  annuus L. : E l g i r a s o l  es  ab u n d an tem en te  c u l  
t i v a d o  en l a s  l l a n u r a s  de secan o  de l a  zona , p r e s e n tá n d o s e  
e sp o rá d ic a m e n te  su b sp o n tá n e o .
H e l ia n th u s  t u b e r o s u s  L. : Se c u l t i v a  ta m b ié n ,  en peque­
ñ a s  p a r c e l a s  de r e g a d í o , a  l o  l a r g o  de l o s  r i a c h u e l o s  de l a  
com arca.
H elich rysum  s e ro t in u m  B o is s .  : A bundante  p o r  t o d a  l a  zo 
n a ,  en p e d r e g a l e s ,  m árgenes se c o s  de  cam inos y m a t o r r a l e s  
a c l a r a d o s  o p io n e r o s .
H elich ry su m  s to e c h a s  (L.)M oench. : Común en m a t o r r a l e s  
y p in a r e s  a c l a r a d o s ,  p r e f e r e n te m e n te  s o b re  s u s t r a t o  d e s e a r  
b o n a ta d o .
K ie r a c iu n  a ra o le x ic a u le  L. : L o c a l iz a d o  en l a s  com unida­
d es  r u p í c o l a s  de l a s  m ontañas mas e l e v a d a s .  En e l  Mazmorra 
s o b re  c a l i z a s  j u r á s i c a s ,  en e l  R anera  y P ic a r c h o  s o b re  a r e  
ñ i s c a s  t r i á s i c a s .  XK40, 51. .
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H ierac ium  a n c h u so id e s  A rv e t-T o u rv .  : Se e x t i e n d e  por 
l o s  c l a r o s  de p i n a r e s  y m a t o r r a l e s  s i l i c í c o l a s ,  en a l t i t u  
d e s  m ed ias .  XK40, 51.
H ierac ium  a ra g o n e n se  S c h e e le  : D is p e r s o  p o r  ro q u e d o s ,  
p e d re g a le s  y bosques  de l a s  u m b ría s  de l a s  m ontañas  c a l i ­
zas  de c i e r t a  e l e v a c ió n .  . *
H ierac ium  l a n i f e r u m  Cav. : C a r a c t e r í s t i c a  d e l  J a s i o n i o n  
f o l i o s a e .  A parece  en l a s  com unidades r u p í c o l a s  de  l o s  t r a ­
mos s u p e r i o r e s  de l a s  m ontañas c a l i z a s .  XK30, 40, X J3 9 ,4 9 .
H ierac ium  lo sc o s ia n u m  S c h e e le  : P e r fe c ta m e n te  d i f e r e n ­
c ia d o  d e l  a n t e r i o r ,  pe ro  en su s  mismos m ed io s ,  aunque  mas 
l o c a l i z a d o ,  en l a s  u m b rías  d e l  P e la d o  y Mazmorra. XK40, 30.
H ierac ium  murorum L. : E je m p la re s  de  e s t a  e s p e c i e ,  con­
s id e r a d a  en s e n t i d o  am p lio ,  y que en s e n t i d o  r e s t r i n g i d o  
d e b e rá n  c o r r e s p o n d e r  a l  H. e x o te r ic u m  J o r d . ,  se  p r e s e n t a n  
p o r  bosques y m a t o r r a l e s  de l a s  u m b ría s  de  l a s  m on tañas  -  
mas e le v a d a s .  XK30, 40, 41, 51.
H ie rac iu m  n o b i l e  Gren.& Godr. (= H. py ren a icu m  J o rd á n ,  
non L . ) : Se t r a t a  de una  e s p e c ie  s i l i c í c o l a ,  común en l a s  
u m b ría s  de l a s  m ontañas de ro d en o  y cong lom erados  de  l a  zo  
n a ,  de d i f í c i l  d e te r m in a c ió n .  P r e s e n t a  c a r a c t e r e s  p o r  l o s  
que p o d r ía  a t r i b u i r s e  a  H. racemosum ó a  H. com oositum , pe 
r o  dado que H. n o b i l e  es  l a  ú n i c a  e n t r e  e l l a s  que s e  cono­
ce  a l  s u r  de  l o s  P i r i n e o s ,  y que es c o n s id e r a d a  e s p e c i e  i n  
t e r m e d ia  c o l e c t i v a  e n t r e  l a s  dos a n t e r i o r e s ,  nos  dec id im os, 
h ab ien d o  c o n s u l ta d o  l o s  p l i e g o s  d e l  H. py ren a icu m  d e l  Her­
b a r i o  KA, a  d a r l e  e l  p r e s e n te  t r a t a m i e n t o .
H ierac ium  o i l o s e l l a  L. : Abundante en m a t o r r a l e s  y p a s ­
t i z a l e s  s e c o s  de to d a  l a  zona.
H ierac ium  v a le n t in u m  A rv e t -T o u rv .& R everchon  : Una i n t £  
r e s a n t e  p o b la c ió n  con c a r a c t e r e s  in t e r m e d io s  e n t r e  H. l a n i  
fe rum  y H. a m p le x ic a u le ,  se p r e s e n t a  en l a  zona s u p e r i o r  
de  l a  u m b ría  d e l  P e la d o ,  XK30, a  mas d e  1 .4 0 0  n . , en comu­
n id a d e s  de J a s i o n i o n  f o l i o s a e .  Convive con e l  12 p e ro  no
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con e l  22, aunque é s t e  a p a r e c e ,  como hemos d ic h o ,  en l a s  
m ontañas c e r c a n a s .
Acudiendo una v ez  mas a  c r i t e r i o s  c o n ju n to s  m o r f o ló g i ­
cos y g e o g r á f i c o s ,  creem os que debe  a t r i b u i r s e  a  e s t a  e s ­
p e c i e ,  d e s c u b i e r t a  p o r  E. R everchon  en l a  c e r c a n a  s i e r r a  
de  J a v a la m b re ,  y que F l o r a  E u ro p aea  c o lo c a  e n t r e  l a s  de -  
s t a t u s  dudoso .
H y p o c h a e r is  g l a b r a  L. : D i s p e r s a  p o r  com unidades t e r o f í  
t i c a s  s i l i c í c o l a s ,  de t e r r e n o s  c u l t i v a d o s  o no .
H y o o ch ae r is  r a d i c a t a  L. : A so c ia d a  a  m edios con humedad 
e d á f i c a ,  se  p r e s e n t a  c o n s ta n te  en l o s  p i n a r e s  de  ro d e n o ,  -  
formando p a r t e  de l a s  com unidades de  C i s to - L a v a n d u le t e a ,  -  
húmedas en p r im a v e ra ,  y de l a s  de E o l o s c h o e n e t a l i a  en l o s  
p ra d o s  j u n c a l e s .
I n u la  conyza DG. : E sc a sa ,  en a lg u n o s  c l a r o s  de  bosque 
c a d u c i f o l i o ,  r i b e r e ñ o  o m ontano, form ando p a r t e  de  l a s  co­
m unidades de O r i g a n e t a l i a .
I n u l a  h e l e n i o i d e s  DC. : Poco f r e c u e n t e ,  en h e r b a z a l e s  
d e n so s  de B rachypod ion  p h o e n ic o id i s  de  l a s  p a r t e s  c e n t r a ­
l e s  de l a  s i e r r a .
I n u l a  h e l v é t i c a  Weber (= I .  v a i l l a n t i i  ( A l l . ) V i l l . )  : 
Muy e s c a s a .  La hemos r e c o l e c t a d o  ú n ic a m e n te  en l o s  a l r e d e ­
d o r e s  de l a  la g u n a  de T a la y u e la s .  XK50.
I n u l a  m ontana L. : Común en l o s  m a t o r r a l e s  de  R o sm ari-  
n e t a l i a  no muy s e c o s .
I n u l a  s a l i c i n a  L. : C o n s id e ra d a  c a r a c t e r í s t i c a  d e l  M oli 
n io n  c a e r u l e a e .  Se p r e s e n t a ,  acompañando a  l a  M o l in ia ,  s i ­
g u ien d o  a lg u n a s  v ag u ad as  húmedas de l a s  m ontañas  s i l í c i c a s  
de T a la y u e la s .  XK40, 41.
J a s o n i a  g l u t i n o s a  (L.)DC. : Muy a b u n d a n te  p o r  l a s  comu­
n id a d e s  r u p í c o l a s  c a l c í c o l a s  de t o d a  l a  zona , e s p e c ia lm e n ­
t e  a  b a j a  y m ed iana  a l t i t u d ,  y  en l a d e r a s  s o l e a d a s .
J a s o n i a  t u b e r o s a  (L.)DC. s F r e c u e n te  en com unidades h e r  
b á c e a s  s o b re  s u e lo  poco p e rm e a b le .
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' J u r i n e a  h u m i l i s  (D e s f . )DC. : Se p r e s e n t a  en m a t o r r a l e s  
c a l c í c o l a s  a c l a r a d o s  p o r  l a s  á r e a s  mas f r e s c a s  de  l a  s i e ­
r r a .
L a c tu c a  s a l i g n a  L. : D i s p e r s a  p o r  h e r b a z a l e s  n i t r ó f i l o s  
s o b re  s u s t r a t o  mas o menos húmedo.
L a c tu c a  t e n e r r i m a  P o u r r .  : E s c a s a ,  en a lg u n o s  muros y 
p e d r e g a l e s .
L a c tu c a  v im in e a  ( L . ) J .&  G. P r e s l  : Común en p e d r e g a le s  
y m árgenes de  cam inos.
L a c tu c a  v i r o s a  L. ! D is p e r s a  p o r  t e r r e n o s  rem o v id o s  de 
p i s t a s  f o r s t a l e s ,  bosques  t a l a d o s ,  e t c .
Launaea f r a g i l i s  (A sso)Pau ( = L. r e s e d i f o l i a  (L.)O.Kun;t 
ze ,  p ro  p a r t e )  : So lo  l a  hemos v i s t o  en com unidades g i p s í -  
c o l a s  de S a n ta  Cruz de Moya. XK52.
Leontodón c a r p e ta n u s  Lange : P r e s e n t e  en l o s  p a s t i z a l e s  
mas húmedos de M o lin io —A r rh e n e th e r e t e a  en á r e a s  i n t e r i o r e s .
Leontodón t a r a x a c o i d e s  ( V i l l .  ) I I é ra t  : De é l  l a s  dos  sub 
s p e c i e s  :
-  Subsp. l o n g i r o s t r i s  F in ch  & P .D .S e l l  (= T h r i n c i a  h i s ­
p id a  R o thm .) : En p a s t i z a l e s  subhúmedos s u b n i t r ó f i l o s .
-  Subsp. t a r a x a c o i d e s  (= T h r i n c i a  h i r t a  R o thm .) : Mas 
ab u n d an te  que l a  a n t e r i o r ,  y g e n e ra lm e n te  en com unidades 
de  t r á n s i t o  e n t r e  T u b e r a r i e t e a  y A r r h e n a t h e r e t e a .
L eucan them onsis  o a l l i d a  (M ili .)H ey w . (=  P y re th ru m  h i s p a  
nicurn W i l l k . ) s s p .  v i r e s c e n s  (Pau)Heyw. : D e s c u b i e r t a  por 
Diek en C a sap o lán ,  r e s u l t a  muy común p o r  to d o  e l  á r e a  s i l í  
c i c a  de l a  s i e r r a ,  en p in a r e s  de rodeno  y p a s t i z a l e s  v i v a ­
ce s  o l i g o t r o f o s .  XK30, 40, 41, 50, 51.
Leucanthemun v u lg a r e  Lam. : D is p e r s o  p o r  p a s t i z a l e s  h e -  
m i c r i p t o f í t i c o s  d e n so s  de O r i g a n e t a l i a ,  B r o m e ta l ia  y A rrhe 
n a t h e r e t a l i a .  XK30, 40, 50, 51.
Leuzea c o n i f e r a  (L.)DC. : Abunda en m a t o r r a l e s  y p in a ­
r e s  c a l c í c o l a s  s e c o s ,  en com unidades de R o s m a r i n e t a l i a .
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- Lo Ai: i  a  a r v e n s i s  (L .) I Io lu b  (= F i l a g o  a r v e n s i s  L . ) : Ex­
te n d id o  p o r  l o s  v a l l e s  a r e n o s o s ,  en com unidades t e r o f í t i -  
cas  s i l i c í c o l a s  de T u b e r a r i e t a l i a  y A p e r e t a l i a .
L o g f ia  g a l l i c a  (L .)C o s s .  (= F i l a g o  g a l l i c a  L . ) : Común 
en m edios s i m i l a r e s  a  l a  a n t e r i o r .
L o g f ia  minima (Sm.)Dumort (= F i l a g o  minima ( 3 m . ) ? e r s . ) :  
F r e c u e n te  con l o s  a n t e r i o r e s ,  p e ro  con t e n d e n c i a  a lg o  mas 
m ontana, abundando mas en l a s  zonas  e l e v a d a s .
K a n t i s a l c a  s a lm a n t i c a  ( L . ) 3 r i q .&  C a v i l l i e r  (= M ic ro lo n -  
chus c l u s i i  Spach) : Común p o r  l o s  h e r b a z a l e s  d e n s o s  de -  
m árgenes de cam inos, en B rachypod ion  p h o e n i c o i d i s .
Ononordua acan th iu m  L. : D is p e r s o  po r  com unidades d e l  
ó rden  O n o p o r d e ta l ia ,  a l r e d e d o r  de p u e b lo s  y  c o r r a l e s .
Onooordum a c a u lo n  L. : E s p o rá d ic o  en cam inos y t e r r e n o s  
rem ovidos  de l a s  zonas  a l t a s .
Onooordum cor.yinbosum W il lk .  : F r e c u e n te  en l a s  com unida 
d e s  de O nopordeta lia  j u n t o  a  l o s  n ú c le o s  h a b i t a d o s .
Onopordum nervosum  B o is s .  : E s c a s o ,e n  com unidades s i r n i l a  
r e s  a  l o s  a n t e r i o r e s ,  s o b re  s u e lo  mas s e c o .
P a l l e n i s  s p in o s a  ( L . )C a s s .  (= A s t e r i s c u s  s p in o s u s  ( L . ) 
M i l l e r )  s Común en h e r b a z a l e s , s o b r e  s u e lo  p ro fu n d o ,  de  már 
genes  de cam inos y c u l t i v o s  abandonados .
P hagnalon  r u o e s t r e  (L .)LC . : L o c a l iz a d o  en l o s  ro q u e d o s  
c a l i z o s  t é r m ic o s  de l a s  á r e a s  mas b a j a s ,  es  d e c i r  d e l  t r a ­
mo i n f e r i o r  d e l  r i o  Ojos de Hoya y d e l  v a l l e  d e l  T u r i a  d es  
de e l  té rm in o  de T i ta g u a s  a l  em balse  d e l  G e n e ra l í s im o .  
XJ29, XX50, 51, 60.
P hagnalon  sord idum  (L . )R e ic h .  : C a r a c t e r í s t i c o  de A sp le  
n i e t a l i a  p e t r a r c h a e .  Reducido  a  l a s  zonas i n f e r i o r e s  d e l  
v a l l e  d e l  T u r i a .  XK50, 51, 52, 60.
P icnonon a c a m a  ( L . )C a s s .  : Común a l r e d e d o r  de  p u e b lo s ,  
c o r r a l e s  y cam inos.
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P u l i c a r i a  d .y s e n te r i c a (L. )B ernh . : C a r a c t e r í s t i c a  de l a  
a l i a n z a  M o l in io -E o lo s c h o e n io n .  F r e c u e n te  en j u n c a l e s  terraó  
f i l o s  p o r  m árgenes de  a r ro y o s  y r i a c h u e l o s  en l a s  zonas  no 
muy e le v a d a s .
S a n t o l i n a  cham aec .yoarissus  L. s s p .  s q u a r r o s a  (DC. )Nyman 
Muy abundan te  en m árgenes  s e c o s  de  cam inos y c l a r o s  mas o 
menos n i t r i f i c a d o s  de l o s  m a t o r r a l e s .
P i c r i s  e c h io id e s  L. : Común en j u n c a l e s  n i t r i f i c a d o s  y 
c u l t i v o s  muy i r r i g a d o s .
P i c r i s  h i s o a n i c a  (V /il ld .  ) P .D .S e l l  (= L eontodón  h i s p a n i -  
cus ( W i l l d . ) P o i r . ) : R aro , en m a t o r r a l e s  a c l a r a d o s  de Ros- 
m a r i n e t á l i a .
Scolymus h i s o a n i c u s  L. : F r e c u e n te  en com unidades n i t r ó  
f i l a s  so b re  t e r r e n o s  s e c o s  d e  p u e b lo s  y cam inos.
S c o rz o n e ra  c r i s o a t u l a  ( B o i s s . ) B o i s s .  : E s c a s a ,  en a lg u ­
n a s  comunidades de A p h y l l a n t io n .
S c o rz o n e ra  g r a m i n i f o l i a  L. : Común en m a t o r r a l e s  s o b re  
s u e lo  p ro fu n d o  a r c i l l o s o  o m argoso de l a s  zonas no muy e l e  
v a d a s .
S c o rz o n e ra  h i s p á n i c a  L. : No muy a b u n d a n te ,  en m ed ios  
s i m i l a r e s  a  l a s  a n t e r i o r e s .
S c o rz o n e ra  l a c i n i a t a  L. (= Podospermum l a c i n i a t u m  ( L . ) 
DC.) : F r e c u e n te  en h e r b a z a l e s  n i t r ó f i l o s  r u d e r a l e s  y  a r -  
v e n s e s .
S enec io  c a r o e ta n u s  B o i s s . & R e u te r  (= S. c e l t i b e r i c u s  
Pau) : B a s ta n te  r a r o ,  en p a s t i z a l e s  húmedos de  l a s  á r e a s  
c e n t r a l e s  de l a  s i e r r a .  XK40, 41.
S en ec io  d o r i a  L. : Común en m árgenes de r e g u e r o s  y  hon­
donadas  húmedas, en j u n c a l e s  de K o l in io -H o lo s c h o e n io n .
S en ec io  e r u c i f o l i u s  L. : En com unidades s i m i l a r e s  a l  
a n t e r i o r ,  h a b i tu a lm e n te  mas d e g ra d a d a s .
S en ec io  g a l l i c u s  C haix  : F r e c u e n te  en v iñ e d o s  y m ie se s  
de l a s  á r e a s  s i l í c i c a s .
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* S en e c io  n e b r o d e n s i s  L. (= 3. d u r i a e i  Gay) : E s p e c ie  muy 
l o c a l i z a d a ,  como s u b r u p íc o la  en l o s  ro d e n o s  d e l  t ram o  supe 
r i o r  de l a  u m b ría  d e l  p ic o  R a n e ra .  XK40.
S en ec io  v u l g a r i s  L. : F r e c u e n te  en com unidades n i t r ó f i -  
l a s  d i v e r s a s .
S e r r a t u l a  l e u c a n th a  (Cav.)DC. : E s c a s a  y l o c a l i z a d a  en 
m a t o r r a l e s  de Ononidetum t r i d e n t a t a e ,  en l a  s o l a n a  de  l o s  
Y e s a re s ,  de  S in a r c a s .  XK50,
S e r r a t u l a  n u d i c a u l i s  (L. )DC. : R ed u c id a  a  l a s  m ontañas  
c a l i z a s  mas e le v a d a s ,  en e n c in a r e s  y s a l v i a r e s  f r e s c o s .  
XK3 0 , 40, 41, 51, XJ39, 49.
S e r r a t u l a  p i n n a t i f i d a  ( C a v . ) P o i r . : R ara  y d i s p e r s a  p o r  
a lg u n o s  m a t o r r a l e s  c a l c í c o l a s  s e c o s .
S ilybum  marianum (L. )G a e r tn .  : F r e c u e n te  a l r e d e d o r  de 
p u e b lo s ,  c o r r a l e s  y h u e r t o s ,  en a l t o s  h e r b a z a l e s  n i t r ó f i -  
l o s  s o b re  s u e lo  p ro fu n d o .
S o l id a g o  v i r g a u r e a  L. : A parece  a b u n d a n te  en l o s  b o s ­
ques y m a t o r r a l e s  de l a s  l a d e r a s  mas som breadas  de l a s  mon 
t a ñ a s  s i l í c i c a s  de c i e r t a  e l e v a c ió n .  XK30, 40, 41, 51»
Sonchus a s o e r  ( L . ) H i l l  : Con s u s  dos  s u b s p e c i e s  :
-  Sub3p. a s p e r  : Común en h e r b a z a l e s  n i t r ó f i l o s  y c u l t i  
vos  de r e g a d í o .
-  Subsp . g la u c e s c e n s  (J o r d á n ) B a l l  : Mas r a r o ,  l o c a l i z a ­
do en l o s  campos de  se c a n o .
Sonchus m a r i t im u s  L. s s p .  a q u a t i l i s  (Pourr .)N ym an  : Co­
mún en r i b e r a s  de r í o s  y a r r o y o s ,  e s p e c ia lm e n te  a  su  paso  
p o r  s u s t r a t o s  t r i á s i c o s .
Sonchus o l e r a c e u s  L. : D is p e r s o  p o r  com unidades a r v e n -  
s e s  y r u d e r a l e s .
Sonchus t e n e r r im u s  L. : P r e s e n t e  en d i f e r e n t e s  com unida 
d es  n i t r ó f i l a s ,  a  v e c e s  r u p í c o l a s .
S t a e h e l i n a  d u b ia  L. : Abundante p o r  p i n a r e s  y  m a to r r a ­
l e s  s e c o s  de R o s m a r in e ta l i a .
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T a n ace tu n  corymbosum ( W i l l k . ) S c h u l t z  (= Pyretvarara corym 
bosum ( l . ) S c o p . )  : D is p e r s o  p o r  l a s  u m b ría s  de t o d a  l a  zo­
n a  en b o sq u e s ,  m a t o r r a l e s  y p a s t i z a l e s  f r e s c o s .
Taraxacum o f f i c i n a l e  Wigg. : F r e c u e n te  en p a s t i z a l e s  de 
c i e r t a  humedad y mas o menos n i t r ó f i l o s .
Taraxacum p a l u s t r e  DC. ; Se p r e s e n t a  en p ra d o s  e n c h a rc a  
dos  a  comienzo de l a  p r im a v e ra ,  p o r  l a s  á r e a s  n u c l e a r e s  de 
l a  s i e r r a .  XK40, 41.
T o lp i s  b a r b a t a  C a e r tn .  : No muy a b u n d a n te ,  l o c a l i z a d a  
en c l a r o s  de l o s  p i n a r e s  de ro d en o  y a lg u n o s  campos de s e ­
cano  muy a r e n o s o s .
Tragooogon c r o c c i f o l i u s  L. : D is p e r s o  p o r  h e r b a z a l e s  v i  
a r i o s  de H orde ion  y B rachypod ion  p h o e n i c o i d i s .
Tragooogon d u b iu s  Scop. (= T. m a jo r  J a c q . ) : Algo mas 
a b u n d a n te  que e l  a n t e r i o r ,  en m edios s i m i l a r e s .
T u s s i l a g o  f a r f a r a  1 .  : Común en l e c h o s  y m árgenes  a r c i ­
l l o s o s  de l o s  r í o s  y r e g u e r o s  de l a  zona . XK30, 50, 51» 
XJ39.
Urospermum p i c r o i d e s  (L .)S c o p .  : Reducido  a  a lg u n o s  h e r  
b a z a le s  n i t r ó f i l o s  de l a s  p a r t e s  b a ja s  d e l  v a l l e  d e l  T u ria .
Xanthium soinosum  L. : Abundante a l r e d e d o r  de  l o s  n ú c l e  
os p o b la d o s ,  en com unidades n i t r ó f i l a s  d i v e r s a s .
Xanthium s tru m ariu m  L. : Se p r e s e n t a  en c u l t i v o s  muy -  
i r r i g a d o s  y m árgenes n i t r i f i c a d o s  de  l o s  c u r s o s  de ag u a .
Xeranthemum in a o e r tu m  ( L . ) M i l l e r  s C a r a c t e r í s t i c a  de -  
p a s t i z a l e s  s e c o s  c a l c í c o l a s  de T h e ro -B ra c h y p o d io n .  Abunda 
en  t a l e s  com unidades p o r  t o d a  l a  zona .
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S e r r a t u l a  l e u c a n t h a  
e s p e c i e  r a r a  en e s t a  
zona , l o c a l i z a d a  en -  
l o s  m a t o r r a l e s  a c l a r a  
d o s ,  s o b re  s u s t r a t o s  
m argosos  y e s í f e r o s  so  
l e a d o s  d e l  v a l l e  d e l  
T u r i a ,
Polygonatum  odoratum , en f l o r  en mayo, en e l  
so to b o s q u e  d e l  m e lo j a r  de l a  u m b ría  d e l  P ic a r c h o ,  
a  unos  1 ,2 5 0  m.
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ALISHATACSAE
A lism a p l a n t a g o - a q u a t i c a  L. : D i s p e r s a  p o r  d i v e r s o s  c a -  
ñ e v e r a l e s  y j u n c a l e s  de l a  c l a s e  P h r a g m i te te a .
B a l d e l l i a  r a n ú n c u lo id e s  ( L . ) ? a r l .  (= E c h in o d o ru s  r a n u n -  
c u lo id e s  (L . )E n g e lm .) • L o c a l iz a d a  en l a s  l a g u n a s  de S i n a r  
c a s  y T a la y u e l a s ,  en com unidades de  I s o e to - N a n o ju n c e t e a ,  
L i t t o r e l l e t e a  y  de P h r a g m i te te a .  XX50.
Damasonium polisperm um  Cosson : Se p r e s e n t a  e x c l u s i v a ­
m ente en l a s  l a g u n a s  de S i n a r c a s ,  en n i v e l e s  de in u n d a c ió n  
p ro lo n g a d a  h a s t a  l a  e n t r a d a  d e l  v e ra n o ,  p r in c ip a lm e n te  f o r  
mando p a r t e  d e l  J u n c o - I s o e te tu m  v e l a t a e .  XK50.
POTAHOGSTONACEAS
G ro e n la n d ia  d e n s a  ( 1 . )F o u r r .  (= Po tam ogetón  d e n su s  L . ) :  
A parece con f r e c u e n c i a  p o r  r i a c h u e l o s  y a c e q u ia s  de aguas  
q u i e t a s  de l a  zona .
Potam ogetón  c o l o r a t u s  Hornem. : Muy e s c a s o  y l o c a l i z a d o  
en un pequeño r e d u c to  de l a  la g u n a  de T a la y u e la s .  XK50.
Potam ogetón  lu c e n s  L. : Ig u a lm e n te  b a s t a n t e  l o c a l i z a d o  
p e ro  mucho mas a b u n d a n te ,  en d e n s a s  fo rm a c io n e s  c a s i  p u ra s  
p o r  e l  cauce  medio d e l  R eg a jo .  XK40, 50.
Potam ogetón  o e c t i n a t u s  L. : F r e c u e n te  en e l  cau ce  d e l  
r í o  Ojos de Moya en tram o s  de  c u r so  r á p id o  y poca  p r o f u n d i  
d a d .  XJ29, 39.
Z a n i c h e l l i a  p a l u s t r i s  L. : Común en a g í a s  t r a n q u i l a s  de 
c i e r t a  p r o fu n d id a d ,  g e n e ra lm e n te  acompañando a l  R anuncu lus  
t r i c h o p h y l l u s  en com unidades de C a l l i t r i c h o - B a t r a c h i o n .
LILIACEAS
A llium  am oeloorasum  L. : Raro, en a lg u n o s  h u e r t o s  i r r i ­
g ad o s .
A llium  o le raceu m  L. : D is p e rs o  p o r  p a s t i z a l e s  s e c o s  sub  
n i t r ó f i l o s .
132
A llium  p a n ic u la tu m  L. : Común en campos abandonados y 
p a s t i z a l e s  s e c o s  d i v e r s o s .
A llium  rosenm  L. : E sp o rá d ic o  en a lg u n o s  h u e r t o s  de l a  
zona i n f e r i o r .
A llium  s n h a e ro c e o h a lo n  L. : F r e c u e n te  en m a t o r r a l e s  y 
p a s t i z a l e s  s e c o s  c a l c í c o l a s  por  t o d a  l a  zona.
A nthericum  l i l i a g o  L. : Poco a b u n d a n te .  Se p r e s e n t a  en 
m a t o r r a l e s  s i l i c í c o l a s  de C i s to - L a v a n d u le te a  e n t r e  A l i a g u i  
l i a  y G a r a b a l l a .  XK40.
A p h y l la n th e s  m o n s o e l ie n s i s  L. : Muy a b u n d a n te  en l a  zo­
n a ,  en m a t o r r a l e s  y p a s t i z a l e s  s e c o s  c a l c í c o l a s ,  de  Rosma- 
r i n e t a l i a  y B r o m e ta l ia .
A soaragus a c u t i f o l i u s  L. : Común en b osques  y m a to r r a ­
l e s  de Q u e rc e te a  i l i c i s ,  so b re  to d o  en l a s  á r e a s  b a j a s .
A sparagus o f f i c i n a l i s  L. : Poco común. Se p r e s e n t a  en 
l o s  o in a re s  de ro d en o  so b re  se d im e n to s  a r e n o s o s .
A sphodelus a e s t i v u s  B ro t .  (= A. m ic ro c a rp u s  V i v . ) : Co­
l o n i z a  l a s  á r e a s  con mayor humedad e d á f i c a  de l o s  p i n a r e s  
y b r e z a l e s  de l a s  zonas  s i l í c i c a s .
A sohodelus ram osus 1 .  (= A. c e r a s i f e r  Gay) : D i s p e r s o  
p o r  m a to r r a l e s  c a l c í c o l a s  a c l a r a d o s ,  d e sd e  l a s  p a r t e s  mas 
b a j a s  h a s t a  l a s  mas e le v a d a s  cum bres.
D ip c a d i  s e ro t in u ra  ( l . ) M e d ic u s  (= ü ro p e ta lu m  s e ro t in u m  
( 1 . )K er-G aw ler)  : F r e c u e n te  en p a s t i z a l e s  y m a t o r r a l e s  s e ­
cos  y a c l a r a d o s  de l a s  zonas mas c á l i d a s .
F r i t i l l a r i a  l u s i t a n i c a  W ik s tr ’dm (= F . h i s p á n i c a  B o i s s . & 
R e u te r )  : E s p o rá d ic a  en e l  seno  de com unidades de  l a  a l i a n  
za  A p h y l la n t io n .
M erendera  o y r e n a ic a  ( P o u r r e t ) ? .F o u r n .  (= M. bu lbocodium  
Ram .) : D is p e r s a  p o r  p a s t i z a l e s  f r e s c o s ,  g e n e ra lm e n te  de 
B ro m e ta l ia ,  p o r  l a s  á r e a s  i n t e r i o r e s  de l a  s i e r r a .  XK30,40 
41, XJ39.
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' Mus c a r i  comosum ( I .  ) M i l l .  : E sc a so ,  en a lg u n o s  campos 
a r e n o s o s .
M uscari n e g le c tu m  Guss. (= M. racemosum ( l . ) L a m . )  j Muy 
ab u n d an te  p o r  c u l t i v o s ,  b a rb e c h o s  y t e r r e n o s  b a l d í o s  a l r e ­
d e d o r  de l o s  p u e b lo s .
O m ith o g a lu m  n a rb o n e n se  L. : E sc a so ,  como m e s í c o l a ,  en 
a lg u n o s  campos de s e c a n o .
Polygonatum  odoratum  ( M i l i .  )D ruce (= P. o f f i c i n a l e  All.) 
Se p r e s e n t a  en l o s  c l a r o s  de bosque c a d u c i f o l i o  p o r  l a s  um 
b r í a s  mas f r e s c a s  y e le v a d a s  de l a  zona , g e n e ra lm e n te  so­
b re  c a l i z a .  XK30, 40, 51, 52.
Ruscus a c u l e a t u s  L. : Abunda en l o s  b osques  y m a to r r a ­
l e s  e sp e so s  y so m b río s  de l a  c l a s e  Q u e rc e te a  i l i c i s  p o r  -  
l a s  á r e a s  b a j a s  d e l  v a l l e  d e l  T u r i a ,  en V ibu rno-Q uerce tum  
i l i c i s  y B u x o -Ju n ip e re tu m ; p e n e t r a n d o  h a c i a  e l  i n t e r i o r  -  
p o r  e s c a rp a d o s  de ro d e n o ,  en E r i c e n io n  a r b o r e a e  , y a l c a n ­
zando l a s  c im as mas e le v a d a s  de l a s  m ontañas  s i l í c i c a s  en 
e n c in a r e s  m on tanos. XK30, 40, 41, 50, 51, 52, XJ39, 29 .
Sm ilax  a s o e r a  L. 2 Como e l  a n t e r i o r  c a r a c t e r i z a  l o s  bos 
ques y m a t o r r a l e s  e s p e s o s  e s c l e r ó f i l o s ,  p e ro  só la m e n te  en 
l a s  zonas poco e le v a d a s ,  p e n e tra n d o  poco h a c i a  e l  i n t e r i o r .  
XK50, 51. 52, 60.
Tamus communis L. : E s c a s a ,  en a lg u n o s  bosq u es  um brosos 
j u n t o  a l  T u r ia .  XK51.
T u l io a  s y l v e s t r i s  L. s s p .  a u s t r a l i s  (L in k .)P am p . : D is ­
p e r s a  p o r  m a t o r r a l e s  c a l c í c o l a s  a c l a r a d o s  de l a s  zonas  a l ­
t a s .
AMARYLLIDACEAE
Agave a m e r ic a n a  L. : E sc a s a  p e ro  p r e s e n t e  en a lg u n a s  so  
l a n a s  j u n to  a l  T u r i a .  E s p e c ie  t r o p i c a l  ab u n d an tem en te  i n ­
t r o d u c i d a  a  l o  l a r g o  d e l  B ajo  T u r i a ,  que a l c a n z a  en e s t a  
zona su  p ro b a b le  l o c a l i z a c i ó n  mas i n t e r i o r ,  p e n e t ra n d o  en 
l a  p r o v in c ia  de Cuenca p o r  l a s  R in co n ad a s  de S a n ta  Cruz de 
Moya. XK51, 52.
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N a r c i s s u s  bu lbocodium  L. : Común d u r a n te  l o s  m eses de 
f e b r e r o  y m arzo, s ig u ie n d o  l o s  r e g u e r o s  y v ag u ad as  húmedas 
e n t r e  l o s  m a t o r r a l e s  de C i s t o - l a v a n d u l e t e a  de l a s  á r e a s  s i  
l í c i c a s  i n t e r i o r e s  de l a  s i e r r a .
N a r c i s s u s  p s e u d o n a rc i s s u s  L. s s o .  m a jo r  ( C u r t i s ) B a k e r  : 
F r e c u e n te  en l o s  p a s t i z a l e s  mas húmedos de l a s  zo n as  c a l i ­
za s  y s i l í c i c a s  e l e v a d a s .  XK30, 40.
N a r c i s s u s  r e q u i e n i i  M .J.Roem er (= N. j u n c i f o l i u s  L a g . ) :  
E scaso , r e c o g id o  s ó la m e n te  en m a t o r r a l e s  a c l a r a d o s  de  G ra- 
j a  de Campalbo.
N a r c i s s u s  t r i a n d r u s  L. s s p .  p a l l i d u l u s  ( G r a e l l s ) R i v a s  
G o d a y ,V e g .F lo r .C u e n .E x tr .G u a d .  : 710(1964) s E s te  i n t e r e ­
s a n t e  t a x o n ,  de d i s t r i b u c i ó n  i b e r o a t l á n t i c a ,  a l c a n z a  e l  ex 
trem o  de su  á r e a  en l o s  ro d e n o s  de  l a s  O lm e d i l l a s ,  d e l  t é r  
mino de T u é ja r .  S iendo  nueva  p a r a  l a  p r o v i n c i a  de  V a l e n c i a  
XK50.
IRIDACEAE
C roccus s e r o t i n u s  S a l i s b .  s s p .  s a lz m a n n i i  (Gay)Mathew : 
(= C. g r a n a t e n s e  B o i s s . )  : E s c a s o ,  a l  f i n a l  d e l  i n v i e r n o ,  
en a lg u n o s  p a s t i z a l e s  de  l a s  á r e a s  mas i n t e r i o r e s .  XK41.
G la d io lu s  i l l . y r i c u s  Koch : D i s p e r s a  p o r  m a t o r r a l e s  c l a ­
r o s  de R o s m a r i n e t a l i a .
G la d io lu s  i t a l i c u s  M i l l e r  (= G. segetum  K e r . -G a w l . )  : 
Nada f r e c u e n t e .  D e s a r r o l l a d o  en a lg u n o s  campos de se c a n o  
de A l i a g u i l l a .
I r i s  l u t e s c e n s  Lam. (= I .  c h a m a e i r i s  3 e r t . )  : Poco abun 
d a n te .  Se d a  en a lg u n o s  m a t o r r a l e s  s e c o s  y a c l a r a d o s  de  -  
R o s m a r in e t a l i a .
I r i s  o s e u d a c o ru s  L. : D is p e r s o  p o r  r i a c h u e l o s  y r e g u e ­
r o s  húmedos, en c a r r i z a l e s  y c a ñ a v e r a l e s  de l a  c l a s e  P h ra g  
m i t e t e a .
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I r i s  x loh ium  L. : ^oeo f r e c u e n t e ,  p r e s e n tá n d o s e  s o b re  
s u s t r a t o s  t r i á s i c o s  con capa  im perm eab le  c e r c a n a  a  l a  su ­
p e r f i c i e .
JUNCACEAS
Ju n cu s  a c u tu s  L. : E scaso  s o b re  s u s t r a t o s  húmedos t r i á ­
s i c o s  mas o menos s a l i n o s  d e l  v a l l e  d e l  T u r i a .  XK50, 60 .
Ju n cu s  a r t i c u l a t u s  L. (= J .  la m p ro c a rp u s  E h r h . ) : F re ­
c u e n te  en d i v e r s o s  t i p o s  de j u n c a l e s  s o b re  s u s t r a t o  a r c i ­
l l o s o  im perm eab le .
Jim  cus b u fó n iu s  L. : D is p e r s o  p o r  com unidades t e r o f í t i -  
c a s  de l u g a r e s  húmedos a r e n o s o s .
Ju n c u s  c a o i t a t u s  Weig. : A parece  en v ag u ad as  u  hondona­
d a s  húmedas s o b re  t e r r e n o s  a r e n o s o s  s i l í c i c o s  de l a  s i e r r a .
Ju n cu s  c o n g lo n e r a tu s  L. : E sc a so ,  en a lg u n o s  r e g u e r o s  
húmedos s o b re  a r e n a s  t r i á s i c a s .
Ju n cu s  g e r a r d i  L o is .  s s p .  m ontanus Snogerup : D is p e r s o  
p o r  a lg u n o s  t e r r e n o s  m argosos  húmedos de l a s  á r e a s  i n t e r i o  
r e s  de l a  s i e r r a .
Ju n cu s  i n f l e x u s  L. : F r e c u e n te  en j u n c a l e s  de M o l in io -  
H o lo sch o en io n  y o t r o s  mas n i t r ó f i l o s  de  A gropyro -R um ic ion .
Ju n cu s  m a r i t im u s  Lam. : R educido  a  l o s  m árgenes  de  l o s  
a r ro y o s  s o b re  s u s t r a t o  t r i á s i c o  s a l i n o ,  de  l a s  zonas  b a j a s  
p róx im as a l  T u r i a .  XK50, 60.
Ju n c u s  pygmaeus L .C .M .R ich a rd .  : L o c a l iz a d o  en l a s  l a g u  
ñ a s  de S in a r c a s ,  form ando p a r t e  de l a s  com unidades de  I s o e  
to - N a n o ju n c e te a .
Ju n cu s  s t r i a t u s  Schousb . : R aro , en a lg u n o s  j u n c a l e s  de 
E le o c h a r ie tu m  p a l u s t r i s  y o t r o s  de t r a n s i c i ó n  a  P h ra g m ite ­
t e a ,  de l a s  l a g u n a s  de T a la y u e la s  y S i n a r c a s .
Ju n c u s  su b n o d u lo su s  S chrank  (= J .  o b t u s i f l o r u s  E h r h . )  : 
F r e c u e n te  en l o s  j u n c a l e s  mas húmedos de H o lo s c h o e n e t a l i a  
y a lg u n o s  c a ñ a v e r a l e s  de  P h r a g m i t e t a l i a .
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’J u n c u s  t e n a g e i a  L. í Poco común, s o b r e  s u s t r a t o  s i l í c i  
co  c e n a g o s o .
L u z u la  c a m o e s t r i s  (L.)DC. : 3e e x t i e n d e  p o r  v a l l e s  y l a  
d e r a s  f r e s c a s  d e l  á r e a  s i l í c i c a  de  l a  s i e r r a .  XK40, 41.
L u z u la  f o r s t e r i  DC. : F r e c u e n te  en l o s  m e lo j a r e s  y p in a  
r e s  im p la n ta d o s  en su  á r e a  p o t e n c i a l ,  p o r  l a s  u m b ría s  s i l í  
c i c a s  e le v a d a s .  XK40, 41, 51.
GRAMINEAE
Aegylops g e n i  c u l a t a  R o th . (= A. o v a t a  L . ) : Muy abundan 
t e  en l o s  p a s t i z a l e s  s u b n i t r ó f i l o s  t e r o f í t i c o s  de  Brom eta­
l i a  r u b e n t i - t e c t o r i i .
Aegyloos t r i u n c i a l i s  L. : Mas e s c a s o  que e l  a n t e r i o r ,  
acompañándolo en l a s  mismas com unidades .
Aegyloos v e n t r i c o s a  Tausch . : No muy e x te n d id o ,  p r e s e n ­
tá n d o s e  en campos abandonados no muy s e c o s .
A g r o s t i s  c a s t e l l a n a  B o i s s .& R e u te r  : A bundante , p o r  l i a  
n u r a s  a r e n o s a s  de l a s  á r e a s  s i l í c i c a s ,  s o b re  s u e lo  húmedo 
en p r im a v e ra .
A g r o s t i s  n e b u lo s a  3 o is s .&  R e u te r  s Muy e s c a s a ,  en a lg u ­
no s  p a s t i z a l e s  f r e s c o s  de  l a s  zonas i n t e r i o r e s .
A g r o s t i s  s t o l o n i f e r a  L. i Muy p o l im o r fo  y a b u n d a n te ,  en 
to d o  t i p o  de com unidades s o b re  s u s t r a t o  húmedo a l  menos -  
g ra n  p a r t e  d e l  año .
A g r o s t i s  t e n e r r i m a  T r in .  (= A. e le g a n s  Thore) : D is p e r ­
s a  p o r  comunidades t e r o x í t i c a s  s i l i c í c o l a s  de T u b e ra r io n  
g u t t a t a e .
A i r a  c a r y o o h y l l e a  L. : T an to  l a  s u b s p .  c a r y p h y l l e a  como 
l a  su b sp .  m u l t i c u lm is  (D um .)B onnier & Layens f r e c u e n t e s  en 
l o s  p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  o l i g o t r o f o s .
A i r a  c u o a n ia n a  Guss. : Como l a s  a n t e r i o r e s  en comunida­
d e s  de T u b e ra r io n  g u t t a t a e .
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A ir o p s i s  t e n e l l a  (C av .)A sch .&  G raebn . (= A» g lo b o sa (T h o  
r e ) D e s v . ) s E s c a s a ,  s o b re  a r e n a l e s ,  en  com unidades p io n e ­
r a s  t e r o f í t i c a s .
A lo p ecu ru s  a e q u a l i s  (= A. g e n i c u l a t u s  1 .  s s p .  f u l v u s  
(3 m .)T ra b .)  : Muy l o c a l i z a d a ,  en l a s  dos  l a g u n a s  de  S i n a r ­
c a s ,  donde s e  p r e s e n t a  a b u n d a n te  en e l  P r e s l i o n  c e r v i n a e .  
XK50.
A lo o ecu ru s  m y o su ro id es  Huds. (= A. a g r e s t i s  L . ) 2 F r e ­
c u e n te  en l o s  campos c e r e a l i s t a s  de l a s  á r e a s  i n t e r i o r e s ,  
s o b re  s u s t r a t o s  húmedos.
A lo o ecu ru s  p r a t e n s i s  L. 2 E s c a s o ,  en a lg u n o s  p r a d o s  de 
c a r á c t e r  f r a g m e n t a r i o ,  c e r c a  de  T a la y u e l a s .
Anthoxanthum amarum B r o t .  : Endemismo r e d u c id o  a l  NW i b é  
r i c o ,  según  F l o r a  E u ro p aea ,  p e ro  que a l c a n z a  l a s  á r e a s  d e l  
dom inio  d e l  L u zu lo -Q u erce tu m  p y r e n a i c a e  de  n u e s t r a  z o n a ,d o n  
de r e s u l t a  f r e c u e n t e .  XK30, 40, 41, 51*
A pera i n t e r r u o t a  (L. )3 e a u v .  (= A g r o s t i s  i n t e r r u p t a  L . ) :  
E sc a sa ,  en a lg u n o s  campos a r e n o s o s  de  s e c a n o ,  en com unida­
d e s  de A p e r e t a l i a  s p i c a - v e n t i .
A rrh en a th e ru m  álbum (V ahl)  W.D. C lay  to n  (= A. e r ia n th u m  
B o i s s . & R e u te r )  : D is p e r s o  p o r  a lg u n o s  m a t o r r a l e s  s e c o s .
A rrh en a th e ru m  e l a t i u s  (L .)B e a u v . 2 P r in c ip a lm e n te  l a  sub 
s p .  bulbosum ( W i l l d . )  S chU bler  & M a r te n s ,  f r e c u e n t e  en p as  
t i z a l e s  h e m i c r i p t o f í t i c o s  s o b re  s u e lo  p ro fu n d o ,  de A r rh e n a  
t h e r e t e a  y F e s tu c o -B ro m e te a .
Arundo donax  L. : Común en l a s  p a r t e s  b a j a s  d e l  v a l l e  
d e l  T u r ia ,  en l a s  com unidades de  N e r io - T a m a r ic e te a .
A v e l l i n i a  m i c h e l i i  ( S a v i ) P a r l .  (= T u l p i a  m i c h e l i i ( S a v i )  
R e i c h e n b . ) : F r e c u e n te  en p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  s o b re  su s  
t r a t o  a r e n o s o .
Avena b a r b a t a  P o t t .  (= A. a l b a  V ah l)  ; Común en c a s t i z a  
l e s  n i t r ó f i l o s  d i v e r s o s  de cam in o s ,  c u l t i v o s ,  e t c .
Avena f a t u a  1 .  2 Como l a  a n t e r i o r  p o r  com unidades r u d e -  
r a l e s  y a r v e n s e s .
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Avena s a t i v a  L. : Común, como c u l t i v a d a  o n u b p o o n tá n e a ,  
p o r  l o s  campos d e  s e c a n o .
Avena s t e r i l i s  1 .  : Como m a la  h i e r b a  p o r  cam inos y c u l ­
t i v o s  de to d a  l a  zona.
A v é n u la  b rom oides  (Gouan)II. S c h o lz  ( = Avena b rom oides  
G-ouan) : Común en m a t o r r a l e s  y p a s t i z a l e s  s e c o s  c a l c í c o l a s  
de R o s m a r in e t a l i a .
A venula m ira n d a n a  (S e n n e n )J .H o lu b  : La p r e s e n c i a  de p e lo s  
c o r t o s  en l o s  segm entos  r a q u í l i c o s ,  y de o t r o s  de  1 a  2 mm. 
en e l  c a l l u s ,  que i n d i c a  H olub en su  c l a v e  ( F l o r a  Europaea,V) 
n o s  l l e v a  a  e s t a  d e t e r m in a c ió n ,  de u n a  e s p e c i e ,  a d m i t id a  mpy 
r e c i e n t e m e n te ,  cuyo á r e a  y e c o l o g í a  aún no se  conocen  b ie n .  
F r e c u e n te  en p a s t i z a l e s  s e c o s  de  F e s tu c o -B ro m e te a .
B o th r io c h lo a  ischaemiun (L. )M ansf . (= Andrópogon i s c h a e -  
mum L . ) : E s c a s a ,  en a lg u n o s  m árgenes  de  cam inos s e c o s  p o r  
l a s  zonas poco e l e v a d a s .
Brachypodium d i s t a c h y o n  ( L . )3 a e u v .  : Común en p a s t i z a ­
l e s  t e r o f í t i c o s  s e c o s  de  l a s  á r e a s  c a l i z a s .
Brachypodium p h o e n ic o id e s  (L .)R oem er & S c h u l t e s  : Cons­
t a n t e  en p a s t i z a l e s  s e c o s  o m e s o x e r ó f i l o s ,  s o b re  s u e lo  p ro  
fu n d o .
Brach.yoodium re tu su m  ( P e r s .  )Beauv. (= B. ramosum ( L . ) 
Roemer & S c h u l t e s )  : C o p io sa  p o r  m a t o r r a l e s ,  b o sq u es  y pas  
t i z a l e s  x e r ó f i l o s  de t o d a  l a  zona .
Brachypodium s .y lv a t icu m  (Hudson)Beauv. : Poco ab u n d a n te  
en c l a r o s  de bosque  c a d u c i f o l i o ,  t a n t o  c h o p e ra s  r i b e r e ñ a s  
como r o b l e d a l e s  m o n tan o s . XK30, 40, 41, 50, 51.
B r i z a  m edia L. : E x te n d id a  p o r  l o s  p ra d o s  mas húmedos y 
f r e s c o s  de l a s  á r e a s  i n t e r i o r e s  de  l a  s i e r r a .
Bromus a r v e n s i s  L. : E s c a s o .  S ó lo  l o  hemos e n c o n t r a d o  
en c u l t i v o s  húmedos d e l  v a l l e  de  l o s  C h ic o te r o s .
Bromus co n m u ta tu s  S c h ra d .  (= B. racem osus  L. s s p .  commu 
t a t u s  (S c h ra d .  ) I ! a i r e  & W e i l l e r )  : R aro , en a lg u n o s  ju n c a ­
l e s  s i l i c í c o l a s  de T a l a y u e l a s .  XK40.
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Brómua e r e c t u s  Huds. : F r e c u e n te  por l o s  p a s t i z a l e s  me- 
s o - x e r ó f i l o s  h e m i c r i p t o f í t i c o s  de  l a  c l a s e  F e s tu c o -B ro m e -  
tea*
Bromus i a s c i c u l a t u s  C .P r e s l  : Común en p a s t i z a l e s  t e r o ­
f í t i c o s  se c o s  s u b n i t r ó f i l o s .
Bromus h o rd a c e u s  L. (= B. m o l l i s  L . ) : Se p r e s e n t a  en 
c a s i  to d o s  l o s  p a s t i z a l e s  a lg o  n i t r ó f i l o s  s o b re  s u e lo s  no 
muy s e c o s ,
Bromus m a d r i t e n s i s  L. : D is p e r s o  por h e r b a z a l e s  n i t r ó f i  
l o s  d i v e r s o s .
Bromus r i g i d u s  Roth . (= B. maximus D e s f • )  : P r i n c i p a l ­
m ente s o b re  s u s t r a t o s  s i l í c i c o s  n i t r i f i c a d o s .
Bromus ru b e n s  L. s C o n s ta n te  en l o s  p a s t i z a l e s  t e r o f í t i  
eos  s u b n i t r ó f i l o s  de B ro m e ta l ia  r u b e n t i - t e c t o r i i .
Bromus s t e r i l i s  L. : Común en h e r b a z a l e s  n i t r ó f i l o s  de 
zonas  um brosas o s o b re  s u e lo  húmedo.
Bromus te c to ru m  L. : P io n e ro  s o b re  d i f e r e n t e s  m edios 
t r a n s t o c a d o s ,  c u l t i v o s  abandonados ,  cam inos,  p e d r e g a l e s ,  
a r e n a l e s ,  m uros, e t c .
Bronrus s q u a r r o s u s  L. : F r e c u e n te  en com unidades t e r o f í  
t i c a s  n i t r ó f i l a s  s o b re  s u s t r a t o  s e c o .
C a la m a g ro s t i s  e o ig e jo s  (L . )R o th .  : l o c a l i z a d a  en a lg u ­
n a s  u m b rías  e le v a d a s  de l a  s i e r r a  de T a la y u e l a s ,  a s o c i a d a  
a  M o l in ia  c a e r u l e a ,  s ig u ie n d o  l a s  v a g u a d a s .  XK41.
Cor.yneohorus c a n e sc e n s  (L .)B e a u v .  : F r e c u e n te  en l o s  -  
p a s t i z a l e s  s i l i c í c o l a s  s e c o s  de l a s  zonas  mas i n t e r i o r e s ,  
form ando p a r t e  de  com unidades de  C o r y n e p h o r o -P la n ta g in io n  
r a d i c a t a e .
C o ry n e p h o ru s  f a s c i c u i a t u s  B o i s s . & R e u t e r  : Común en a r e  
n a l e s  s i l í c i c o s ,  en co m un idades  p i o n e r a s  d e  T u b e r a r i o n .
Cr.ypsis s c h o e n o id e s  (L .) la m .  : Se p r e s e n t a  en l a s  l a g u ­
n a s  de S in a r c a s ,  a  comienzo de o to ñ o ,  acompañando a  l o s  -  
r e s t o s ,  mayormente d e s e c a d o s ,  d e l  S i s y m b r e l l o - P r e s l i e t u m .
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C.ynodon d a c ty lo n  (L. ) P e r s .  : D is p e r s o  po r  cam in o s , c u l ­
t i v o s  y p a s t i z a l e s  te m p o ra lm e n te  húmedos.
Cynosurus e c h i n a t u s  L. : P r e s e n t e  en com unidades h e r b á ­
c e a s  d i v e r s a s  s o b re  s u s t r a t o  a lg o  húmedo y a r e n o s o .
Cynosurus e le g a n s  D e s f .  : E sc a so ,  en a lg u n o s  p a s t i z a l e s  
t e r o f í t i c o s  c a l c í c o l a s  de l a s  á r e a s  e l e v a d a s .
D a c t y l i s  g lo m e ra ta  L. : La s u b sp .  h i s p á n i c a  (Roth)Nyman 
común en to d o  t i p o  de p a s t i z a l e s  s e c o s .  La sub3p . g lo m e ra ­
t a  en com unidades de A r r h e n a t h e r e t a l i a  d e l  v a l l e  de l o s  
C h ic o te r o s ,  con mayor p o r t e  y h o j a s  de  c a s i  1 cm. de anch u  
r a .
D an th o n ia  decumbens (L.)DC. (= S i e g l i n g i a  decumbens ( ! )  
B em h) : L o c a l iz a d a  en l o s  p a s t i z a l e s  mas húmedos de  l a s  
á r e a s  s i l í c i c a s ,  form ando d e n so s  c é s p e d e s  j u n t o  con ju n c o s  
s o b re  s u e lo  n e g ro  com pacto . XK4-0, 41.
D escham osia  m ed ia  (Gouan)Roemer & S c h u l t e s  : Se t r a t a ,  
a l  menos en l a  mayor p a r t e  de l o s  c a s o s ,  de l a  s s p .  r e f r a c  
t a  (Lag. )P a u n e ro ,  que fo rm a p a r t e  de  l a s  com unidades  de Mo 
l i n i o n  c a e r u l e a e  y D escham psion  m ed iae  en á r e a s  i n t e r i o r e s .
D esm azeria  r i g i d a  ( L . ) T u t in  (= S c le r o p o a  r i g i d a  ( L . ) G r i  
s e b . ) : C o n s ta n te  en to d o  t i p o  de p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  
c a l c í c o l a s .
D i g i t a r i a  s a n g u i n a l i s  (L . )S c o p .  s F r e c u e n te  en c u l t i v o s  
i r r i g a d o s  por  t o d a  l a  zona .
E c h in a r i a  c a n i t a t a  ( L . ) D e s f . : D i s p e r s a  p o r  p a s t i z a l e s  
c a l c í c o l a s  t e r o f í t i c o s .
E c h in o c h lo a  c r u s - g a l l i  (L .)B e a u v .  : Común, d u r a n t e  e l  
v e r a n o ,  en l o s  campos de r e g a d í o .
Elymus c u r v i f o l i u s  (L a n g e )M e ld e r is  (= Agropyrum c u r v i f o  
l iu m  Lange) : E sc a so ,  en l o s  Y e s a re s  de  S i n a r c a s ,  s o b re  -  
m argas y e s í f e r a s .  XK5 0 .
Elymus h i s o i d u s  (O p iz )M e ld e r is  (= Agropyrum glaucum  Roe 
mer & S c h u l t e s )  : Común en h e r b a z a l e s  d e n so s  de m árgenes  
de  cam inos y c u l t i v o s ,  en B rach y p o d io n  p h o e n i c o i d i s .
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Elymus re o e n s  (L.)G-ould. (= Agropyrum re p e n s  (L. )3 eau v )  
Se p r e s e n t a  s o b re  s u e lo s  de humedad p r im a v e r a l ,  a lg o  n i t r i  
f i c a d o s ,  en com unidades de A gropyro -R um ic ion  c r i s p i .
E r a g r o s t i s  b a r r e l i e r i  D aveau  : E s p o r á d i c o  en a l g u n o s  v i  
ñ e d o s  a r e n o s o s .
E r a g r o s t i s  m in o r  H o s t  (= E. p o a e o id e s  B e a u v . ) : P r e s e n ­
t e  en campos a r e n o s o s  d e  s e c a n o .
E r a g r o s t i s  p i l o s a  (L . ) B e a u v .  : E s c a s a ,  en  m e d io s  s i m i l a  
r e s  a  l a s  a n t e r i o r e s .
E r ia n th u s  ra v e n n a e  (L .)B e a u v .  (= Saccharum  rá v e n n a e  (L.) 
M urray) : C a r a c t e r i z a  l o s  a l t o s  c a ñ a v e r a l e s  s u b t r o p i c a l e s  
de l a  a l i a n z a  I m p e r a t o - E r i a n t h i o n .  A lc a n z a  e s t a  zona  po r  
e l  v a l l e  d e l  T u r i a ,  p r e s e n tá n d o s e  en com unidades de  e s t e  
t i p o  y o t r a s  de N e r i o - f a m a r i c e t e a .  XK50, 51> 52, 60 .
F e s tu c a  a ru n d in a c e a  S c h re b .  : Común en j u n c a l e s  de  Ho- 
l o s c h o e n e t a l i a ,  p o r  to d a  l a  zona.
F e s tu c a  c a p i l l i f o l i a  D uf. : D i s p e r s a  p o r  m a t o r r a l e s  c a l  
c í c o l a s  e le v a d o s .
F e s tu c a  c o s t e i  (S t-Y v e s )M a rk g r .-D a n n e n b .  (= F . o v in a  L. 
s s p .  l a e v i s  H a c k e l  v a r .  g a l l i c a  (H a c k e l)S t-Y v e s  s u b v a r .  — 
c o s t e i  3 t-Y v es)  : A tr ib u im o s  a  e s t a  e s p e c i e  una s e r i e  de  po 
b la c io n e s  de F e s tu c a e  f r e c u e n t e s  en l o s  p i n a r e s  y r o b l e d a ­
l e s  s i l i c í c o l a s  de l a s  zonas  e l e v a d a s  de l a  s i e r r a .
F e s tu c a  d u r a n d i i  C lauson  (= F . p a n i c u l a t a  ( L . ) 3 c h i n z  & 
T h e l l .  s s p .  d u ra n d o i  (Clauson)Emb.& M aire )  : C o n s ta n te  en 
l o s  p in a r e s  de rodeno  y m a t o r r a l e s  de C i s to - L a v a n d u le t e a ,  
p o r  l a s  á r e a s  s i l í c i c a s  de  a l t i t u d  m ed ia .
F e s tu c a  h v s t r i x  B o is s .  : Común en m a t o r r a l e s ,  ro q u e d o s  
y  p a s t i z a l e s  s e c o s  de l a s  zonas  c a l i z a s  mas e le v a d a s .X K 3 0 , 
40, 41, 42, XJ39.
F e s tu c a  r u b r a  L. s . l .  : P r e s e n t e  en n u e s t r a  zona en p as  
t i z a l e s  húmedos s o b re  s u e lo  p ro fu n d o ,  p r in c ip a lm e n te  de  l a  
c l a s e  A r r h e n a t h e r e t e a .
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F e s tu c a  v a l e n t i n a  (S t-Y v e s )M a rk g r .-D a n n e n b .  (=  ? .  o v in a  
L. s s p .  o v in a  v a r .  v a l e n t i n a  3 t - Y v e s ) :  D i s p e r s a  p o r  m ato­
r r a l e s  c a l c í c o l a s  de  R o s m a r i n e t a l i a  y p a s t i z a l e s  s e c o s .
G ly c e r ia  a l i c a t a  ( F r i e s ) F r i e s  : C a r a c t e r í s t i c a  de  l a  -  
a l i a n z a  G ly c e r io -S p a r g a n io n .  Se p r e s e n t a  en r i a c h u e l o s  de 
ag u as  l im p ia s  y c o r r i e n t e s ,  en com unidades de d i c h a  a l i a n ­
z a .
G -lyceria s o i c a t a  (B iv .  )G-uss. : E s c a s a ,  en a lg u n o s  r e g l e  
r o s  c o n t in u o s  s o b re  s u e lo  c e n a g o so ,  de l a s  á r e a s  i n t e r i o ­
r e s  de l a  s i e r r a .
H a in a r d ia  c y l i n d r i c a  ( W i l l d . ) W .G reu te r  (= L e p tu r u s  c y -  
l i n d r i c u s  (W i l l d . ) T r i n . ) : Muy r a r a ,  acompañando a l  H orde-  
um m aritim um  en p equeñas  hondonadas  húmedas s o b re  s u s t r a t o  
t r i á s i c o ,  d e l  té rm in o  de T a la y u e l a s .
H e l i c t o t r i c h o n  f i l i f o l i u m  (L a g .)H e n ra rd  (= Avena f i l i f o  
l i a  l a g . ) : C a r a c t e r i z a  l o s  p a s t i z a l e s  de  S t i p i o n  t e n a c i s s i  
mae en l a s  á r e a s  d e l  s e c t o r  manchego p róx im as a l  v a l e n c i a n o  
t a r r a c o n e n s e .  R e s u l ta n d o  a b u n d a n te  en n u e s t r a  zo n a , o r e f e ­
re n te m e n te  s o b re  c a l i z a s  m a rg o sa s .
H olcus l a n a t u s  L. : A bundante  en p a s t i z a l e s  húmedos de 
l a  c l a s e  A r r h e n a t h e r e t e a .
Hordeum marinum Huds. (= Hordeum m aritim um  W i t h . ) : P r ¿  
s e n t e  s o b re  s u s t r a t o s  t r i á s i c o s ,  mas o menos húmedos y su b -  
s a l i n o s ,  de l o s  a l r e d e d o r e s  de T a la y u e la s ,  fo rm ando  p a r t e  -  
de com unidades t e r o f í t i c a s  a t r i b u i d l e s  a  F r a n k e n i e t e a  p u lv e  
r u l e n t a e ,  o d e l  T r i f o l io - C y n o d o n te tu m .  XK40, 50 , 51.
Hordeum murinum 1. s s p .  le p o r in u m  ( L in k ) A rc a n g e l i  ¡ Muy 
ab u n d an te  p o r  cam inos y p o b la c io n e s  en h e r b a z a l e s  n i t r ó f i ­
l o s  d i v e r s o s .
H y o a r rh e n ia  h i r t a  ( L . ) S t a p f .  (=Andropogon h i r t u m  L . ) :
En l o s  m árgenes de cam inos y m a t o r r a l e s  mas s e c o s  de l a s  
á r e a s  i n f e r i o r e s .
Im p e ra ta  c y l i n d r i c a  (L . )R e a u s c h e l  : E s c a s a ,  p o r  l a s  p a r  
t e s  mas b a j a s  d e l  v a l l e  d e l  T u r i a .  XK50, 51.
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K o e le r i a  v a l l e s i a n a  (Eonckeny)G audin  (= K. s e t a c e a  Pers.) 
C o n s ta n te  en l o s  m a t o r r a l e s  y p a s t i z a l e s  s e c o s  c a l c í c o l a s  
de to d a  l a  zona.
Lolium p e ren n e  L. : Común en h e r b a z a l e s  n i t r ó f i l o s  s o b re  
s u s t r a t o  húmedo.
Lolium r ig id n m  Gaud. (= L. s t r i c t u m  C .P r e s l )  : Abundante 
en to d o  t i p o  de com unidades r u d e r a l e s  y a r v e n s e s .
L ochochloa  c r i s t a t a  (L . )H y l .  (= K o l e l e r i a  p h l e o i d e s ( V i l l )  
P e r s . )  : D is p e r s a  po r  com unidades t e r o f í t i c a s  mas o menos 
n i t r á f i l a s .
Lygaeum sp artu m  L. : B a s ta n te  r a r o .  S ó lam en te  s e  p re se n ­
t a  en a lg u n a s  com unidades g i p s í c o l a s  de S in a r c a s  y o t r a s  de 
c a r á c t e r  h a l ó f i l o  de  T u é ja r .  aK50, 60 .
M é lic a  c i l i a t a  L. : Con s u s  dos  s u b s c e c i e s .  La s s p .  c i -  
l i a t a  (= M. n e b r o d e n s i s  P a r í . ) común en p e d r e g a le s  y ro q u e ­
d o s .
La s s p .  m a g n o l i i  (Gren.&  G odron)E usnot mas b i e n  en p a s t i  
z a l e s  h e m i c r i p t o f í t i c o s  s e c o s ,  de B rach y p o d io n  p h o e n i c o i d i a
M é lic a  m in u ta  L. : C a r a c t e r í s t i c a  de A s p l e n i e t a l i a  p e -  
t r a r c h a e .  Común en l o s  ro q u e d o s  s o le a d o s ,  s o b re  to d o  c a l i ­
z o s .
M ibora minima (L .)D e sv .  (= M. v e r n a  B e a u v . ) : E s c a s a ,  en 
com unidades t e r o f í t i c a s  s i l i c í c o l a s , d e  a n t i g u o s  c u l t i v o s ,  
p o r  l a s  á r e a s  mas i n t e r i o r e s .
Microo.yrura t e n e l lu m  (L . )L in k  (= Catapodium  t e n e l lu m  ( L . ) 
T r a b . )  : F r e c u e n te  en p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  o l i g o t r o f o s  de 
T u b e ra r io n  g u t t a t a e .
M o l i n e r i e l l a  l a e v i s  (B ro t . )R o u y  (= P e r i b a l l i a  l a e v i s ( B r o  
te r o )A s c h e r s o n  & G ra e b n e r )  : E s c a s a ,  en p a s t i z a l e s  s i l i c í c o  
l a s  húmedos de l a s  á r e a s  mas c o n t i n e n t a l e s .
M o l in ia  c a e r u l e a  (L .)M oench : La ssp*  c a e r u l e a  r e d u c i d a  
a  l o s  p a s t i z a l e s  mas húmedos, de M o l i n i e t a l i a ,  de  l a s  á r e a s  
i n t e r i o r e s .  La s s p .  a r u n d in a c e a  (S c h ra n k )H .P a u l  mas b ie n  en 
l o s  de H o l o s c h o e n e t a l i a  .
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N a rd u ro id e s  s a lz m a n n i i  ( B o i s s .  )Rouy ( = Catapodium  s a l z -  
m an n ii  ( B o i s s . ) 3 o i s s . ) : D is p e r s o  p o r  a lg u n o s  p a s t i z a l e s  
t e r o f í t i c o s  de T u b e r a r i e t e a .
Pasoalum  P a s p a lo d e s  (M ic h x )S c r ib n e r  : R aro , en p r a d e r a s  
m a r g in a le s  d e l  T u r i a ,  form ando p a r t e  de com unidades  de  Pa-s 
p a lo -P o ly p o g o n io n  s e m i v e r t i c i l l a t i •
Phleum p h le o id e s  ( L . ) K a r s t e n  (= P. boehm eri W ibel)  s 3e 
p r e s e n t a  en p a s t i z a l e s  h e m i c r i p t o f í t i c o s ,  p r in c ip a lm e n t e  
de  F e s tu c o -B ro m e te a ,  p o r  l a s  zonas menos s e c a s .
Phleum p r a t e n s e  L. s La s s p .  p r a t e n s e  l o c a l i z a d a  en a lg u  
no s  p a s t i z a l e s  de A r r h e n a t h e r i o n .  l a  s s p .  b e r t o l o n i i  (DC.) 
Bornm ., mas a b u n d a n te ,  en p a s t i z a l e s  menos húmedos.
P h ra g m ite s  a u s t r a l i s  ( C a v . ) T r i n . (= P. communis T r i n . ) ¡ 
C o n s ta n te  en l a s  o r i l l a s  de  r í o s  y a r r o y o s  y en hondonadas  
húmedas, form ando p a r t e  de  c a ñ a v e r a l e s  de  P h r a g m i te te a .
P ip ta th e ru m  m ilia e e u m  (L. )Cosson (= P. m u lt i f lo ru m (C a v .)  
B e a u v .) : R ed u c id a  a l o s  m árgenes  de cam inos de l a s  á r e a s  
mas c á l i d a s  d e l  v a l l e  d e l  T u r i a .
P ip ta th e ru m  paradoxum (L .)B e a u v .  (= O ry z o p s is  p a ra d o x a  
( L . ) N u t t . )  : C a r a c t e r í s t i c a  d e l  Q uerc ion  i l i c i s .  Se p r e s e n  
t a  en e n c i n a r e s ,  c o s c o j a r e s  y r o b l e d a l e s  e s p e s o s  p o r  l a s  
u m b ría s  de t o d a  l a  zona .
Poa a n g u s t i f o l i a  L. : F r e c u e n te  en p a s t i z a l e s  húmedos 
de  A r r h e n a t h e r e t e a ,  y l o s  menos s e c o s  de  F e s tu c o -B ro m e te a .
Poa annua L. : E s c a s a ,  en h e r b a z a l e s  n i t r ó f i l o s  a l r e d e ­
d o r  de l o s  p u e b lo s .
Poa b u lb o s a  L. : F r e c u e n te  en p a s t i z a l e s  m ix to s ,  de t e -  
r ó f i t o s  y v iv a c e s  f r e c u e n t a d o s  p o r  e l  ganado .
Poa com oressa  1 .  : No muy a b u n d a n te ,  en com unidades sub  
n i t r á f i l a s  snbhúmedas de  A gropyro -R um ic ion .
Poa f l a c c i d u l a  B o i s s . & R e u te r  : E x te n d id a ,  como r u p í c o ­
l a  y s u b r u p í c o l a ,  p o r  l a s  m ontañas  e l e v a d a s  de  l a  zo n a .
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Poa n e m o ra l is  L. : L o c a l iz a d a  en l o s  c l a r o s  f r e s c o s  de 
bosque c a d u c i f o l i o  de l a s  á r e a s  e l e v a d a s ,  en com unidades 
de  T r i f o l i o - G e r a n i e t e a .  XK30, 40.
Poa o r a t e n s i s  L. : No muy a b u n d a n te ,  en p ra d o s  húmedos 
de A r r h e n a th e r e t e a .
Poa t r i v i a l i s  L. : F r e c u e n te  en c h o p e ra s  y h e r b a z a l e s  
de l a s  o r i l l a s  de l o s  r í o s .
Polypogon m a r i t lm u s  W il ld .  : E sc a so ,  p e ro  r e p r e s e n t a d o  
a  t r a v é s  de sus  dos s u b s p e c ie s  :
-  s s p .  m a r i t im u s
-  s s p .  s u b s p a th a c e u s  (R e q .)B o n n ie r  & Layens
En ambos c a s o s  ocupa d e p r e s io n e s  húmedas s o b re  s u s t r a t o  
t r i á s i c o  mas o menos s a l i n o .
Polyoogon m o n s o e l ie n s i s  ( L . ) D e s f .  : Poco a b u n d a n te ,  co­
mo e l  a n t e r i o r ,  y tam b ién  en t e r r e n o s  in u n d a d o s  p e r i ó d i c a ­
m ente p o r  agua s a l o b r e .
Polypogon v i r i d i s  ( G o u a n )B re i s t r .  (= A g r o s t i s  s e m i v e r t i  
c i l l a t a  ( F o r s k . ) C h r i s t . ) : Común en j u n c a l e s  y p a s t i z a l e s  
húmedos mas o menos n i t r ó f i l o s .
P s i l u r u s  in c u r v u s  (G ouan)S ch inz  & T h e l l .  (= P. a r i s t a -  
t u s  (L. ) D u v a l- Jo u v e ) : E sc a sa  y d i s p e r s a  p o r  p a s t i z a l e s  t £  
r o f í t i c o s  s i l i c í c o l a s  de  T u b e ra r io n  g u t t a t a e .
S e t a r i a  p u m ila  ( P o i r . ) S c h u l t e s  (= S. g l a u c a  ( L . ) B e a u v . ) 
P r e s e n te  en l o s  c u l t i v o s  de r e g a d ío  de l a s  zonas  b a j a s .
S e t a r i a  v e r t i c i l l a t a  (L . )3 e a u v .  : A parece  en v iñ e d o s  y 
h u e r t o s  a  f i n a l e s  d e l  v e r a n o .
S e t a r i a  v i r i d i s  (L .)B eau v .  : Acompañando a  l a  a n t e r i o r  
en m edios s i m i l a r e s .
Sorghum h a le n e n s e  ( L . ) P e r s .  : Reducido  a  a lg u n o s  campos 
de r e g a d ío ,  en com unidades de D ip l o t a x i o n .
S t i p a  o f f n e r i  B r e i s t r .  (= S. jú n c e a  L . ) : A bundante  en 
l o s  m a to r r a l e s  c a l c í c o l a s  a c l a r a d o s ,  de R o s m a r i n e t a l i a ,  so  
b r e  to d o  en l a s  s o l a n a s .
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S t i p a  p a r v i f l o r a  D e s f . ; A parece  en a lg u n a s  l a d e r a s  ye­
s í f e r a s  s o le a d a s  d e l  v a l l e  d e l  T u r i a .
S t i o a  p u lc h e r r im a  C.IÍocñ (= S t .  p e n n a ta  L. s s p .  m e d i t e ­
r r á n e a  (T r in .&  R u p r . )A s c h e rs o n  & G raeb n er)  : Poco abundan­
t e ,  en p a s t i z a l e s  y m a t o r r a l e s  s e c o s  de c i e r t a  a l t i t u d .
S t i p a  t e n a c i s s i m a  L. : Abundante p o r  l o s  m a t o r r a l e s  c a l  
c í c o l a s  s o le a d o s  de l a s  á r e a s  mas s e c a s  de  l a  zona , e s p e ­
c ia lm e n te  l a  manchega.
T aen ian therum  cap u t-m ed u sae  (L .)N e v s k i  (= Elymus c a p u t -  
medusae L . ) : E sp o rá d ic o  p o r  p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  s i l i c í  
c o l a s  s u b n i t r ó f i l o s .
T ragus raeem osus  ( I . )A 1 1 .  : E sc a so ,  en a lg u n o s  v iñ e d o s  
s o b re  s u s t r a t o  a re n o s o .
Vult>ia b rom oides  (L. ) 3 .E .G ra y  (= V. myuros (L .)G m e lin  
s s p .  s c i u r o i d e s  (Roth)Rouy) : D i s p e r s a  p o r  l o s  p a s t i z a l e s  
t e r o f í t i c o s  o l i g o t r o f o s .
V u lo ia  c i l i a t a  Dumort. : P r e s e n t e  en a lg u n o s  p a s t i z a l e s  
c a l c í c o l a s  de T h e ro -B rach y p o d io n  y o t r o s  s i l i c í c o l a s  de  Tu 
b e r a r i o n  g u t t a t a e .
V u lp ia  membranácea (L .)D u m o rt.  : E s c a s a ,  en a lg u n a s  co­
m unidades p io n e r a s  s o b re  a r e n a l e s ,  con C orynephorus  c a n e s -  
cen s  y S i le n e  p o r t e n s i s ,  c e r c a  de T a la y u e la s .  XX40, 50.
V u lo ia  myuros ( L . ) 0 . C.Gm elin : Común en campos a r e n o s o s  
de secano  y v a l l i c a r e s  de A g ro s t io n  c a s t e l l a n a e .
Wangenheimia l im a  (L. )Tr.in (= C ynosurus l im a  L . ) : Co­
mún en l o s  p a s t i z a l e s  s e c o s  t e r o f í t i c o s  s u b n i t r ó f i l o s  de 
l a s  zonas a l t a s .
LEMNACEAS
Lemna mi ñ o r  L. : Se p r e s e n t a  s ó la m e n te  en l o s  rem an so s  
de  l a  c o r r i e n t e  de  a lg u n o s  a r r o y o s ,  como e l  de  l a  C h a p e d i-  
11a , j u n to  a T a la y u e l a s ,  en pequeñas  com unidades f r a g m e n ta  
r i a s  de Lem netea.
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SPARGANIACEAE
Suarganlum e rec tu m  L. s s p .  n e g le c tu m  (B e eb y )S ch in z  & 
T h e l l .  (= 3. ramosum H u d s .)  s Poco a b u n d a n te ,  en comunida­
d e s  de P h r a g m ite te a  a  l a  o r i l l a  d e l  r í o  O jos de Moya, c e r ­
ca  de M ira .
TYPHACSAE
T.ypha a n g u s t i f o l i a  L. s D i s p e r s a  p o r  c a ñ a v e r a l e s  de  l a  
c l a s e  P h r a g m i te te a  p o r  to d a  l a  zona.
Typha l a t i f o l i a  L. : Mas r a r a  que l a  a n t e r i o r ,  a  l a  que 
s u s t i t u y e  en a lg u n o s  l u g a r e s .
CYPERACEAE
Car ex a c u t i f o r m i s  E hrh . (= C. p a lu d o s a  G o o d .) : C a ra c te  
r í s t i c a  d e l  M ag n o ca r ic io n  e l a t a e ,  a p a r e c e  en com unidades 
de e s t a  a l i a n z a ,  p o r  r e g u e r o s  y a r ro y o s  de l a s  m on tañas  de 
T a la y u e la s  a  A l i a g u i l l a .  XK40, 41.
Carex d i s t a c b y a  D e s f .  (= C. l i n k i i  S ch k u r)  s E s c a s o ,  en 
p i n a r e s  y m a t o r r a l e s  de l a s  á r e a s  s i l í c i c a s .
Carex d i s t a n s  L. : lío muy a b u n d a n te ,  en a lg u n o s  t e r r e ­
n o s  p an tan o so s  y m árgenes de r i a c h u e l o s .
Carex d i v i s a  Huds. s E x ten d id o  p o r  p a s t i z a l e s  húmedos 
d i v e r s o s  por  l a s  á r e a s  e l e v a d a s .
Carex ca r .y o o h y lle a  l a t o u r r .  (= C. p ra e c o x  J a c q . , non  
S c h re b e r)  : E scaso ,  en p ra d o s  s ie m p re  húmedos de  T a la y u e ­
l a s .
Carex f l a c c a  S c h re b e r  s s p .  s e r r u l a t a  ( B iv . )W .G re u te r  : 
Abundante p o r  t o d a  l a  zona, en p a s t i z a l e s  húmedos y v ag u a­
d as  e n t r e  l o s  p i n a r e s  y m a t o r r a l e s  s i l i c í c o l a s .
Carex h a l l e r i a n a  Asso : C o n s ta n te  en e n c i n a r e s  y c o sc o ­
j a r e s ,  s ie n d o  ab u n d an te  en m a t o r r a l e s  y p a s t i z a l e s  s e c o s  
de R o s m a r in e ta l i a .
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Carex h i r t a  L. : E sc a sa ,  en j u n c a l e s  a lg o  n i t r ó f i l o s ,  
formando p a r t e  de com unidades de  F e s tu c o -C a r ic e tu m  h i r t a e .
Carex h i s o i d a  V /il ld .  : Poco a b u n d a n te ,  p r e s e n tá n d o s e  en 
comunidades de M ag n o ca r ic io n  en e l  v a l l e  de l o s  C h ic o te ro s .
Carex h o r d e i s t i c h o s  V i l l .  : .P r e s e n te  en a lg u n o s  p a s t i z a  
l e s  muy húmedos de l a s  á r e a s  c e n t r a l e s  de  l a  s i e r r a .
Carex h u ia i l i s  L e y ss .  : Común en p a s t i z a l e s  y m a t o r r a l e s  
s e c o s  d i v e r s o s .
Carex m a i r i i  Cosson & Germ. : F r e c u e n te  en l o s  j u n c a l e s  
de M o lin io -H o lo sc h o e n io n  p o r  t o d a  l a  zona.
Carex m u r ic a ta  L. s s p .  la m p ro c a rp a  í e l a k  (= s s p .  p a i -  
r a e i  ( S c h u l t z ) A s c h . ) : D i s p e r s a  p o r  p a s t i z a l e s  húmedos de 
d i f e r e n t e  n a t u r a l e z a .
Carex o a n ic e a  L. : P r e s e n t e  en l o s  j u n c a l e s  mas húmedos 
y en ch a rcad o s  de M o l in io -H o lo sc h o e n io n .
Carex o en d u la  Hudson : B a s ta n te  l o c a l i z a d o  en c h o p e ra s  
y j u n c a l e s  umbrosos d e l  cau ce  d e l  R eg a jo .  XK40, 50.
Carex o raeco x  S c h re b e r  (= C. e c h r e b e r i  S ch rank)  : Común 
en p a s t i z a l e s  de te m p ra n a  d e s e c a c ió n  s o b re  s u s t r a t o  a r e n o ­
s o .
Carex r i p a r i a  C u r t i s  : No muy a b u n d a n te ,  en com unidades 
de M ag n o ca r ic io n ,  a  l a  o r i l l a  de  l o s  r í o s .
C.yoerus f u s  cus  L. : Poco común, en hondonadas y r e g u e ­
r o s  húmedos.
C.yoerus l a e v i g a t u s  L. s s p .  d i s t a c h y o s  ( A l l . ) M a i r e  & Wei 
1 1 e r  : L o c a l iz a d o  en e l  cauce  s a l o b r e  d e l  b a r ra n c o  de  Cana 
l e s ,  en comunidades de  J u n c ió n  m a r i t i m i .
E le o c h a r i s  a c i c u l a r i s  (L .)R oem er & S c h u l t e s  : P r e s e n t e
en l a s  la g u n a s  de S in a r c a s ,  en com unidades r e s i d u a l e s  de l a  
c l a s e  L i t t o r e l l e t e a .  XK50.
E le o c h a r i s  m u l t i c a u l i s  (Sra.)Desv. : J u n to  con e l  a n t e r i ­
o r ,  en l a  misma com unidad, e ig u a lm e n te  r e p r e s e n t a n d o  un  sa l 
t o  im p o r ta n te  d e sd e  su s  l o c a l i d a d e s  mas c e r c a n a s  c o n o c id a s .
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E le o c h a r i s  o a l u s t r i s  ( L . )R .B r .  • A bundante , en hum edales  
d i v e r s o s ,  form ando d e n so s  j u n c a l e s ,  c a s i  m o n o e s p e c í f i c o s ,d e  
A c r o c l a d io - E le o c h a r i t e tu m  p a l u s t r i s .
E le o c h a r i s  u n ig lu m is  ( L in k ) S c h u l t e s  : D i s p e r s a  po r  t e ­
r r e n o s  tem p o ra lm en te  in u n d a d o s .
Schoenus n i g r i c a n s  1 .  : Común en r e g u e r o s  y hondonadas  
húmedas, s o b re  to d o  en com unidades de M olin io-H oloschoe-?  
n io n .
S c i rp u s  h o lo sc h o e n u s  I». : C o n s ta n te  en p a s t i z a l e s  con 
hum edad•e d á f i c a  a s e g u ra d a .
S c i rp u s  c e m u u s  Vahl (= S. s a v i i  Seb.&M auri) : D is p e r s o  
p o r  j u n c a l e s  y c a ñ a v e r a l e s  d i v e r s o s .
S c i rp u s  l a c u s t r i s  L. : F r e c u e n te  en com unidades e n c h a r ­
c ad a s  de  r í o s  y l a g u n a s ,  form ando p a r t e  d e l  S c irp o -P h ra g m i 
te tu m .
S c i rp u s  m a r i t im u s  L. : Se p r e s e n t a  en l o s  j u n c a l e s  y ca  
f ía v e ra le s  mas húmedos, s o b re  s u s t r a t o  t r i á s i c o  s u b s a l i n o .
S c i rp u s  s e t a c e u s  L. : A lgunos e je m p la r e s  hemos r e c o l e c ­
t a d o  en l o s  m árgenes de l a  l a g u n a  de T a la y u e la s .
S c i rp u s  s u o in u s  L. : J u n to  con C r y p s is  s c h o e n o id e s  f o r ­
ma e l  p r i n c i p a l  t a p i z  v e g e t a l  de l a s  com unidades de P r e s -  
l i o n  c e r v in a e ,  de l a s  la g u n a s  de S i ñ a r c a á ,  en o to ñ o .
ORCHIDACEAE
A nacam otis  p y r a m id a l i s  (L .)L .C .M .R ic h a rd  (= O rc h is  p y ra  
m i d a l i s  L . ) : A parece  b a s t a n t e  l o c a l i z a d a ,  p r in c ip a lm e n t e  
en e l  v a l l e  de l o s  C h ic o te r o s ,  en com unidades de  B rom eta- 
l i a .  XK40.
C e p h a la n th e ra  damasonium ( M i l le r ) D r u c e  : Poco a b u n d a n te  
p r e s e n tá n d o s e  en a lg u n o s  bosq u es  c a d u c i f o l i o s .
C e o h a la n th e ra  l o n g i f o l i a  ( L . ) F r i t s c h  (= C. e n s i f o l i a  
R i c h . ) : E s p o rá d ic a  p o r  a lg u n a s  u m b ría s  c a l i z a s  e l e v a d a s .
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C e p h a l a n t h e r a  r u b r a  ( L . ) R i c h .  • F r e c u e n t e  en l o s  r o b l e ­
d a l e s  y  p i n a r e s  de  l a s  m ontarías  mas e l e v a d a s .  X K 30,40,51 .
D a c t .y lo rh iz a  e l a t a  ( P o i r e t ) S o ó  (= O rc h is  s e s q u i p e d a l i s  
W i l ld . )  : D i s p e r s a  p o r  p ra d o s  de  in u n d a c ió n  p r im a v e r a l ,  de 
M o lin i  o-H olos c h o e n i  on •
D a c ty lo r h i z a  sam bucina  (L .)S o ó  (= O rc h is  s a n b u c in a  L . ) :  
Ya c i t a d a  p o r  D iek  de C a sa p o lá n .  Se p r e s e n t a  en l o s  m ato­
r r a l e s  mas húmedos y e le v a d o s  de C i s to -L a v a n d u ie te a .X K 4 0 ,51
E p ip a e t i s  a t r o r u b e n s  S c h u l t  : D i s p e r s a  p o r  e n c i n a r e s  y 
p i n a r e s  de l a s  u m b ría s  de a l t i t u d  m ed ia .
Limodorum a b o r t iv o m  S w artz  : Se l o c a l i z a  en e n c i n a r e s ,  
p i n a r e s  de ro d e n o s  y m a t o r r a l e s  de C i s to - L a v a n d u le t e a .
L i s t e r a  o v a ta  (L. )R. 3 r .  : B a s ta n te  r a r a ,  p o r  l a s  umbrías 
s i l í c i c a s  e l e v a d a s ,  en e l  E r ic o - A rc to s ta p h y l le tu m .X K 4 0 ,50.
N e o t in e a  m a c u la ta  (D e s f . ) S t e a r a .  (= A ceras  d e n s i f l o r a  
B o i s s . )  : E je m p la re s  s u e l t o s  s e  p r e s e n ta n  en p eq u eñ as  va­
g uadas  d e l  so to b o sq u e  de l o s  p i n a r e s .
Ophrys f u s c a  L ink  : R ed u c id a  a  l o s  m a t o r r a l e s  mas c á l i ­
d o s ,  de R o s m a r in o -E r ic io n ,  de  l a s  á r e a s  b a j a s .
Ophrys s c o lo o a x  Cav. : E s c a s a ,  en a lg u n o s  p a s t i z a l e s  de 
B ro m e ta l ia ,  p o r  e l  i n t e r i o r  de  l a  s i e r r a .
Ophrys t e n t h r e d i n i f e r a  W il ld .  : E s p o r á d ic a  en l a  zona , 
p o r  t e r r e n o s  no muy e le v a d o s .
O rc h is  l a x i f l o r a  Lam. : F r e c u e n te  p o r  l a s  á r e a s  s i l í c i ­
c a s ,  en b r e z a l e s  y j a r a l e s  s o b re  s u e lo  de c i e r t a  humedad.
O rc h is  n o r i o  L. s s p .  p i c t a  ( L o i s . ) A r c a n g e l i  : E s c a s a ,  
en a lg u n o s  m a t o r r a l e s  a c l a r a d o s  de C i s to - L a v a n d u le t e a  y  -  
p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  de  T u b e ra r io n  g u t t a t a e .
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APENDICE 12
Por d i v e r s o s  m o tiv o s  una  s e r i e  de e s p e c i e s  h a b ía n  s id o  
o m i t id a s  en e l  c a t á l o g o ,  l a s  c u a l e s  pasamos a h o ra  a  enume­
r a r  :
U r t i c a  d u b ia  F o r s k .  (=  TJ. membranácea P o i r . ) : P r e s e n t e  
p o r  l o s  t e r r e n o s  de r e g a d ío  de G a r a b a l l a .
Cucubalus b a c c i f e r  L. : B a s t a n t e  r a r o ,  en l o s  b osques  r i  
b e re ñ o s  mas e s p e s o s  y so m b río s  de  l a s  m árgenes  d e l  r í o  Ojos 
de Moya.
D ian th u s  c o s ta e  W il lk .  : D is p e r s o  p o r  m a t o r r a l e s  y p a s t i  
z a l e s  d e l  i n t e r i o r  de l a  zona .
T u b e ra r ia  b u o l e u r i f o l i a  ( la m . ) W i l lk .  : C onocida  en Espa­
ñ a  so la m e n te  de l a s  á r e a s  s u b a t l á n t i c a s  d e l  s u r o e s t e ,  a l e a n  
z a  l o s  p a s t i z a l e s  de T u b e r a r i e t e a  mas f r e s c o s  de  n u e s t r o  t e  
r r i t o r i o .
Buoleurum ten u iss im u m  L. : E scaso ,  a p a r e c ie n d o  en o to ñ o ,  
en a lg u n o s  p a s t i z a l e s  húmedos s o b re  s u s t r a t o s  t r i á s i c o s .
S a t u r e j a  m ontana L. : S ó lam ente  l a  hemos e n c o n t ra d o  en -  
m a t o r r a l e s  a b i e r t o s  s o b re  s u e lo  d e s c a rn a d o ,  de R ham no-Jun i-  
pere tum  p h o e n ic e a e  y S a tu r e jo - E r in a c e e tu m ,  a l r e d e d o r  de Ga- 
r a b a l l a .  XK30.
Chaenorrhinum  r u b r i f o l i u m  ( R o b i l l .&  C a s t . ) F o u r r .  : D is ­
p e rso  p o r  d i f e r e n t e s  p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  c a l c í c o l a s .
Carduus bo u rg ean u s  3 o i s s .&  R e u te r  : Común en t e r r e n o s  — 
t r a n s t o c a d o s ,  a l r e d e d o r  de p u e b lo s  y c a s e r í o s ,  form ando p a r  
t e  de l a  a s o c i a c i ó n  C a rd u o -S y lib e tu m  m a r i a n i .
C irs iu m  ech in a tu m  (D e s f . )DC. s s p .  f e r o x  ( C o s s . ) T a la v e ra :  
E je m p la re s  s u e l t o s ,  p r in c ip a lm e n te  p o r  com unidades de l a  ola 
s e  O n o porde tea .
C irs ium  oyrenaicum  ( J a c q .)A 1 1 .  : P r e s e n t e  en l o s  p a s t i z a  
l e s  húmedos de l a s  á r e a s  i n t e r i o r e s  de l a  s i e r r a .
L a c tu c a  s e r r i o l a  L. : D i s p e r s a  p o r  t e r r e n o s  b a l d í o s ,  már 
genes  de cam inos y com unidades de g ra n d e s  c a r d o s .
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F e s tu c a  am pia H acke l s P r e s e n t e  en l o s  j a r a l e s  y b r e z a ­
l e s  de l a s  á r e a s  s i l í c e a s  i n t e r i o r e s .
F e s tu c a  h e r v i e r i  P a tz k e  : Como l a  a n t e r i o r ,  en l o s  mato­
r r a l e s  y p a s t i z a l e s  s i l í c i c o s  e le v a d o s .
APENDICE 2s
Pese  a s e r  é s t e  un  t r a b a j o  s o b re  F l o r a  y V e g e ta c ió n  v a s ­
c u l a r ,  d e b id o  a  que p a r a  i n v e s t i g a r  d i v e r s a s  com unidades nos 
hemos v i s t o  o b l ig a d o s ,  muchas v e c e s ,  a  r e c o n o c e r  l o s  b r i ó f i  
t o s  y m a c ro l íq u e n e s ;  y ,  dado que muchos de e l l o s  han  r e s u l ­
t a d o  s e r  e s p e c i e s  n u ev as  o poco c o n o c id a s  p a r a  l a  p r o v i n c i a  
o r e g ió n  v a l e n c i a n a s ;  no querem os p a s a r l o s  p o r  a l t o ,  y l o s  
p re sen tam o s  a  modo de un c a t á l o g o  a b r e v ia d o ,  donde i n c l u i ­
mos s o lo  e s t a s  e s p e c i e s  de mayor i n t e r é s  c o r o ló g ic o  o f i t o -  
s o c io l ó g i c o ,  ya  que e s t á  f u e r a  de  n u e s t r a s  p o s i b i l i d a d e s ,  y 
d e l  o b je to  de e s t e  t r a b a j o ,  e l  h a c e r  un c a t á lo g o  c r ip to g á m i  
co e x h a u s t iv o .
HEPATICAS
R ic c i a  c i l i a t a  H o ffm .: R e l l a n o s  t e r r o s o s  so m b río s  de l o s  
roquedos  s i l í c e o s .
T a rg io n ia  h y o o p h y l la  L. : Mas a h o n d a n te  que l a  a n t e r i o r ,  
en m edios s i m i l a r e s .
Exorm otheca w e lv ri- tsch ii  S te p h .  : A parece  en p r im a v e ra  en 
a r e n a l e s  a b i e r t o s  con humedad e d á f i c a .
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M e tz g e r ia  f u r c a t a  (L.)Dum. : F r e c u e n te  t a p iz a n d o  l o s  r o ­
quedos s i l í c e o s  umbroso?:.
P e l l i a  f a b r o n n ia n a  Raddi : Rocas c a l i z a s  o t a l u d e s  a r c i ­
l l o s o s  re z u m a n te s .
B a r b i lo p h o z ia  b a r b a t a  (S chm .)L oeske  : R ed u c id a  a  l a s  co­
m unidades de P o l y p o d i e t a l i a  de l a s  m ontañas  s i l í c e a s  e l e v a ­
d a s .
P l a g i o c h i l a  a s o l e n i p i d e s  Dum. : E s c a s a ,  acompañando a  l a  
a n t e r i o r  en m edios s i m i l a r e s .
S cap an ia  com pacta  (Roth.)Dum . : E s p e c ie  r a r a  en l a  Espa­
ñ a  m e d i t e r r á n e a ,  que hemos r e c o l e c t a d o  en l o s  ro q u e d o s  um­
b ro so s  de ro d e n o .
C e p h a lo z ie l l a  b a u m g a e r tn e r i  S c h i f f n .  : P o r  l o s  m árgenes 
a r c i l l o s o s  de  a lg u n o s  a r r o y o s .
C e p h a lo z ia  b i c u s o i d a t a  (L.)Dum. : P r e s e n t e  en l o s  c é s p e ­
d e s  musgosos de l o s  r e l l a n o s  som breados de l a s  r o c a s  s i l í c i  
c a s .
R adula  c o m p lan a ta  (L.)Dum. : C o r t í c o l a  s o b re  e n c in a s  y -  
m e ló jo s  de l a s  a l t a s  u m b ría s  y en l o s  b o j a r e s  mas e s p e s o s .
P o r e l l a  o l a t y o h y l l a  ( L . )L in d b .  : C o n s ta n te  en l a s  comuni 
d a d es  de A n o ra o d o n to -P o ly p o d ie ta l ia ,  s o b re  to d o  c a l c í c o l a s .
L e jeu n ea  c a v i f o l i a  ( E h rh .)L in d b .  : F r e c u e n te  en com unida 
d e s  s i l í c e a s  de B a r t r a m io -P o ly p o d io n .
F r u l l a n i a  d i l a t a t a  (L.)Dum. : F re c u e n te m e n te  e p í f i t a  en 
e n c in a r e s  y r o b l e d a l e s  som b río s  y ta m b ié n  r u p í c o l a .
F r u l l a n i a  t a m a r i s c i  (L.)Dum. : Mas b i e n  r e s t r i n g i d a  a  los 
ro q u ed o s  s i l í c e o s ,  donde form a v i s t o s o s  t a p i c e s  r o j i z o s .
MtJSCI
P o ly t r ic h u m  ju n io e r in u m  W il ld .  : R e l la n o s  a r e n o s o s  de ro  
quedos s i l í c i c o s  y c l a r o s  d e l  m a t o r r a l  de C is to -L a v a n d u le ­
t e a .
D is t ic h iu m  c a o i l l a c e u m  (H e d w .)3 .3 . G. : E scaso ,  en m edios 
r u o í c o l a s  c a l i z o s .
154
D itr ic h u m  f l e x i c a u l e  (S ch i.)H am pe : Con e l  a n t e r i o r ,  en 
l a s  r o c a s  c a l i z a s  e l e v a d a s ,  aunque mas a b u n d a n te .
Dicranum sco o a r iu m  (L.)Hedw. : A bundante t a p i z a n d o  e l  sue 
l o  de l o s  b o sq u es  en l a s  u m b r ía s .
Camo.yloous i n t r o f l e x u s  (Hedw. ) 3 r i d .  í F r e c u e n te  en a r e ­
n a l e s  y  r o c a s  s i l í c i c a s  s o l e a d a s .
F i s s i d e n s  c r i s t a t u 3  M i t t .  s F r e c u e n te  en r e l l a n o s  t e r r o ­
so s  de ro q u ed o s  c a l i z o s  y s i l í c e o s .
Bucladium v e r t i c i l l a t u m  ( 3 r i d .  ) 3 .S .G .  : Sobre  c a l i z a s  r e  
zum antes , en B u c la d io -A d ia n te tu m .
P le u ro c h a e te  s q u a r r o s a  ( B r id . ) L in d b .  : Común en l o s  c l a ­
r o s  d e - m a t o r r a l e s  c a l c í c o l a s .
T o r t e l l a  t o r t u o s a  (L .)L im p r .  : C o n s ta n te  s o b re  l o s  p a r e ­
dones  ro c o s o s  c a l i z o s  o r i e n t a d o s  a n o r t e .
B n c a ly o ta  s t r e o t o c a r p a  Hedw. : F r e c u e n te  en l a s  comunida 
d e s  c a l c í c o l a s  de H o m a lo th e c io -P o ly p o d io n .
Grimmia t r i c h o o h y l l a  Grev. : P r e s e n t e  en l a s  r o c a s  s i l í ­
c e a s  som breadas .
Hhacom itrium  c a n e s c e n s  (Hedw. ) B r id .  : Sobre  s u s t r a t o s  are, 
n o so s  s i l í c e o s .
Bryum alo inum  B r id .  : F r e c u e n te  s o b re  pequeños r e g u e r o s  
húmedos de l o s  ro q u e d o s  s i l í c i c o s .
Mnium a f f i n e  B lond . : Muy l o c a l i z a d o ,  en e l  m a n t i l l o  de 
a lg u n o s  bosques  y  m a t o r r a l e s  d e n so s  de  l a s  u m b ría s  e le v a d a s .
Mnium un d u la tu m  Hedw. s Escaso ,com o e l  a n t e r i o r ,  en me­
d i o s  s i m i l a r e s .
B a r t r a m ia  s t r i c t a  B r id .  : Común en l o s  ro q u e d o s  s i l í c i ­
cos  form ando p a r t e  de l a s  com unidades de  B a r t r a m io -P o ly p o -  
d io n .
P h i l o n o t i s  c a l c a r e a  (B .S .G .)S ch im p . : M árgenes de a r r o ­
y o s ,  en com unidades de M o n tio -C a rd a m in e te a .
H edw igia c i l i a t a  (E h rh .)B .S .G .  : C o n s ta n te  en l a s  comuni 
d a d es  b r i o f í t i c a s  r u p í c o l a s  h e l i ó f i l a s .
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Leucodon s c i u r o i d e s  (Hedw.)Schw. : Con f r e c u e n c i a  c o r t í -  
c o l a ,  a  v e c e s  ta m b ié n  r u p í c o l a .
P te rogon ium  o r a i t h o o o d i o i d e s  (Hedw. )L in d b .  : Forma p a r t e  
p r i n c i p a l  d e l  t a p i z  b r i o f í t i c o  que cu b re  l a s  r o c a s  s i l í c i c a s  
som breadas .
Leptodon s m i t h i i  (D icks.)W .&  M.s F r e c u e n te  en comunidades 
e p i f í t i c a s  y r u p í c o l a s  de u m b ría .
N eckera  co m o la n a ta  (Hedw.)HUbn. i Muy l o c a l i z a d a  p e ro  co 
p io s a  en a lg u n o s  b o j a r e s  e s p e s o s  y  um brosos .
N eckera  c r i s p a  Hedw. : Con l a  a n t e r i o r ,  e x c lu s iv a m e n te  -  
e p í f i t a  en l o s  boj a r e s  de am b ie n te  mas húmedo.
A b i é t i n e l l a  a b i e t i n a  (Hedw.)C.MU11. : E s c a s a ,  en m a to r r a  
l e s  de l a s  á r e a s  mas a l  i n t e r i o r .
C a l l i e r g o n e l l a  c u s o id a t a  (H edw .)Loeske : F r e c u e n te  en los 
p ra d o s  e n c h a rc a d o s  en p r im a v e ra .
Campylium ch ry so o h y llu m  ( B r i d . ) J .L a n g e  : F r e c u e n te  en bos 
ques y m a t o r r a l e s  de l a s  á r e a s  no muy e le v a d a s .
Cratoneurum  commutatum (Hedw. )R o th . : T a p iz a  a lg u n a s  f u  en 
t e s  y c a s c a d a s  d e l  v a l l e  d e l  T u r i a .
C ratoneurum  f i l i e i n u m  (Hedw. )S p ru ce  s En m árgenes  de r í o s  
y a r r o y o s ,  p e n e t r a n d o  en zonas mas e l e v a d a s .
Campothecium l u t e s c e n s  (H u d s .)B .S .G .  : Muy a b u n d a n te  p o r  
bosq u es  y m a t o r r a l e s  e s p e s o s  de  l a s  á r e a s  menos e l e v a d a s .
Hom alothecium  s e r ic e u m  (Hedw.) 3 . S.G. s D om inante s o b re  
l o s  ro q u ed o s  c a l i z o s ,  en l a s  com unidades de H o m alo th ec io -P o  
ly p o d io n .
P se u d o sc le ro p o d iu m  ourum (H e d w .)F le is c h  : F r e c u e n te  en -  
m a t o r r a l e s  um brosos de l a s  zonas  b a j a s .
Hylocomium s p le n d e n s  (Hedw. )3 .S .G .  : R e l í c t i c o  en l a s  r e  
p i s a s  de ro d en o  de l a  u m b ría  d e l  p ic o  R an e ra .
C ten id ium  m olluscum  (H e d w .)M itt .  : F r e c u e n te  en b o j a r e s  
y  o t r o s  m a t o r r a l e s  húmedos, a s í  como en com unidades r u p íc o  
l a s  u m b r ó f i l a s .
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3 . 2 .  NOVEDADES ELORTSTICAS
Dado que e s t a  e s  u n a  zona de e n c u e n t r o  de d o s  u n id a d e s  
g e o g r á f i c a s , t a n  d i v e r s a s  y p e c u l i a r e s ,  como son e l  á r e a  l i  
t o r a l  l e v a n t i n a  y l a  m e se ta  c a s t e l l a n a ,  se  comprende que -  
en e l l a  a l c a n z a r á n  su  l í m i t e  cías l i t o r a l  muchas e s p e c i e s  -  
p r o v in i e n t e s  d e l  i n t e r i o r  o de á r e a s  i b e r o a t l á n t i c a s ;  mien 
t r a s  que o t r a s , m e d i t e r r á n e o - l i t o r a l e s ,  s e  e x t i n g u i r á n  a q u í  
en su  p e n e t r a c i ó n  h a c i a  e l  i n t e r i o r .
A s í ,p o r  e jem p lo ,  encon tram os  
A r te m is ia  a s s o a n a  
C y t is u s  s c o p a r i u s  
Evax c a r p e t a n a  
Halimium v isco su m  
L avandu la  p e d u n c u la ta  
N a r c i s s u s  p s e u d o n a r c i s s u s  
P a r n a s s i a  p a l u s t r i s  
P i s t o r i n i a  h i s p á n i c a  
S a x i f r a g a  c a r p e t a n a  
Sedum b r e v i f o l i u m  
Sorbus t o r m i n a l i s
E n t r e  l a s  que s e  e n c u e n t r a n  
c o n t a r  :
Agave a m e r ic a n a  
A n t h y l l i s  c y t i s o i d e s  
C o r o n i l l a  j ú n c e a  
C y t i s u s  p a t e n s  
Fumana g l u t i n o s a  
Helianthem um  m a r i fo l iu m  
l o b u l a r i a  m a r i t im a  
P hagna lon  s a x a t i l e  
P ú n ic a  g rana tum  
Sm ilax  a s p e r a  
T rach e liu m  cae ru leu m  
Vibumum t i n u s
en e l  p r im e r  c a so  :
C le o n ia  l u s i t a n i c a  
D a n th o n ia  decumbens 
E r i c a  c i n é r e a
J a s i o n e  c r i s p a  s e s s i l i f l o r a  
Lygos s o h a e ro c a r p a  
N a r c i s s u s  p a l l i d u l u s  
P in u s  s y l v e s t r i s  
Q uercus p y r e n a i c a  
S a x i f r a g a  a l b a r r a c i n e n s i s  
S esam oides  s u f f r u t i c o s u s  
Thymus m a s t i c h i n a ,  e t c .
en e l  segundo  c aso  podemos
Anemone p a lm a ta  
A splen ium  p e t r a r c h a e  
C o r o n i l l a  minima c l u s i i  
E r i c a  m u l t i f l o r a  
Galium m aritim um  
C le m a t i s  f lam m ula  
Nerium o le a n d e r  
P i s t a c i a  l e n t i s c u s  
P h y l l i r e a  m edia 
Teucrium  b u x i fo i iu m  
U lex  p a r v i f l o r u s  
V in ca  d i f f o r m i s
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En p a r t e  p o r  e l  e f e c t o  m encionado , y en p a r t e  p o r  l o s  de 
d i s y u n c ió n ,  endemiswo, e t c . ,  enco n tram o s  un a  s e r i e  de t á x o -  
n es  que no e r a n  c o n o c id o s  en l a s  u n id a d e s  g e o g r á f i c a s  n a tu ­
r a l e s  o a d m i n i s t r a t i v a s  en que pueden e n c u a d r a r s e  e s t o s  t e ­
r r i t o r i o s .
P a ra  l a  g ra n  r e g i ó n  n a t u r a l  l e v a n t i n o - l i t o r a l ,  que i n c l u  
ye l a s  p r o v in c i a s  d e l  EC e s p a ñ o l  en c o n ta c to  con e l  mar, y 
l a s  p a r t e s  p róx im as  a  e l l a s  de l a s  p r o v i n c i a s  l i m í t r o f e s , h £  
mos d e s c u b i e r t o  un a  s e r i e  de  e s p e c i e s ,  de l a s  que no t e n e ­
mos n o t i c i a  de que h u b ie r a n  s id o  c i t a d a s  h a s t a  l a  f e c h a ,  en 
t r e  l a s  que d e s ta c a m o s  :
A lo p ecu ru s  a e q u a l i s  
B i ld e r d y k ia  dumetorum 
Campánula l u s i t a n i c a  
C o r r i g i o l a  t e l e p h i i f o l i a  
E le o c h a r i s  m u l t i c a u l i s  
I n u l a  h e l v é t i c a  
L i t t o r e l l a  u n i f l o r a  
M a r s i l e a  s t r i g o s a  
Myagrum p e r f o l i a t u m  
S enec io  n e b r o d e n s i s  
Taraxacum p a l u s t r e  
T r i f o l iu m  gemellum 
T r i f o l iu m  o r n i t h o p o d i o i d e s
Anthoxanthum amarum
C a le p in a  i r r e g u l a r i s
C e n ta u re a  a l p i n a
E l e o c h a r i s  a c i c u l a r i s
E p ilo b iu m  c o l l in u m
I s o e t e s  v e l a t a
Lythrum  b o ry s te n ic u m
M entha c e r v i n a
S a g in a  s a b u le to ru m
S esam oides  c a n e s c e n s  
s s p .  s u f f r u t i c o s u s
Thymus m a s t i c h i n a
T u b e r a r i a  b u p l e u r i f o l i a
P a ra  l a  p r o v i n c i a  de V a le n c ia ,  u n a  p a r t e  de cuyo e x t r e ­
mo NW queda i n c l u i d a  en e s t e  t r a b a j o ,  hemos d e s c u b i e r t o  un 
número r e l a t i v a m e n t e  e le v a d o  de e s p e c i e s  n u e v a s ;  po r  ejem­
p lo  í
Adonis v e r n a l i s
Brachypodium s y lv a t ic u m
C is tu s  l a u r i f o l i u s
C y t is u s  s c o p a r i u s
Damasonium polyspermum
F e s tu c a  d u r a n d i i
H ie rac iu m  a m p le x ic a u le
L avandu la  p e d u n c u la ta
N a r c i s s u s  t r i a n d r u s  s s p .  
p a l l i d u l u s
A r a b is  t u r r i t a  
B r i z a  m edia  
C linopod ium  v u l g a r e  
D a c t y l o r h i z a  sam bucina  
Evax c a r p e t a n a  
H alim ium  v isco su m  
H ypericum  montanum 
L u z u la  f o r s t e r i  
O d o n t i t e s  l o n g i f l o r a
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P i s t o r i n i a  h i s p á n i c a  
Rubus c a n e s c e n s  
Sedum t e n u i f o l i u m  
Thymus l e p t o p h y l l u s
Ig u a lm e n te  p a r a  l a  p r o v i n c i a  de Cuenca, de  l a  que hemos 
in v e s t i g a d o  mayor c a n t id a d  de t e r r e n o ,  podemos c i t a r  como 
n u e v a s ,  o muy poco c o n o c id a s  :
P im p in e l l a  t r a g iu m  
Q uercus p y r e n a ic a  
Sedum b r e v i f o l i u m  
Sorbus t o r m i n a l i s
B u f fo n ia  t u b e r c u l a t a  
C y t i s u s  p a te n s  
Helianthemum m a r i fo l iu m  
H ie rac iu m  l a n i f e r u m  
P hagna lon  r u p e s t r e  
Sm ilax a s p e r a  
Teucrium  a ra g o n e n se  
V e ró n ic a  t e n u i f o l i a
C le m a t is  f lam m ula  
E qu ise tum  t e l m a t e j a  
H ie rac iu m  a n c h u s o id e s  
N a r c i s s u s  r e q u i e n i  
D ip c a d i  s e ro t in u m  
P i s t a c i a  l e n t i s c u s  
Teucrium  b u x i fo l iu m  
Viburnum t i n u s
F in a lm e n te ,  aunque hay an  s id o  c i t a d a s  y a  en l a  r e g i ó n  o 
p r o v in c ia s  m e n c io n ad as ,  m erecen  s e r  d e s ta c a d o s  l o s  h a l l a z ­
gos de una s e r i e  de e s p e c i e s  r a r a s  o poco c o n o c id a s  en e s ­
t o s  t e r r i t o r i o s ,  como son  :
A c h i l l e a  to m e n to sa  
A s te r  l y n o s i r i s  
A s t r a g a lu s  p l y c i p h y l l o s  
C le o n ia  l u s i t a n i c a  
Doronicum p la n ta g in e u m  
Erodium p e traeu m  v a le n t in u m  
Hordeum marinum 
L e g o u s ia  c a s t e l l a n a  
l i n a r i a  a m e th y s te a  
Malva m oscha ta  
P a r n a s s i a  p a l u s t r i s  
R anúnculus  p a lu d o su s  
S c i rp u s  su p in u s  
S e r r a t i l l a  l e u c a n t h a
A n a g a l l i s  t e n e l l a  
A splenium  s e p t e n t r i o n a l e  
Carum v e r t i c i l l a t u m  
D a n th o n ia  decumbens 
D r y o p te r i s  f i l i x - m a s  
Grypsophyla h i s p á n i c a  
I n u l a  s a l i c i n a  
Campánula g lo m e ra ta  
L i s t e r a  o v a ta  
N a r c i s s u s  p s e u d o n a r c i s s u s  
P o t e n t i l l a  r e c t a  
S a x i f r a g a  c a r p e t a n a  
S e n e c io  c a r p e ta n u s  
S u c c is a  p r a t e n s i s
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3» 3- E lem entos  F l o r í s t i c o s
F l o r í s t i c a m e n t e  en co n tram o s  dos i n f l u e n c i a s  im p o r ta n ­
t e s  : u n a  m e d i t e r r á n e a ,  que a f e c t a  a  mas de l a  m ita d  de  -  
l a  f l o r a ,  j u n t o  con un a  n a d a  d e s p r e c i a b l e  i n f l u e n c i a  e u ro  
s i b e r i a n a ,  que u n id a  a  l a  c i r c u m b o r e a l ,  a f e c t a  a  mas de  -  
l a  c u a r t a  p a r t e  de l a  f l o r a .
Hemos r e c o n o c id o  p a r a  l a  zona  e s tu d i a d a  d i e z  e lem en to s  
f l o r í s t i c o s  que en e l l a  i n t e r v i e n e n .  E s to s  so n ,  p o r  á rd e n  
de mayor a  menor im p o r t a n c i a  l o s  s i g u i e n t e s  :
3 .3^1» M e d i te r r á n e o  : c o n s id e ra d o  en s e n t i d o  r e s t r i n g í  
do , es d e c i r ,  a f e c ta n d o  s ó la m e n te  a  e s p e c i e s  de á r e a  ex­
c lu s iv a m e n te  m e d i t e r r á n e a ,  que en g ra n  p a r t e  de l o s  c a so s  
es m e d i t e r r á n e a  o c c i d e n t a l ,  p r e s e n t e  a l  menos en  a l g l n  pa 
í s  europeo  no f r o n t e r i z o  con E spaña . En e s t a s  c o n d ic io n e s  
encon tram os a l r e d e d o r  de  un 27»5 % de  l a  f l o r a ,  m d ie n d o  
d e s t a c a r s e  :
A n d ry a la  r a g u s s i n a  
A p h y l la n th e s  m o n s p e l i e n s i s  
Brachypodium re tu su m  
C arex h a l l e r i a n a  
C o r is  m o n s p e l i e n s i s  
C o r o n i l l a  jú n c e a  
E r i c a  m u l t i f l o r a  
G e n is ta  s c o r p iu s  
H elianthem um  l a v a n d u l i f o l .
J u n ip e r u s  o x y ced ru s  
L i th o d o r a  f r u t i c o s a  
M icro m er ia  f r u t i c o s a  
P hlom is l i c h n i t i s  
P i s t a c i a  l e n t i s c u s  
Rhamnus a l a t e r n u s  
S t a e h e l i n a  d u b ia  
Teucrium  p seu d o c h a m a e p ity s  
U lex  o a r v i f l o r u s
A n t h y l l i s  c y t i s o i d e s  
A s p le n iu n  p e t r a r c h a e  
Bupleurum r ig id u m  
C i s t u s  a l b i d u s  
C o n v o lv u lu s  l a n u g in o s u s  
Dorycnium p e n ta p h y l lu m  
Fumana e r i c o i d e s  
G l o b u l a r i a  alypum 
J a s o n i a  g l u t i n o s a  
L av an d u la  l a t i f o l i a  
M é lic a  m in u ta  
O s y r i s  a l b a  
P h ag n a lo n  so rd idum  
Q uercus c o c c i f e r a  
R osm arinus  o f f i c i n a l i s  
S t i p a  o f f n e r i  
T u b e r a r i a  l i g n o s a  
V in ce to x icu m  n ig rum
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3 .3 * 2 .  E u r o s ib e r i a n o  : Donde in c lu im o s  l a s  e s p e c i e s  me 
d io e u ro p e a s  o c e n t r o e u r o p e o - n o r d a s i á t i c a s .  R e s u l t a  b a s t a n  
t e  a l t a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  e s t e  e lem en to  p a r a  u n a  zona -  
t a n  a d e n t r a d a  en l a  Región  M e d i t e r r á n e a ,  pues  a l c a n z a  un 
n i v e l  d e l  2 1 ,5  7¿. Bn ó l  d e s ta cam o s  :
A grim onia  e u p a t o r i a  
A q u i l e g ia  v u l g a r i s  
3rachypodium  s y lv a t ic u m  
Carex a c u t i f o r m i s  
Clinopodium  v u l g a r e  
Eupa to rium  cannabinum  
Hypericum montanum 
L a th y ru s  p r a t e n s i s  
L i s t e r a  o v a ta  
Phleum p h le o id e s  
Polygonatum  odoratum  
S a x i f r a g a  g r a n u l a t a  
Solanum d u lc a m a ra  
T e tra g o n o lo b u s  m a r i t im u s  
Ulmusr m inor
A lo p e c u ru s  p r a t e n s i s  
B e l l i s  p e r e n n i s  
B r i z a  m ed ia  
C e p h a la n th e ra  r u b r a  
Cornus s a n g u in e a  
Geum urbanum 
I n u l a  conyza  
Linum c a th a r t i c u m  
M entha l o n g i f o l i a  
P la n ta g o  m ed ia  
P o t e n t i l l a  e r e c t a  
Sambucus eb u lu 3  
Sorbus  t o r m i n a l i s  
T u s s i l a g o  f a r f a r a  
Yiburnum l a n t a n a
3 . 3 . 3 .  M e d i t e r r á n e o - I r a n o - T u r a n ia n o  : Con u n a  p ro c e d e n  
c i a  o r i e n t a l ,  form ado p r in c ip a lm e n te  p o r  e s p e c i e s  e s t e p a ­
r i a s ,  muchas v e c e s  t e r o f í t i c a s  y con f r e c u e n c i a  n e s í c o l a s  
l l e g a n d o  a c o n t a b i l i z a r s e  un  1 3 ,5  E n t r e  e l l a s  e n c o n t r a  
mos :
A donis flammea 
Alyssum minus
A s te ro l in u m  l i n u m - s t e l l a t u m  
B o m b ic i laen a  e r e c t a  
Bromus te c to ru m  
C o n r in g ia  o r i e n t a l i s  
E r o p h i l a  v e rn a  
Galium t r i c o r n u tu m  
H olosteum  u m bella tum  
M arrubium v u lg a r e
A egylops g e n i c u l a t a  
A s p e ro la  a r v e n s i s  
A s t r a g a lu s  hamosus 
Brachypodium  d is ta c h y u m  
C e n t r a n th u s  c a l c i t r a p a e  
C o n v o lv u lu s  l i n e a t u s  
F u m aria  p a r v i f l o r a  
H elian them um  s a l i c i f o l i u m  
M alva p u s i l l a  
. P a p a v e r  r h a e a s
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Phlom is  h e r b a - v e n t i  
S a l v i a  a e t h i o p i s  
Telephium  im p e r a t i  
V e le z ia  r i g i d a
R óem eria  h y b r id a  
S i l e n e  c o n o id e a  
T r i g o n e l l a  m o n s p e l ia c a  
V e ró n ic a  o e r s i c a
3.3*4* C o sm o p o li ta  : C o n s id e ra d o  en s e n t i d o  a m p l io ,  es  
d e c i r ,  e s p e c ie s  p r e s e n t e s  en  v a r i a s ,  no n e c e s a r i a m e n te  en 
t o d a s ,  de l a s  p r i n c i p a l e s  r e g i o n e s  f l o r i s t i c a s  d e l  g lo b o .  
Se t r a t a  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  de h i d r ó f i l o s  y e s p e c i e s  n i -  
t r ó f i l a s  que, de form e e s p o n tá n e a  o p o r  l o s  t r a n s t o r n o s  -  
o c a s io n a d o s  por e l  hom bre, han  a lc a n z a d o  to d o s  o c a s i  t o ­
dos l o s  c o n t i n e n t e s .  R e p re s e n ta n  u n  9 ,5  e n c o n t r á n d o s e  
e n t r e  e l l a s  :
A n a g a l l i s  a r v e n s i s  
C a ly s t e g i a  sepiurn 
C onvo lvu lus  a r v e n s i s  
Cynodon d a c ty lo n  
E c h in o c h lo a  c r u s - g a l l i i  
G ly c e r i a  p l i c a t a  
Ju n cu s  b u fo n iu s  
L u z u la  c a m p e s t r i s  
Potam ogetón p e c t i n a t u s  
Rumex c r i s  pus 
Samolus v a l e r a n d i  
U r t i c a  u re n s  
S t e l l a r i a  m edia
A nthem is c o t u l a  
Cardam ine h i r s u t a  
Coronopus squam atus  
E u p h o rb ia  pe p lu s  
E l e o c h a r i s  p a l u s t r i s  
G n ap h a liu n  lú t e o - a lb u r a  
Lythrum s a l i c a r i a  
P h ra g m ite s  a u s t r a l i s  
° o r t u l a c a  o l e r á c e a  
S c i r p u s  l a c u s t r i s  
Typha a n g u s t i f o l i a  
V erbena o f f i c i n a l i s  
X anthium  sp inosum
3*3*5* I b é r i c o  : E l endemismo i b é r i c o ,  en s e n t i d o  am­
p l i o ,  e s t á  b ie n  r e p r e s e n t a d o  en l a  zona, a lc a n z a n d o  un 8?o 
de  l o s  tá x o n e s  c a t a l o g a d o s .  Podemos c o n s i d e r a r  t r e s  s u b -  
g ru p o s  :
-  Endemismos f r a n c o - i b é r i c o s ,  que a l c a n z a n  e l  m e d io d ía  
f r a n c é s ,  con un  1 ,5  c/>9 como son  :
Chaenorrhinum  c r a s s i f o l i u m  Galium p in e to ru m
G e n is ta  h i s p á n i c a  H elian them um  m a r i f o l iu m
H o rm a to p h y lla  l a p e y r o u s s i a n a  I n u l a  h e l e n i o i d e s  
l y s im a c h ia  ephemerum M eren d era  p y r e n a i c a
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N a r c i s s u s  r e q u i e n i  S a l v i a  l a v a n d u l i f o l i a
S arco cap n o s  e n n e a p h y l la  T h a l ic t r u m  tu b e ro su m
-  Endemismos e x c lu s iv a m e n te  i b é r i c o s ,  p e ro  e x te n d id o s  
p o r  g ra n  p a r t e  de l a  P e n ín s u l a ,  con un  3 ^  como so n  ;
C e n ta u re a  o r a a t a  
D ia n th u s  h i s p a n i c u s  
Elymus c u r v i f o l i u s  
F r i t i l l a r i a  p y r e n a i c a  
L i n a r i a  a e r u g in e a  
N a r c i s s u s  p a l l i d u l u s  
S a n g u iso rb a  l a t e r i f l o r a  
S en e c io  c a r p e ta n u s  
S i l e n e  l e g i o n e n s i s  
Thymus m a s t i c h in a
C e n ta u re a  p a ñ i c u l a t a  s s p .  
c a s t e l l a n a
Evax c a r p e t a n a  
L a v an d u la  p e d u n c u la ta  
L i n a r i a  a m e th y s te a  
P i s t o r i n i a  h i s p á n i c a  
S a x i f r a g a  c a r p e t a n a  
S e n e c io  n e b r o d e n s i s  
T h la s o i  s te n o o te ru m
-  Endemismos de  á r e a  r e s t r i n g i d a ,  p r in c ip a lm e n t e  a l  
e s t e  (NE, CE, SE) i b é r i c o ,  con un 3 ,5  p o r  e jem p lo  ;
A r e n a r ia  o b t u s i f l o r a
B i s c u t e l l a  v a l e n t i n a
Campánula h i s p á n i c a
C entaurium  l i n a r i f o l i u m
C y t i s u s  p a te n s
E u p h o rb ia  i s a t i d i f o l i a
E u p h o rb ia  m in u ta
G y p so p h ila  h i s p á n i c a
H ierac ium  a ra g o n e n se
L eucan them opsis  p a l l i d a  
s s p .  v i r e s c e n s
P a ro n y c h ia  a r e t i o i d e s
S a x i f r a g a  l a t e p e t i o l a t a
Teucrium  a ra g o n e n se
Teucrium  webbianum
Thymus l e p t o p h y l l u s
V e ró n ic a  t e n u i f o l i a
A s te r  a r a g o n e n s i s
B u f f o n ia  t u b e r c u l a t a
C e n ta u re a  p in a e
Conopodium ramosum
Erodium p e tra e u m  s s p .  
v a le n t in u m
D ictam nus h i s p a n i c u s
H e m i a r i a  f r u t i c o s a
H ie ra c iu m  l a n i f e r u m
L i n a r i a  g l a u c a  s s p .  
a r a g o n e n s i s
S a x i f r a g a  c o r b a r i e n s i s  
s s p .  v a l e n t i n a
Teucrium  b u x i fo l iu m  
Thym elaea t h e s i o i d e s  
S e r r a t u l a  l e u c a n t h a  
V io la  w il lk o m m ii
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3 .3 * 6 .  I b e ro -H o g re b in o  : I n c lu y e n d o  un g rupo  im p o ta n te  
de t á x o n e s ,  p r e s e n t e s  en e l  á r e a  n o r t e a f r i c a n a  o c c i d e n t a l  
que , d e b id o  a  su  p e r s o n a l i d a d  p r o p ia ,  separam os d e l  g rupo  
a n t e r i o r .  A lcan za  un 4 ,5  % d e l  t o t a l ,  e n c o n t r á n d o s e  e n t r e  
e l l o s  :
A rm eria  a l l i a c e a  
C irs iu m  o d o n to le p i s  
C le o n ia  l u s i t a n i c a  
B raba  h i s p á n i c a  
F e s tu c a  h y s t r i x  
H o rm a to p h y lla  s p in o s a  
J u r i n e a  h u m i l i s  
O d o n t i t e s  l o n g i f l o r a  
Peucedanum h isp a n ic u m  
Poa f l a c c i d u l a  
Q uercus r o t u n d i f o l i a  
S a x i f r a g a  l o n g i f o l i a  
S t i o a  t e n a c i s s i m a
Bupleurum f r u t i c e s c e n s  
C i s t u s  l a d a n i f e r  
D i g i t a l i s  o b s c u ra  
S r in a c e a  a n t h y l l i s  
K e l i c t o t r i c h u m  f i l i f o i i u m  
J u n ip e r u s  t h u r i f e r a  
K arrub ium  s u p in u n  
O nonis t r i d e n t a t a  
P i c r i s  h i s p á n i c a  
Q uercus  f a g i n e a  
S a l v i a  oh lom oides  
S e r r a t u l a  p i n n a t i f i d a  
S i l e n e  m e l l i f e r a
3*3*7. S u b m e d ite r rá n e o  : En é l  in c lu im o s  e s p e c i e s  con­
s id e r a d a s  p o r  muchos a u t o r e s  como m e d i t e r r á n e a s ,  p e ro  que 
a l  o b s e rv a r  su s  a r e a l e s  f á c i l m e n t e  s e  ve que fo rm an  un — 
grupo  b ie n  in d e p e n d iz a d o  de  a q u e l l a s ,  pues  no p e n e t r a n  en 
á r e a  p ro p ia m e n te  m e d i t e r r á n e a  s i  no es en l a s  p a r t e s  r¿as 
húmedas o m o n ta ñ o sa s .  I n v e rs a m e n te  pueden p e n e t r a r  en l a s  
á r e a s  mas c á l i d a s  y s e c a s  de  l a  r e g i ó n  e u r o s i b e r i a n a ,  t e ­
n ie n d o  su  óptim o en l a s  zonas  d e . t r a n s i c i ó n ,  donde l a  v e ­
g e t a c i ó n  p o t e n c i a l  es  de Q u e r c e t a l i a  p u b e s c e n t i s .  R ep re ­
s e n t a  un 4 ,5  ?<> y  l o  form an e n t r e  o t r o s  :
A m elan ch ie r  o v a l i s
A cer m onspessulanum
A s te r  l y n o s i r i s
Buxus s e m p e rv ire n s
C o lu te a  a r b o r e s c e n s
Creum s y lv a t ic u m
L a s e r p i t i u n  g a l l i c u m
P o ly g a la  n i c a e e s i s  s s p .  
c a e s a l o i n i
A n t h y l l i s  m ontana
A ra b is  t u r r i t a
A s t r a g a l u s  p u r p u re a s
C e n ta u re a  a l p i n a
Doronicum p la n ta g in e u m
H ie ra c iu m  a m p le x ic a u le
L a th y ru s  f i l i f o r m i s
P r im u la  v e r i s  s s p .  
c o lu n n a e
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Ranún c u lu s  p a lu d o  su s  
S a l v i a  p r a t e n s i s
Rhamnus pu m ilu s  
V a le r i a n a  t u b e r o s a
3 .3 * 8 .  C irc .im b o rea l  : In c lu y e n d o  l a s  e s p e c i e s  de  g ra n  
á r e a ,  que ocupa to d o  e l  R eino  H o l o á r t i c o .  Estimamos su  -  
p r e s e n c i a  en un  4>5 p u d ien d o  c o n t a r s e  e n t r e  e l l a s  :
A lo p ecu ru s  a e q a a l i s  
A ra b is  h i r s u t a  
Asplenium  r u t a - m u r a r i a  
C le m a tis  v i t a l b a  
D r y o p te r i s  f i l i x - m a s  
F e s tu c a  r u b r a  
Galium p a l u s t r e  
H olcus  l a n a t u s  
Lolium p eren n e  
H o l i n i a  c a e r u l e a  
Phleum p r a t e n s e  
S o l id a g o  v i r g a u r e a  
U r t i c a  d i o i c a
Anthoxanthum odora tum  
A r c t o s t a p h y l l o s  u v a - u r s i  
A splenium  s e p t e n t r i o n a l e  
C i s t o p t e r i s  f r a g i l i s  
Elymus r e p e n s  
F r a g a r i a  v e s c a  
H e p á t i c a  n o b i l i s  
J u n ip e r u s  s a b in a  
Lycopus e u ro o a e u s  
P a r n a s s i a  p a l u s t r i s  
P r u n e l l a  v u l g a r i s  
T r i f o l iu m  r e p e n s  
V e ró n ic a  o f f i c i n a l i s
5 .3 * 9 .  S u b á t l á n t i c o  : En s e n t i d o  e s t r i c t o  (D u p o n t,1962) 
n in g u n a  e s p e c ie  p ro p ia m e n te  a t l á n t i c a  a l c a n z a  n u e s t r o  t e ­
r r i t o r i o .  S in  embargo s e  p r e s e n t a  un  c i e r t o  número que —  
t i e n e n  su  óptim o o u n a  im p o r ta n te  p a r t e  de su  á r e a  en t e ­
r r i t o r i o  a t l á n t i c o ,  a lc a n z a n d o  é s t a s  un  4 • E n t r e  e l l a s
harem os dos s u b d iv i s i o n e s  :
-  De c a r á c t e r  s u b a t l á n t i c o  o i b e r o a t l á n t i c o ,  con ó p t i ­
mo en á r e a s  de i n f l u e n c i a  a t l á n t i c a ,  y e s c a s a  o se c u n d a ­
r i a  p e n e t r a c ió n  en t e r r i t o r i o  m e d i t e r r á n e o ;  a lc a n z a n d o  co 
mo e l  1 $ , t a l e s  son  :
Carum v e r t i c i l l a t u m  
E le o c h a r i s  m u l t i c a u l i s  
L i n a r i a  s p a r t e a  
S a l i x  a t r o c i n e r e a
C y t i s u s  s c o p a r i u s
E r i c a  c i n é r e a
Q uercus p y r e n a i c a
Sesam oides  c a n e s c e n s  s s p .  
s u i f r u t i c o s u s
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-  De c a r á c t e r  a t l á n t i c o - m e d i t e r r á n e o ,  s u b m e d i t e r r á n e o -  
s u b a t l á n t i c o ,  e t c . , es  d e c i r  con p a r t i c i p a c i ó n  p o r  i g u a l  
im p o r ta n te  en l a s  f l o r a s  a t l á n t i c a  y m e d i t e r r á n e a .  R epre­
s e n t a  e l  r e s t a n t e  3 $  » pud iendo  m e n c io n a rse  :
Anarrhinum b e l l i d i f o l i u m  
E ch inodorus  r a n u n c u lo id e s  
H e l le b o ru s  f o e t i d u s  
Ju n cu s  pygmaeus 
M a r s i l e a  s t r i g o s a  
N a r c i s s u s  bu lbocodium  
P o ly g a la  c a l c a r e a  
R a d io la  l i n o i d e s
A nther icum  l i l i a g o  
E r i c a  s c o p a r i a  
I s o e t e s  v e l a t a  
Linum b ie n n e  
M ibora  n in im a  
N a r c i s s u s  p s e u d o n a r c i s s u s  
Polyoodium  a u s t r a l e  
T r i f o l i u m  s t r i a t u m
3 .3 * 1 0 .  S u b t r o p i c a l  : Se t r a t a  de u n a  s e r i e  de  e s p e c i e s  
que p r e s e n ta n  un á r e a  b a s t a n t e  a m p lia  a  l o  l a r g o  de  l o s  -  
p a i s e s  t r o p i c a l e s ,  s u b t r o p i c a l e s  y t e n p i a d o - c á l i d o s ,  espe 
c ia lm e n te  d e l  V ie jo  Mundo. R e p re s e n ta n  un  2 ,5  ^  ap ro x im a­
dam ente , e n c o n t rá n d o se  e n t r e  e l l a s  :
Adiantum c a p i l l u s - v e n e r i s  
Asplenium  o n o p t e r i s  
Cyperus f u s c u s  
E u p h o rb ia  cham aesyce 
H y p a r rh e n ia  h i r t a  
Polypogon m o n s p e l i e n s i s  
Saceharum ra v e n n a e  
Shorgum h a le p e n s e
Arundo donax  
B o t ry o c h lo a  ischaemum 
D i g i t a r i a  s a n g u i n a l i s  
H e m i a r i a  g l a b r a  
P a s p a lu n  p a s p a l o id e s  
P o lypogon  v i r i d i s  
S e t a r i a  s o .  p l .
T ragus  racem osus
'MED M e d i te r r á n e o  .......... 2 7 ,5 $
EUR E u r o s ib e r i a n o  . . . . 21 ,5
MIT M e d . I r a n o tu r a n ia n o 1 3 ,5
eos C o sm o p o li ta  .......... .. 9 ,5
IB I b é r i c o  ...................... 8,0
IM Ib e ro -M o g re b in o  . . 4 ,5
SM S u b m e d i te r r á n e o  . . 4 ,5
CB C irc u m b o re a l  .......... 4 ,5
SA S u b a t l á n t i c o .......... 4 ,0
ST S u b t r o p i c a l ............. 2 ,5
G r á f ic o  S i n t é t i c o  s o b re  l o s  Elemen­
t o s  F l o r í s t i c o s
166
4. ESTUDIO FITOGSOGRAFICO
4 .1 .  PROVINCIAS T SECTORES COROLOGICOS
C o ro ló g i cara e n te  e l  t e r r i t o r i o  e l e g id o  r e s u l t a  un l u g a r  
de e n c u e n tro  y de t r a n s i c i ó n  e n t r e  f l o r a s  b a s t a n t e  d i v e r ­
s a s .  A sí encon tram os en é l  r e p r e s e n t a d a s  dos  p r o v i n c i a s  co 
r o l ó g i c a s  y t r e s  s e c t o r e s  de  l a s  m is m a s ( l ) .
P r o v in c i a  V a le n c i a n o - C a ta l a n o - P r o v e n z a l - B a le a r
E ncuadrada  en e l  l i t o r a l  m e d i t e r r á n e o  n o r o c c i d e n t a l , c o n  
un  c l im a  de t e m p e r a tu r a s  s u a v e s  y no muy c o n t r a s t a d a s ,  a s í  
como con una  humedad a t m o s f é r i c a  a s e g u ra d a  p o r  l o s  v i e n t o s  
m a r í t im o s .
P r e s e n t a  un g ra n  número de e s p e c i e s  c a r a c t e r í s t i c a s  y 
d i f e r e n c i a l e s  f r e n t e  a  l a s  p r o v i n c i a s  l i m í t r o f e s ,  en con­
c r e t o  f r e n t e  a  l a  p r o v i n c i a  C a s te l l a a o -H a e s t r a z g o -M a n c h e g a  
p r e s e n t a  en n u e s t r a  zona :
E r i c a  m u l t i f l o r a  Nerium o le a n d e r
P i s t a c i a  l e n t i s c u s  C le m a t is  f lam m ula
Sm ilax a s p e r a  A n t h y l l i s  c y t i s o i d e s
G lo b u la r ia  alypum C o r o n i l l a  j ú n c e a
l o b u l a r i a  m a r i t im a  N a r c i s s u s  r e q u i e n i ,  e t c .
La p a r t e  que en e l l a  p e n e t r a  c o r re s p o n d e  a l  s e c t o r  v a ­
l e n c i a n o - t a r r a c o n e n s e ,  e l  c u a l  a l c a n z a  a q u í  uno de s u s  l í ­
m i te s  o c c i d e n t a l e s .
Ocupa e l  t e r r i t o r i o  o r i e n t a l  de n u e s t r a  zona , compren­
d ie n d o  e l  v a l l e  d e l  T u r i a  d e s d e  S a n ta  Cruz de  Moya,y e l  — 
d e l  R ega jo  d e sd e  e l  tram o e n t r e  C a s i l l a s  y S i n a r c a s ,  h a s t a  
e l  em balse d e l  G e n e ra l í s im o ;  mas e l  pequeño f ra g m e n to  s u r -  
o c c i d e n t a l  d e l  ú l t im o  tram o  d e l  v a l l e  d e l  r i o  O jos de  Moya 
es  d e c i r  l a  5- s u b re g ió n  n a t u r a l  a l  p r i n c i p i o  c o n s id e r a d a .
(1 )  E l a n á l i s i s  d e l  p r e s e n t e  a p a r t a d o  s e  h a c e  s ig u ie n d o  
l a s  d i r e c t r i c e s  m arcad as  en R iv a s -M a r t ín e z  1973c , i d .  1979 
y R iv a s -M a r t ín e z  & c o l .  1977.
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P r o v i  n c i  a  C a s  t  e 11 an o-í la e s t  r  a  z go-K an ch e m
Ocupa g ra n  p a r t e  de l a s  m e se ta s  c a s t e l l a n a s  y d e l  m aci­
zo I b é r i c o ,  c a r a c t e r i z á n d o s e  p o r  un  c l im a  y v e g e t a c i ó n  me­
d i t e r r á n e o  c o n t i n e n t a l .  De su s  c u a t r o  s e c t o r e s  dos  a l c a n ­
zan n u e s t r a  zona s
S e c to r  M a e s t r a c e n se  . -  E s te  s e c t o r  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  
su  p ro x im id ad  a l  mar (M o re l la  50 km ., C a n t a v i e j a  64» P eñ a -  
g o lo s a  40, E l  Toro 55» J a v a la m b re  8 2 ) ,  s u s  s u s t r a t o s  p red o  
m inan tem en te  c a l i z o s ,  y su  e le v a d a  a l t i t u d  m ed ia ,  con g ra n  
e x t e n s ió n  de t e r r i t o r i o  p o r  encim a de 1 .5 0 0  m. y c o t a s  p o r  
encim a de l o s  2 .0 0 0 ;  l o  c u a l  l e  s i t ú a  como e l  mas c e rc a n o  
a l  mar ( f a c t o r  de  s u a v iz a c ió n  d e l  c l im a )  y ,  q u i z á s ,  e l  de 
mayor e l e v a c ió n  m edia  ( f a c t o r  de e x t r e m iz a c ió n  d e l  m ismo), 
de l a  p r o v in c i a .
Dada su  l a r g a  f r o n t e r a  con e l  s e c t o r  v a l e n c i a n o - t a r r a c o  
n e n se  son a b u n d a n te s  l o s  e le m e n to s  comunes, que s i r v e n  co­
mo d i f e r e n c i a l e s  f r e n t e  a  l o s  o t r o s  t r e s  s e c t o r e s  de su  — 
p r o v in c i a  :
C y t i s u s  p a te n s  V io la  w illk o m m ii
Galium m aritim um  U lex  p a r v i f l o r u s
G e n is ta  h i s p á n i c a  V e ró n ic a  t e n u i f o l i a
H elianthem um  o r i g a n i f o l i u m ,  e t c .
En g e n e r a l  p l a n t á s  de c i e r t a s  e x ig e n c i a s  h í d r i c a s .  Pe­
r o  tam b ién  t i e n e n  e s t e  c a r á c t e r  d i f e r e n c i a l  o t r o s  elem en­
t o s  mas x e r ó f i l o s ,  de e s t i r p e  a r a g o n e s a ,  como G y p so p h i la  
h i s p á n i c a  y Teucrium  a ra g o n e n s e .
Algunos t á x o n e s  t i e n e n  c a r á c t e r  endémico o á r e a  p r i n c i  
p a l  en e s t e  s e c t o r ,  como B u f f o n ia  t u b e r c u l a t a ,  H ie ra c iu m  
a ra g o n e n se ,  H. v a le n t in u m ,  H. l a n i f e r u m ,  e t c .
E s te  s e c t o r  ocupa l a  mayor p a r t e  de  n u e s t r o  t e r r i t o r i o  
a lc a n z a n d o ,  p r e c i s a m e n te ,  en é l  uno de s u s  l í m i t e s  m e r id io  
n a l e s ,  ap rox im adam ente  l a  l í n e a  M i r a - A l i a g u i l l a - S i n a r c a s ,  
a l  s u r  de l a  c u a l  en tram os  en t e r r i t o r i o  manchego.
Los m acizos  d e l  n o r t e  (Campalbo, P e l e l l ó ,  e t c . )  y d e l
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s o r  (M azm orra, P e l a d o ,  R e b o l l o ,  e t c . ) »  Po r  s u  f l o r a  y vegje 
t a c i ó n  c a l c í c o l a ,  m e d i t e r r á n e o - m o n t a n a ,  s a b c o n t i n e n t a l  y  
s u b l i t o r a l ,  quedan  p e r f e c t a m e n t e  e n c u a d r a d o s  en  s u  s e n o .
En cam bio  l o s  m a c iz o s  s i l í c i c o s  c e n t r a l e s  (R a n e r a ,  P i c a r -  
c h o ,  P eñ a  Roya, e t c . ) ,  con  s u  f l o r a  y  v e g e t a c i ó n  en  a l t o  
g r a d o  i b e r o a t l á n t i c a s ,  r e s u l t a n  muy p ró x im o s  a  l o s  c e l t i b é  
r i c o - a l c a r r e ñ o s  d e  l a  c e r c a n a  S e r r a n í a  d e  C uen ca ,  p o r  l o  
que p o d r í a  c o n s i d e r a r s e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  que d i c h o  s e c t o r  
c o r o l ó g i c o  a l c a n z a s e  e s t a  z o n a .
S in  em bargo , dad o  que e s t o s  e n c l a v e s  s e  p r e s e n t a n  como 
i s l a s  s i l í c i c a s ,  con  e le m e n to s  y  co m u n id ad es  i b e r o a t l á n t i ­
c a s ,  c o e x i s t i e n d o  con  o t r o s  de  c a r á c t e r  i b e r o l e v a n t i n o ,  y  
r o d e a d o s  p o r  m o n ta ñ a s  c a l i z a s  m a e s t r a c e n s e s ,  c re e m o s  que 
d e b e n  i n c l u i r s e  i g u a l m e n t e  en d i c h o  s e c t o r ,  d e l  mismo modo 
que o t r o s  f r a g m e n to s  s i m i l a r e s  de  P e ñ a g o lo s a ,  R u b i e l o s  d e  
M ora, e t c . ; y a  que e s t e  s i s t e m a  d e  g e o g r a f í a  i n t e g r a d a  no  
p u ed e  b a s a r s e  en u n  s o l o  f a c t o r  ( n a t u r a l e z a  d e l  s u s t r a t o )  
p a r a  d e f i n i r  s u s  u n i d a d e s ,  n i  e s t a s  p u ed en  c o n s i d e r a r s e  —  
fo rm a d a s  p o r  l a  suma d e  f r a g m e n to s  s e p a r a d o s ,  s i n o  que d e ­
ben  c o n s t i t u i r  u n  to d o  c o n t i n u o .
S e c t o r  M anchego . -  P r o p io  d e l  tra rno  m e r i d i o n a l  de  l a  -  
p r o v i n c i a ,  con  l a  a l t i t u d  m e d ia  mas b a j a  y  s o m e t id o  a  f u e r  
t e s  o s c i l a c i o n e s  t é r m i c a s .  Es t a m b ié n  mas s e c o  que l o s  d e ­
más s e c t o r e s  de  l a  misma p o r  e s t a r  c e r r a d o  a  l a  i n f l u e n c i a  
d e  l o s  v i e n t o s  húmedos d e l  m a r ,  s i n  que l a  p r e c i p i t a c i ó n  -  
t o r m e n t o s a  e s t i v a l  s u p l a  e s a  d e f i c i e n c i a .
En é l  e n c o n tr a m o s  u n a  a m p l i a  f r o n t e r a  con  l o s  s e c t o r e s  
d e  l a  p r o v i n c i a  M u r c ia n o - A lm e r ie n s e  y  e l  t r a m o  i n f e r i o r  de 
d e l  V a le n c i a n o - T a r r a c o n e n s e ,  p o r  l o  que s e  a p r e c i a  u n  im—  
p o r t a n t e  g ru p o  d e  e s p e c i e s  com unes, que en  e s t e  c a s o  s e r á n  
d e  c a r á c t e r  mas b i e n  x e r ó f i l o  y  t e r m ó f i l o ,  no  p e n e t r a n d o  -  
en  l o s  o t r o s  s e c t o r e s  d e  e s t a  p r o v i n c i a ,  como s o n  :
C i s t u s  c l u s i i  S t i p a  t e n a c i s s i m a
H elian th em u m  l a v a n d u l i f o l i u m  Fumana l a e v i s  
T euc rium  p s e u d o c h a m a e p i ty s  C o n v o lv u lu s  l a n u g i n o s u s  
H e l i c t o t r i c h o n  f i l i f o l i u m ,  e t c .
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Aquí se  p r e s e n t a  en l a s  á r e a s  m e r i d i o n a l e s ,  e n t r e  em baí 
s e  y e m b a lse ,  a  p a r t i r  d e  donde  l a s  m o n ta ñ a s  m a e s t r a c e n s e s  
p i e r d e n  a l t u r a ,  c o i n c i d i e n d o  a p ro x im a d a m e n te  con  l a  a p a r i ­
c i ó n  d e l  p i s o  m e s o m e d i t e r r á n e o .
U/i M [4  b  í
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4 . 2 .  PISO3 PiooLIMATICOS
S ig u ie n d o  l a s  d i r e c t r i c e s  d e  R i v a s - M a r t í n e z  (1 9 7 9 a ,  1979
b) dos  son  l o s  p i s o s  b i o c l i m á t i c o s  que podemos s e ñ a l a r  en  -  
e l  t e r r i t o r i o  e s t u d i a d o ,  s e  t r a t a  de  l o s  p i s o s  Meso y S u p ra  
m e d i t e r r á n e o .
E l p i s o  T e r r a o m e d i te r rá n e o ,  a l  que p e r t e n e c e  t o d a  l a  ban ­
d a  l i t o r a l  v a l e n c i a n a ,  no a l c a n z a  p o r  p o c o s  k i l ó m e t r o s  l a  -  
z o n a ,  p u d ie n d o  c o n s i d e r a r s e  que s e  e x t i n g u e  e n t r e  C h e lv a  y 
B e n a g é b e r .
MESO-MEDITERRANEO :
A u s e n te s  l o s  e l e m e n to s  t e r m o m e d i t e r r á n e o s ,  como Chamae- 
r o p s  h u m i l i s ,  A sp a ra g u s  s t i p u l a r i s ,  Fumana l a e v i p e s ,  P h a g -  
n a l o n  s a x a t i l i s ,  e t c . ,  y l a s  co m u n id ad es  de  l a  s e r i e  d e l  -  
Q u e r c o - L e n t i s c e tu m ,  s e  p r e s e n t a n  aun  g r a n  núm ero  d e  e s p e ­
c i e s  y  a s o c i a c i o n e s  de  c a r á c t e r  m e d i t e r r á n e o  t e r m ó f i l o ,  pe 
r o  b a s t a n t e  menos s e n s i b l e s  a l  f r í o  y  l a  c o n t i n e n t a l i d a d .
Comenzando en  e l  n o r t e  d e  C a t a l u ñ a  y  s u r  de  F r a n c i a  a  -  
n i v e l  d e l  m ar, en  l a  p r o v i n c i a  d e  V a l e n c i a  v i e n e  a  t e n e r  -  
s u  a p a r i c i ó n  ( d e l  i n t e r i o r  a  l a  c o s t a )  a l r e d e d o r  de  l o s  400 
a  500 m.
D e n tro  de  e s t e  p i s o  s e  p u ed en  d i s t i n g u i r  l o s  t r e s  s u b p i -  
s o s  i n f e r i o r ,  m ed io  y s u p e r i o r .  E l  p r im e r o  a s c i e n d e  h a s t a  
u n o s  700 -800  ra. en  l a s  zo n as  de  t r a n s i c i ó n  e n t r e  e l  s e c t o r  
v a l e n c i a n o - t a r r a c o n e n s e  y l a  p r o v i n c i a  C a s t e l l a n o - H a e s t r a z -  
go-M anchega, c a r a c t e r i z á n d o l o  l a  p r e s e n c i a  d e  P i s t a c i a  l e n -  
t i s c u s ,  E r i c a  m u l t i f l o r a ,  S m i la x  a s p e r a ,  C le m a t i s  f l a c ú n u la ,  
e t c . ,  que no a l c a n z a n  l o s  o t r o s  s u b p i s o s .  Tam bién e l  e n c i ­
n a r  y c o s c o j a r  t e r m ó f i l o s  (B u p le u ro  r i g i d i - Q u e r c e t u m  r o t u n  
d i f o l i a e  p i s t a c i e t o s u m  y R ham no-Q uercetum  c o c c i f e r a e  p i s t a  
c i e t o s u m ) ,  a s í  como e l  m a t o r r a l  s e r i a l  d e  E r ic o - T h y m e la e e -  
tum t i n c t o r i a e ,  c a r a c t e r i z a n  e s t e  s u b p i s o  f r e n t e  a  i o s  d e ­
m ás.
En n u e s t r a  zo n a  o cu p a  l a s  á r e a s  b a j a s  d e l  v a l l e  d e l  Tu- 
r i a  y  e l  p equeño  f r a g m e n to  d e l  v a l l e  d e l  r i o  O jo s  de  Moya, 
a n t e s  d e  a l c a n z a r  e l  e m b a lse  de  C o n t r e r a s .
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E l  Meso m edio  a s c i e n d e  h a s t a  l o s  8 5 0 -9 5 0  m . , d e s a r r o ­
l l á n d o s e  b i e n  en  é l ,  a ú n ,  e l  o l i v o  y  e l  p in o  c a r r a s c o .  La 
a p a r i c i ó n  d e l  e n c i n a r  y c o s c o j a r  c o n t i n e n t a l e s  (B u p le u ro  
r i g i d i - Q u e r c e t u m  r o t u n d i f o l i a e  y  R ham no-Q uercetum  c o c c i f e  
r a e  t í p i c o s ) ,  u n i d a  a  l a  a p a r i c i ó n ,  s o b r e  to d o  en l a s  um­
b r í a s  d e  m a t o r r a l e s  s e r i a l e s  d e  S a l v i e n i o n ,  s o b r e  c a l i z a s ,  
y  d e  C i s t i o n  l a u r i f o l i i ,  s o b r e  s í l i c e ,  n o s  m a rc a  con  b a s ­
t a n t e  c l a r i d a d  e l  a c c e s o  a  e s t e  s u b p i s o .
E l  Meso s u p e r i o r  a s c i e n d e  h a s t a  l o s  1 . 0 0 0 - 1 . 1 0 0  m. p o r  
t é r m i n o  m e d io ,  r e p r e s e n t a n d o  e l  l í m i t e  p a r a  l a  c o s c o j a ,  -  
C i s t u s  c l u s i i ,  C. a l b i d u s ,  U le x  p a r v i f l o r u s ,  e t c .  Menos -  
d i f e r e n c i a d o  f i t o s o c i o l o g i c a m e n t e ,  en  l a s  c o m u n id a d es  s e ­
r i a l e s  d a  o r i g e n  a  s u b a s o c i a c i o n e s  mas f r e s c a s ,  de  t r á n s i  
t o  h a c i a  l a s  s u p r a m e d i t e r r ó n e a s .
SUPRAHBDITERRANEO :
Ocupa l a s  á r e a s  mas e l e v a d a s  o c o n t i n e n t a l e s  de  l a  zo­
n a .  Se c a r a c t e r i z a  p o r  l a  a u s e n c i a  d e  m uchas d e  l a s  e s p e ­
c i e s  c i t a d a s  y l a  p r e s e n c i a  de  un  buen  ndm ero d e  o t r a s  s u s  
t i t u y e n t e s .
A sí  vemos que J u n i p e r u s  o x y c e d r u s  v a  s i e n d o  s u s t i t u i d o  
p o r  J .  h e m i s p h a e r i c a ,  J .  p h o e n ic e a  p o r  J .  t h u r i f e r a ,  P in u s  
h a l e p e n s i s  p o r  P . c l u s i a n a ,  O i s t u s  l a d a n i f e r  p o r  C. l a u r i -  
f o l i u s .  D e s a p a r e c e  l a  c o s c o j a  y  l a  e t a p a  s e r i a l  e q u i v a l e n ­
t e  a l  c o s c o j a r ,  p u e s  a l  m a t o r r a l  s e r i a l  d e  R o s m a r i n o t a l i a  
o L a v a n d u l e t a l i a  s u c e d e  d i r e c t a m e n t e  e l  b o s q u e .  La dom inan  
c i a  en  l o s  m a t o r r a l e s  c a l c í c o l a s  d e j a  d e  s e r  d e  l o s  n a n o f a  
n e r ó f i t o s  ( ro m e ro ,  a l i a g a s ,  e t c . ) ,  p a r a  s e r l o  de  l o s  cam é- 
f i t o s  ( s a l v i a ,  a j e d r e a ,  E r i n a c e a ,  L a v a n d u la ,  e t c . )
P uede  d i s t i n g u i r s e  u n  s u b p i s o  i n f e r i o r ,  d o n d e  s e  m a n t i£  
n e n  l a  e n c i n a ,  e l  ro m e ro ,  l a  s a b i n a  n e g r a l ,  e l  o x i c e d r o ,  -  
e t c . ,  e s p e c i a l m e n t e  en  l a s  s o l a n a s ,  que a l c a n z a  l o s  1 . 1 5 0 -  
1250  m . , c a r a c t e r i z a d o  p o r  l a  p r e s e n c i a  d e l  J u n i p e r o  t h u r i  
f e r a e - Q u e r c e tu m  r o t u n d i f o l i a e  y s u  e t a p a  d e  s u s t i t u c i ó n , e l  
S a t u r e j  o - E r in a c e e tu m  r o s m a r in e to s u m .
P o r  e n c im a  d e l  a n t e r i o r  a p a r e c e  un  s u b p i s o  m e d io ,  con  -  
l a s  e s p e c i e s  t e r m ó f i l a s  y a  a u s e n t e s ,  dom inando  l o s  p i n a r e s  
d e  l a r i c i o  y  ro d e n o  en l a s  s o l a n a s  y  r o b l e d a l e s  en u m b r í a s ,
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c u y a  e t a p a  d e  s u s t i t u c i ó n  e s  e l  S a t u r e j o - E r i n a c e e t u m  t í p i ­
co en m edio  c a l i z o  y  E r i c o  s c o o a r i a e - A r c t o s t a p h y l l e t u x n  en  
m ed io  s i l í c e o .  E s t e  s u b p i s o  a l c a n z a  l o s  1 . 3 0 0 - 1 . 4 0 0  m.
F in a lm e n te  aun  p u ed e  o b s e r v a r s e  un  i n i c i o  d e l  s u b p i s o  
s u p e r i o r , e n  l a s  cum bres  mas e l e v a d a s ,  con  l a  a p a r i c i ó n  d e l  
b o s q u e  m ix to  de  Q u ercu s  p y r e n a i c a - P i n u s  s y l v e s t r i s  s o b r e  -  
s í l i c e ,  y  de  P in u s  c l u s i a n a - J u n i p e r u s  h e m i s p h a e r i c a  con  J .  
s a b i n a  s o b r e  c a l i z a .
Un a s p e c t o  de  l a  v e g e t a c i ó n  s u p r a m e d i t e r r ó n e a  
t í p i c a  s o b r e  s u s t r a t o  c a l i z o  : b o s q u e  a c l a r a d o  de  
P in u s  c l u s i a n a  en  l a  u m b r í a  d e l  p i c o  P e l a d o  e n t r e  
l o s  1 .3 0 0  y 1 .4 0 0  m. a p ro x im a d a m e n te .
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4 .3 .  TERRITORIOS Y DOMINIOS CLIMACICOS
C u a tro  son  l o s  t e r r i t o r i o s  c l im á c ic o s  p r e s e n te s  en n ú es  
t r a  zo n a , aunque t r e s  de e l l o s  e j e r z a n  su  i n f l u e n c i a  en un 
á r e a  b a s ta n te  r e d u c id a .
1 2 . -  T e r r i t o r i o  de Q u erc io n  i l i c i s  : E s ta  a l i a n z a  e j e r ­
ce l a  fu n c ió n  d e  v e g e ta c ió n  c lím ax  en  l a  m ayor p a r t e  de  l a  
zo n a , aunque a  t r a v é s  de d o s  d o m in io s  b ie n  d i f e r e n c i a d o s  :
-  Dominio d e l  B u o leu ro  r ig id i - Q u e r c e tu m  r o t u n d i f o l i a e  : 
P ro p io  d e l  p iso  m e so m e d ite rró n e o , donde se  p r e s e n ta  d e sd e  
l a s  á r e a s  mas b a ja s  a  l a s  mas e le v a d a s ,  y de l a s  mas l i t o ­
r a l e s  a  l a s  mas c o n t i n e n t a l e s ,  a  t r a v é s  de u n a  s e r i e  de im 
p o r t a n te s  segm en tos de dom in io  :
a )  P is ta c ie to s u m  l e n t i s c i  : en l a s  á r e a s  meso i n f e r i o r ;  
en cuyo seno  a p a re c e n  lo c a lm e n te ,  en s o la n a s  muy c á l i d a s  y 
s e c a s ,  com unidades p e rm an en te s  de Rham no-Q uercetum  c o c c i f e  
r a e ,  que en l a  m ed ida que c o n s t i tu y e n  l a  v e g e ta c ió n  p o te n ­
c i a l  de un t e r r i t o r i o  r e l a t iv a m e n te  e x te n s o  p o d r ía  c o n s id £  
r a r s e  l a  p r e s e n c ia  de  un  d om in io  d e l  R ham no-Q uercion c o c c i  
f e r a e .  Ig u a lm e n te , en l a s  u m b ría s  e s p e c ia lm e n te  f a v o r e c i ­
d a s ,  se  p re s e n ta n  r e l í c t i c a s  com unidades p e rm an en te s  de V i- 
bu rn o -Q u erce tu m  i l i c i s ,  p e ro  que no pueden  i n t e r p r e t a r s e  -  
como c l im á c ic a s .
Los m a to r r a le s  s e r i a l e s  de e s t e  e n c in a r  son  : p rim ero  
un  c o s c o ja r  de Rham no-Quercetum  c o c c i f e r a e  p i s ta c ie to s u m  
l e n t i s c i ,  p re s e n tá n d o s e  ta m b ié n  un  R h am n o -Ju n ip ere tu m  phoe 
n ic e a e  p is ta c ie to s u m  l e n t i s c i  como com unidad p e rm an en te  de 
t e r r e n o s  a b ru p to s  s o b re  l i t o s u e l o s ;  un  B u x o -Ju n ip e re tu m  en 
m edios s e m e ja n te s  p e ro  en l o c a l i z a c i o n e s  con humedad ambien 
t a l  e le v a d a  (h o ces  de l o s  r í o s ) ;  un B r ic o  a rb o re a e -Q u e rc e -  
tum  c o c c i f e r a e  p is ta c ie to s u m  l e n t i s c i  s o b re  ro d e n o s , y un 
H e d e ro -C y tise tu m  p a t e n t i s  en l o s  l u g a r e s  de  m e jo re s  c o n d i­
c io n e s  e d á f ic a s  y t o p o g r á f i c a s ,  con s u e lo s  p ro fu n d o s  y siem 
p re  húm edos.
A e s to s  m a to r r a le s  e le v a d o s  l e s  s u s t i t u y e  h a b i tu a lm e n te  
un m a to r r a l  b a jo  de R o s m a r in o -S r ic io n , que s u e le  s e r  un  — 
E rico -T h y m elaee tu m  t i n c t o r i a e ,  e l  c u a l  v a r í a  lo c a lm e n te  a
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A n t h y l l i d o - C i s t e t u n  c l u s i i  s o b r e  s u s t r a t o  m arg o so  no y e s í ­
f e r o  y a  O nonidetum  t r i d e n t a t e  s o b r e  m a rg a s  y e s í f e r a s .
b) U l ic e to s u m  p a r v i f l o r a e  : p r o p i o  d e  l a s  á r e a s  mesorue- 
d i t e r r á n e a s  s u p e r i o r e s  s o m e t id a s  a  l a  i n f l u e n c i a  m a r í t i m a  
d i r e c t a .  Poco i m p o r t a n t e ,  p e r o  p r e s e n t e  en  a l g u n a s  l o c a l i ­
d a d e s ,  en n u e s t r a  zo n a .
E l  c o s c o j a r  que l e  s u c e d e  e s  un  Rham no-Q uercetum  c o c c i ­
f e r a e  u l i c e t o s u m  p a r v i f l o r a e ,  y  e l  m a t o r r a l  b a jo  s e r i a l  un  
G -enisto  h i s p a n i c a e - E r i n a c e e t u m .
c) Q u erce to su m  r o t u n d i f o l i a e  : o c u p a  g r a n  p a r t e  d e l  t e ­
r r i t o r i o  m e s o m e d i te r r á n e o  m ed io  y  s u p e r i o r .  E s t e  e n c i n a r  -  
c a s t e l l a n o  t í p i c o ,  que o cu p a  e l  p r e s e n t e  seg m en to  e s  o r l a ­
do p o r  un  c o s c o j a r  de R ham no-Q uercetum  c o c c i f e r a e  t í p i c o  
en  l l a n o s  y l a d e r a s  e x p u e s t a s ,  y a m e l a n c h ie r e to s u m  en l a s  
l a d e r a s  p r o t e g i d a s .
Como com unidad p e rm a n e n te  de  e s c a r p a d o s  s e  p r e s e n t a  u n  
R h am n o -Ju n ip e re tu m  p h o e n ic e a e ,  y s o b r e  s u s t r a t o s  s i l í c i c o s  
un  E r i c o  a r b o r e a e - Q u e r c e tu m  c o c c i f e r a e ,  ambos b a jo  l a  subas, 
t í p i c a .
A l o s  c o s c o j a r e s  s u s t i t u y e ,  en  t e r r i t o r i o  c a l i z o ,  u n  r o  
m e r a l ,  que en  á r e a  m anchega  y m a e s t r a c e n s e  l i m í t r o f e ,  p e r ­
t e n e c e  a l  C i s t o  c l u s i i - R o s m a r i n e t u m ;  y  en á r e a s  m a e s t r a c e n  
s e s  a l e j a d a s  d e l  s e c t o r  m an ch e g o ,y  t a m b ié n  d e  l a  i n f l u e n ­
c i a  d i r e c t a  de  l o s  v i e n t o s  m a r í t i m o s ,  a l  R o s m a r in o -L in e tu m  
s u f f r u t i c o s a e .  S o b re  s u s t r a t o  s i l í c e o  a p a r e c e  un  j a r a l  d e  
Thymo l e p t o p h y l l i - C i s t e t u m  l a d a n i f e r i ,  en  l l a n o s  y  s o l a n a s ,  
y u n  E r i c o - C i s t e t u m  p o p u l i f o l i i  en  u m b r í a s .
-  D om inio  d e l  J u n i o e r o  t h u r i f e r a e - Q u e r c e t u m  r o t u n d i f o -  
l i a e  : P r o p io  d e  l a s  o a r t e s  i n f e r i o r e s  d e l  p i s o  s u p r a m e d i -  
t e r r á n e o ,  p r e s e n t a n d o  como v e g e t a c i ó n  p o t e n c i a l  e l  e n c i n a r  
que d a  nom bre a l  d o m in io  b a j o  d o s  s u b a s o c i a c i o n e s  : l a  t í ­
p i c a  s o b r e  l l a n u r a s  y l a d e r a s  e x p u e s t a s ,  y j u n i p e r e t o s u m  -  
h e m i s p h a e r i c a e  s o b r e  l a d e r a s  p r o t e g i d a s .
l a s  e s c a m a d a s  s o b r e  s u e l o s  e s q u e l é t i c o s  e s t á n  c u b i e r ­
t a s  p o r  co m u n id ad es  p e rm a n e n te s  de  R h a m n o -Ju n ip e re tu m  phoe^ 
n i c e a e  j u n i p e r e t o s u m  h e m i s p h a e r i c a e ,  y  en  l o s  c l a r o s  d e  —  
ambas s e  e s t a b l e c e  un  m a t o r r a l  b a j o  d e  S a t u r e j o - E r i n a c e e
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tum  ro sm a rin e to su m .
2 2 . -  T e r r i t o r i o  d e l  Q u erc io n  o ib e s c e n t i - o e ta e a e  : R epre 
s e n ta d o  po r un ú n ic o  dom in io  : d e l  V io lo -Q u erce tu m  fag in ea e  
en l a s  á re a s  e le v a d a s  s u p ra m e d ite r rá n e a s  m a e s tr a c e n s e s  de 
n u e s t r a  zona.
P r e s e n ta  como bosque c l im á c ic o  un q u e j ig a r  o p in a r  de -  
l a r i c i o , p e r t e n e c i e n t e  a l a  m encionada  a s o c ia c ió n ,  y como -  
o r l a  e s p in a r e s  de P ru n o -R u b io n , cuando e l  s u e lo  e s  s u f ic ié n  
te m e n te  p ro fu n d o ; en caso  c o n t r a r i o  un S a tu re jo -E r in a c e e tu m  
e r in a c e e to su m , s o b re  s u s t r a t o  c a l i z o ,  o un E r ic o  s c o p a r ia e -  
A rc to s ta p h y l le tu m , so b re  s í l i c e .
3 fi.~  T e r r i t o r i o  d e l  Q uerc ion  r o b o r i - o y r e n a ic a e  : Muy r e  
d u c id o , a  l a s  zonas c a c u m in a le s  de l a s  mas e le v a d a s  m onta­
ñ a s  d e l  á r e a  s i l í c i c a  de l a  s i e r r a ;  r e p re s e n ta d o  p o r  e l  do 
m in io  d e l  L uzu lo -Q uercetum  p y re n a ic a e .
Al ig u a l  que e l  caso  a n t e r i o r  p r e s e n ta  u n a  o r l a  e s p in o ­
s a  de P ru n o -R u b io n , y un E r ic o  s c o p a r ia e - A r c to s ta p h y l le tu m  
como m a to r r a l  b a jo  s e r i a l .
42 . -  T e r r i t o r i o  d e l  J u n ip e r io n  t h u r i f e r a e  : En u n a , no 
muy e x te n s a  c u b e ta ,  so m e tid a  s in  duda a i n v e r s ió n  té rm ic a ,  
e n t r e  T a la y u e la s  y G a ra b a l la ,  l a  v e g e ta c ió n  p o te n c i a l  es  -  
un bosque m ix to  de  s a b in a  a l b a r  y  e n e b ro s , con q u e j ig o  y -  
p in o s  l a r i c i o  y ro d en o , que fo rm a p a r t e  d e l  dom in io  d e l  J u  
n ip e re tu m  h e m is p h a e r ic o - th u r i f e r a e .
Dado que ocupa se d im e n to s  en p a r t e  de o r ig e n  c a l i z o  y 
en p a r t e  s i l í c i c o  e l  m a to r r a l  que lo  s u s t i t u y e  en  u n a s  zo­
n a s  puede c o n s id e r a r s e  de S a tu re jo -E r in a c e e tu m  y en o t r a s  
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5 . ESTUDIO FITOSOCIOIOGICO
5 .1 .  I n tro d u c c ió n
P a r a  e l  a n á l i s i s  de  l a  v e g e t a c i ó n  s e g u i r e m o s  e l  m étodo  -  
f i t o s o c i o l ó g i c o  c l á s i c o ,  d e  B ra u n - B la n q u e t  -  Tttxen, s i n  du­
d a  e l  mas c l a r o  y  e f e c t i v o  de  que s e  d i s p o n e  en  l a  a c t u a l i ­
d a d .
S o la m e n te  m a t i z a r í a m o s  q u e ,  s i n  d e s d e ñ a r  l a  g r a n  im p o r­
t a n c i a  d e  l o s  a s p e c t o s  f l o r í s t i c o s ,  c o n s i d e r a d o s  l a  b a s e  d e l  
e d i f i c i o  de  e s t a  c i e n c i a  d e s d e  s u  co m ien zo , c reem o s  fundamm 
t a l  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l o s  a s p e c t o s  e c o l ó g i c o s ,  b i o c l i m á t i  
c o s ,  c o r o l ó g i c o s ,  t i p o b i o l ó g i c o s ,  d in á m ic o s ,  e d á f i c o s ,  e t c .  
como o b serv am o s  v i e n e  h a c i é n d o s e  c a d a  v e z  m as, p r i n c i p a l m e n  
Ve en  n u e s t r o  p a í s ,  a  i n i c i a t i v a  d e l  p r o f e s o r  R i  v a s -M a r  t ín e z  
y  s u s  d i s c í p u l o s ;  y ,  en  g r a n  m e d id a ,  como c o n s e c u e n c i a  de  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  l o s  f r u c t í f e r o s  c o n c e p to s  de  l a  n u e v a  G eogra­
f í a  I n t e g r a d a  y  d e  l a  S i n f i t o s o c i o l o g í a .
G r a c i a s  a  e s t o  vemos que s e  h a n  p o d id o  s u b s a n a r  e r r o r e s  
d e  i n t e r p r e t a c i ó n  de l a s  co m u n id ad es  v e g e t a l e s ,  a l g u n o s  de 
l o s  c u a l e s  s e  a r r a s t a b a n  d e  h a c e  t i e m p o .  Además s e  o r i g i n a  
a s í  un  s i s t e m a  d e  enorm e p o t e n c i a l i d a d  p r e d i c t i v a ;  l o  c u a l  
hemos p o d id o  e x p e r i m e n t a r  en  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  p u e s  b a s ­
t a  t r a t a r  d e  e l a b o r a r  u n  c u a d r o  s i n t é t i c o ,  como e l  que p r e ­
se n ta m o s  a l  f i n a l  de  e s t e  t r a b a j o ,  i n c l u y e n d o ,  p o r  e je m p lo ,  
p i s o s  b i o c l i m á t i c o s ,  s e c t o r e s  c o r o l ó g i c o s ,  t i p o s  d e  s u s t r a ­
t o s ,  e x p o s i c i ó n  y  a t a p a s  s e r i a l e s ,  p a r a  que s e  c r e e n  u n a  sjs 
r i e  de  c a s i l l a s ,  que h a y  que r e l l e n a r ,  y  c a d a  u n a  d e  l a s  —  
c u a l e s  d e b e  o c u p a r  u n  s i n t a x o n ,  que puede  s e r  i g u a l  a l  d e  -  
o t r a s  c a s i l l a s ,  p e r o  con  f r e c u e n c i a  p r e s e n t a r á  d i f e r e n c i a s  
s u f i c i e n t e s  como p a r a  s e r  c o n s i d e r a d o  d i f e r e n t e  a  a lg u n o  de 
l o s  n i v e l e s  e x i s t e n t e s ;  c o s a  que en e l  campo n o s  p o d ía  f á ­
c i l m e n t e  h a b e r  p a s a d o  d e s a p e r c i b i d a .
P o r  c a d a  com unidad  r e c o n o c i d a  i n c l u i r e m o s  u n  c o m e n ta r io  
a c e r c a  d e  l o s  a s p e c t o s  f l o r í s t i c o s ,  s i n e c o l ó g i c o s ,  s i n c o r o -  
l ó g i c o s ,  e t c . ,  que l a  c a r a c t e r i z a n ,  y u n  c u a d r o  de  i n v e n t a -
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r i o s  o r d e n a d o s  y d i s p u e s t o s  d e l  modo s i g u i e n t e  s
1 . -  Nombre d e  l a  a s o c i a c i ó n  o com un idad
2 . -  Números d e  l o s  i n v e n t a r i o s ,  que s e  c o r r e s p o n d e n  con  
l o s  d e  n u e s t r o s  f i c h e r o s ,  s e g ú n  f u e r o n  l l e g a n d o  a  e l l o s  du­
r a n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  t r a b a j o .
3 . -  A l t i t u d  de l a  e s ta c ió n  en  que fu e  e le v a d o  e l  in v e n ta  
r i o .
4 . -  l a  c o b e r t u r a  que l a  v e g e t a c i ó n  e j e r c e  s o b r e  e l  t e r r e  
n o ,  en  t a n t o s  p o r  c i e n .
5 . -  l a  p e n d i e n t e  d e l  mismo, s o b r e  l a  h o r i z o n t a l ,  en  g r a ­
d o s  s e x a g e s i m a l e s ,  s e g u i d a  de  s u  o r i e n t a c i ó n ,  co n  i n d i c a c i ó n  
d e  d o s  l e t r a s  máximo (NE, SW, e t c . )
6 . -  l a  a l t u r a  d e  l a  v e g e t a c i ó n ,  e s p e c i a l m e n t e  en  b o s q u e s  
y  m a t o r r a l e s ,  i n d i c a n d o  s o l a m e n te  l a  m e d ia  d e  l a  a l t u r a  d e l  
e s t r a t o  d o m in a n te .
7«~ l a  l i s t a  d e  t á x o n e s  i n v e n t a r i a d o s ,  o rd e n a d o s  p o r  g r u  
p o s  c o h e r e n t e s  de  s i n t á x o n e s .  E l  n i v e l  s u b e s p e c í f i c o  con  —  
f r e c u e n c i a  s e  a n o t a ,  en  l a s  m ism as ,  en fo rm a  d e  nom bre  e s p e  
c í f i c o ,  p a r a  e v i t a r  l a  i r r e g u l a r i d a d  que c o n f e r i r í a  a l  c u a ­
d r o  e l  em p leo  i n d i s t i n t o  d e  u n o  o d o s  r e n g l o n e s  p a r a  u n a  s o  
l a  e s p e c i e  (p .  e j .  M ed icago  l e i o c a r p a ,  T e u c r iu m  e x p an su m ).  
B a jo  l a  n o c i ó n  d e  c a r a c t e r í s t i c a  d e  u n  d e t e r m in a d o  s i n t a x o n  
i n c l u i m o s  a u to m á t i c a m e n te ,  en  l o s  c u a d r o s ,  l a s  d e  l o s  s i n t á  
x o n e s  d e  r a n g o  i n f e r i o r ,  e v i t a n d o  g e n e r a lm e n te  e l  c o n c e p to  
d e  t r a n s g r e s i v a s ,  que damos p o r  s u p u e s t o  en  c a d a  c a s o ,  p a r a  
m ayor b r e v e d a d .
8 . -  S i  e l  núm ero  de  i n v e n t a r i o s  d e l  c u a d r o  e s  a l t o  a ñ a d i  
mos u n a  l i s t a  d e  t á x o n e s  p r e s e n t e s  en  un  s o l o  i n v e n t a r i o .  A 
v e c e s  t a m b ié n  l a  d e  l o s  p r e s e n t e s  en  d o s ,  p a r a  l o s  c u a d r o s  
m a y o re s .
9 . -  I n d i c a c i ó n  d e  l a  p r o c e d e n c i a  de  t o d o s  y  c a d a  u n o  de  
l o s  i n v e n t a r i o s ,  a l u d i e n d o  a  a l g u n a  l o c a l i d a d  c e r c a n a  a n o t a  
d a  en  e l  mapa U .T.M . 1 : 2 0 0 .0 0 0  d e l  S e r v i c i o  C a r t o g r á f i c o  del 
E j é r c i t o ,  y  a l  p u n to  d e  1 km? d e l  mismo m apa, en  que  s e  l o ­
c a l i z a  e l  i n v e n t a r i o ,  i n d i c a d o  p o r  d o s  l e t r a s  y  c u a t r o  c i ­
f r a s .
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Al f i n a l  de  l a  d e s c r i p c i ó n  d e  l a s  c o m u n id a d es  i n c l u i m o s  
u n  esquem a f i t o s o c i o l ó g i c o  a  modo d e  l i s t a  d e  l o s  s i n t á x o -  
n e s  c o m e n ta d o s ,  d e s d e  e l  n i v e l  d e  d i v i s i ó n  a l  d e  a s o c i a -  -  
c i ó n .  A é l  r e m i t im o s  p a r a  l a  r e f e r e n c i a  d e  a u t o r e s  y  f e c h a  
d e  p u b l i c a c i ó n  de  l o s  d e  r a n g o  s u p e r i o r  a  l a  a s o c i a c i ó n ,  -  
que o m it im o s  en  e l  d e s a r r o l l o  -d e l  p r e s e n t e  c a p í t u l o  p a r a  -  
d a r  m ayor c e l e r i d a d  a l  t r a b a j o  y e v i t a r  i n c u r r i r  en r e i t e ­
r a c i o n e s .
F i n a l m e n t e  s u b r a y a r  que b u e n a  p a r t e  d e  l o s  s i n t á x o n e s  -  
que s e  p ro p o n e n  como n u e v o s  so n  f r u t o  d e  l a s  s e s i o n e s  de  -  
t r a b a j o  que tu v im o s  con  e l  p r o f e s o r  R i v a s - M a r t í n e z ;  p o r  l o  
que l a  p a t e r n i d a d  d e  l o s  m ismos no e s  e x c l u s i v a  d e l  a u t o r ,  
s i n o  d e  am bos. Y, aunque  en  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  no  s e  h a g a  
c o n s t a r  en c a d a  c a s o ,  s e  h a r á  c u an d o  s e  e n v í e  p a r a  s u  pu­
b l i c a c i ó n  v á l i d a .
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5 .2 .  DESCRIPCION DE LAS COMUNIDADES
A) D iv .  Lemnea m i n o r i s
V e g e ta c ió n  c o r m o f í t i c a  y  b r i o f í t i c a  n a t a n t e
l s  C l .  L em netea  : La v e g e t a c i ó n  d e  p e q u e ñ o s  a c r o o l e u s t ó f i -  
t o s  de  a g u a s  q u i e t a s  s e  p r e s e n t a  muy p o b re  y  r e d u c i d a  en -  
n u e s t r a  z o n a ,  s o b r e  to d o  en  l o s  re m a n so s  d e l  a r r o y o  de  l a  
C h a p e d i l l a ,  en  T a l a y u e l a s ,  d e  c a u d a l  e s c a s o  p e r o  c o n t i n u o ,  
y muy r i c o  en  v e g e t a c i ó n  a c u á t i c a .
Se t r a t a  d e  p e q u eñ a s  m asas  m o n o e s p e c í f i c a s  d e  Lemna m i-  
n o r ,  d e  p o co s  din?, g e n e r a lm e n te  en  c o n t a c t o  con  l a s  p o b la ­
c i o n e s  d e  G l y c e r i a e  que b o rd e a n  e l  c a u c e .
B) D iv .  N a ja d e a  m in o r i s  
V e g e ta c ió n  e n r a i z a d a  en a g u a s  d u l c e s
2 :  C l .  P o ta m e te a  : Comprende g r a n  p a r t e  d e  l a s  c o m u n id ad es  
c o r m o f í t i c a s  e n r a i z a d a s  en a g u a s  d u l c e s  d e  c i e r t a  p r o f u n d i  
d a d ,  no  e x p u e s t a s  a  l a  d e s e c a c i ó n  p e r i ó d i c a .
2 . 1 :  O rd. P a r v o o o t a r a e t a l i a  : P r o p i o  de  a g u a s  s o m e r a s ,  que 
p u ed en  l l e g a r  a  d e s e c a r s e  en v e r a n o .  R e p r e s e n t a ,  p u e s ,  e l  
l í m i t e  d e  l a  c l a s e ,  en t r a n s i c i ó n  con  l a s  c l a s e s  s i g u i e n ­
t e s .
2 . 1 . 1 ;  A l.  C a l l i t r i c h o - B a t r a c h l o n  : E s t e  t i p o  de  v e g e t a ­
c i ó n  s e  e n c u e n t r a  en  e s t a  zo n a  m e jo r  r e p r e s e n t a d a  que l a  -  
d e  l a  c l a s e  a n t e r i o r ,  aunque  i g u a l m e n t e  en  fo rm a  d e  comuni 
d a d e s  e m p o b re c id a s  y g e n e r a lm e n te  m o n o e s p e c í f i c a s  o c a s i .
-  Con f r e c u e n c i a ,  en  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  a g u a s  q u i e t a s  
c e n a g o s a s  e n c o n t r a m o s  m asas  p u r a s  d e  G r o e n l a n d i a  d e n s a .
-  En a g u a s  so m eras  y  r á p i d a s ,  a l g o  e u t r o f i z a d a s ,  d e l  —  
c a u c e  d e l  r i o  O jos  d e  Moya, s e  a p r e c i a ,  a  v e c e s ,  u n  t a p i z  
c o n t i n u o  y d e n so  d e  l a r g o s  e j e m p l a r e s  d e  Po tam ogetom  p e c t i  
n a t u s .
-  En e l  a l t o  c a u c e  d e l  b a r r a n c o  d e l  R e g a jo ,  c e r c a  d e  Ca 
s i l l a s  de  R a n e ra ,  s e  o b s e r v a n  i m p o r t a n t e s  p o b l a c i o n e s  de  -
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Potam ogetón  lu c e n s ,  en agu as  muy q u ie ta s  y de  c i e r t a  p ro — 
fu n d id a d , aún en v e ra n o .
-  En e l  c e n tro  de l a  pequeña  la g u n a  de S in a r c a s ,  que se  
d e s e c a  a  v e c e s  en v e ra n o , s e  o b se rv a  una p o b la c ió n  de My- 
r io p h y llu m  a l t e r n i f l o r u m  y R anuncu lus b a u d o t i i
-  P or ú l t im o ,  en e l  a r ro y o  de l a  C h a p e d il la  s e  oueden -  
e n c o n t r a r  l o s  m e jo re s  f ra g m e n to s  de l a  v e g e ta c ió n  de e s t a  
c l a s e ,  en fo rm a de m asas dom inadas p o r  R anuncu lus t r i c h o -  
p h y llu s  y Z a n n ic h e l l ia  p a l u s t r i s ,  ju n to  con C h araceae  y — 
o t r o s  C lo r ó f i t o s .
P ero  en n in g u n o  de e s to s  c a so s  creem os po d er a t r i b u i r  -  
con c l a r id a d  e s t a s  com unidades f r a g m e n ta r ia s  a  l a s  a s o c ia ­
c io n e s  d e s c r i t a s  p a ra  e s t a  c l a s e .
3 : C l. L i t t o r e l l e t e a  : V e g e ta c ió n  su m erg id a  en a g u a s f r í a s ,  
que s u f r e n  im p o r ta n te s  f lu c tu a c io n e s  de n i v e l .
3*1: O rd. L i t t o r e l l e t a l i a  : De c a r á c t e r  e u r o s ib e r ia n o .  Den 
t r o  de é l  l a  a l i a n z a  a t l á n t i c a  :
3 * 1 .1 : A l. E le o c h a r i t io n  m u l t i c a u l i s  : P r e s e n te  en l a s  l a ­
gunas de S in a rc a s  a  t r a v é s  de u n as  i n t e r e s a n t e s  com unida­
d e s ,  en c o n ta c to  con l a s  de I s o e to -N a n o ju n c e te a  p e ro  mas -  
su m e rg id a s , donde d e s ta c a n  S le o c h a r i s  m u l t i c a u l i s ,  E. a c i -  
c u l a r i s ,  ju n to  con l a s  a l i s m a tá c e a s  B a l d e l l i a  r a n ú n c u lo i -  
d e s  y Damasonium polysperm um , a s í  como l a  p r o p ia  L i t t o r e -  
11a  u n i f l o r a ;  l a  c u a l ,  t r a s  e l  r e c i e n t e  d re n a d o  de u n a  de 
l a s  la g u n a s ,  creem os h a  s id o  e r r a d ic a d a  de e s t a  com arca. 
(C uadro 1 2 ) .
Comunidad r e s i d u a l ,  p ro c e d e n te  de ép o cas  en que l a s  con 
d ic io n e s  c l im a to ló g ic a s  d e l  l u g a r  s e r í a n  p a r e c id a s  a  l a s  -  
a c tu a l e s  de l a s  á r e a s  a t l á n t i c a s ;  se  p r e s e n ta  muy d i s y u n ta  
en p le n o  t e r r i t o r i o  m e d ite r r á n e o , s ie n d o  su  l o c a l id a d  mas 
p róx im a l a  d e l  em balse de S a n t i l l a n a ,  a l  N de  M adrid .
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Cuadro 1¿
Comunidad de E le o c h a r is  m u l t i c a u l i s
Nfi I n v e n t a r i o ....................................  132 720 730
A l t i t u d  s .n .m ......................................  360 360 360
$  c o b e r tu r a  ......................................... 90 80 30
C a r a c t e r í s t i c a s  de c l a s e  L i t t o -  
r e l l e t e a  y u n id a d e s  i n f e r i o r e s  :
E le o c h a r is  m u l t i c a u l i s  ............... 44 23 12
E le o c h a r is  a c i c u l a r i s  ................. — 23 33
B a l d e l l i a  r a n u n c u lo id e s  ............. 11 + +
Com pañeras :
E le o c h a r is  o a l u s t r i s  .................... 23 12 +
Damasonium p o ly so erm u m ................ + 12 22
A lo p ecu ro s  a e a u a l i s  ...................... + — 11
M en th a ' c e r v in a  .................................. + + —
I s o e t e s  v e l a t a  .................................. + 12
M a rs i le a  s t r i g o s a  ........................... 12 — +
ly th ru m  b o ry s th e n ic u m  . . . . . . . . - + -
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r io s  : Laguna 1£ de S in a r c a s ,  
XK5102.
C) D iv . P h ra g m ite a  
V e g e ta c ió n  h e l o f í t i c a ,  con l a s  r a i c e s  y l a  b a se  d e l  t a  
l i o  su m e rg id o s , a l  menos te m p o ra lm e n te , y e l  r e s t o  s ie m p re  
a é re o .
4 : C l. P h ra g m ite te a  ; Com unidades de  g ra n d e s  h e l ó f i t o s ,  do 
m inadas g e n e ra lm e n te  p o r  g ram ín e as  y c y p e r á c e a s ,  p r o p ia s  -  
d e  m edios p a l u s t r e s  d iv e r s o s ,  r i c a s  en e s p e c ie s  co sm o p o li­
t a s  y c ir c u m b o re a le s .
4 .1 :  O rd. P h r a g m i te ta l i a  : C a ñ a v e ra le s  e le v a d o s  que ocupan 
t e r r e n o s  b a s ta n te  in u n d a d o s .
4 .1 .1 :  A l. P h ra g m itio n  : Con, u n a  a s o c ia c ió n ,  S c irp o -P h ra g  
m ite tu m  m e a ite rra n e u m  R .T x. & P r e i s .  1942 , c a ñ a v e r a le s  den 
so s  y e le v a d o s ,  donde dom ina f re c u e n te m e n te  P h ra g m ite s  aus 
t r a l i s ,  mas ra ra m e n te  S c irp u s  l a c u s t r i s  o Thypha a n g u s t i f o  
l i a ,  so b re  ag u as  d u lc e s  o l ig e ra m e n te  s a lo b r e s  p o r  l a  p r e ­
s e n c ia  de s u s t r a t o s  t r i á s i c o s ,  dando e n t r a d a  en e s t e  caso
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Cuadro 28 
S c irp o -  Phra/rm itetum
NS I n v e n t a r i o ......................................  158 159 156 703 202 378 522 707
A l t i t u d  s .n .m ............................................ 900 900 900 590 1080 560 540 570
#  C o b e r t u r a ...........................................  85 100 100 100 100 100 100 90
A l tu r a  v e g e ta c ió n  (Cm.) .................. 230 210 30 170 230 180 230 140
C a r a c t e r í s t i c a s  A soc. y A lia n z a
P h ra g m ite s  a u s t r a l i s .........................■ 34 54 23 45 55 55 44 24
S c irp u s  l a c u s t r i s  ............................. 22 54 + 12 -  -  -  +
A lism a p l a n t a g o - a q u a t i c a   -  -  + + -  -  -  +
Typba a n g u s t i f o l i a   -  -  -  14 -  -  -  44
S c irp u s  m a ritim u s  .............................  -  + 34 -  -  -  -  -
C a r a c t e r í s t i c a s  Orden y C lase
S c r o p h u la r ia  u m b r o s a   -  -  - 1 1  +• + 1 1  +
E le o c h a r i s  p a l u s t r i s ...................... 34 + 45 -  -  -  -
Ju n c u s  s u b n o d u lo s u s ........................  -  ■ -  11 +■ -  -  -  +
Lycopus e u ro p ae u s  .............................  -  + -  -  -  -  23 +
Lythrum  s a l i c a r i a ............................. -  -  -  -  + + -  +
E p ilo b iu m  p a r v i f l o r u m ...................  -  -  -  + + -  -  +
Rumex co n g ló m era tu s  ........................  -  -  -  + - 1 1  -  +
Sam olus v a l e r a n d i    -  -  + + -  -  -  +
E u p h o rb ia  p u b escen s  ........................  -  -  -  + -  -  -  +
E p i l o b i m  h i r s u t u m    -  -  -  -  -  + 33 -
N a s tu r t iu m  o f f i c i n a l i s  .................  -  -  -  + -  -  - 1 3
V e ró n ic a  a n a g a l l i s - a q u a t i c a  . . .  -
E ch in o d o ru s  r a n u n c u l o i d e s   11 -  -  -  -  -  -  -
A lth a e a  o f f i c i n a l i s  ........................  -  -  + -
Com pañeras
A g r o s t i s  s t o l o n i f e r a  ...................... 22 + 12 33 + + 23
Ju n c u s  a r t i c u l a t u s ............ .............. 23 12 — — 12 - -
S c irp u s  h o lo sc h o e n u s  ...................... — — + — — +
R anuncu lus re o e n s  ............................. — — — + — -
Ju n c u s  i n f l e x u s  ................................. — — + 12 — - — -
Poa t r i v i a l i s  ...................................... — — + — + - -
P la n ta g o  m a jo r .................................. — — + — - — —
Peucedanum h isp an icu m  ................... — — — — — 13 -
L o tu s  c o r n ic u la tu s  ........................... — — — - — -
P r e s e n te s  en un s o lo  in v e n ta r io  : M entha pu leg ium  +, T r ix o liu m  
f r a g if e ru m  +, en 156; C a ly s te g ia  sepium  +, en 378; M entha l o n g i -  
f o l i a  11 , Solanum d u lcam ara  +, P u l i c a r i a  d y s e n te r i c a  +, C irs iu m  
m onspessulanum  +, P i c r i s  e c h io id e s  +, en 522; P la n ta g o  s e r p e n t in a  
+, Ju n c u s  m a ritim u s  +, O arex d i s t a n s  +, O enanthe l a c h e n a l i i  +, • 
P o lyoogon  m o n s p e lie n s is  +, en 707; T r i f o l iu m  p r a te n s e  +, P r u n e l l a  
v u l g a r i s  +, en 708.
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P ro c e d e n c ia  de lo s  i n v e n ta r io s
153 : Laguna de T a la y u e la s .  XK5109.
159 : O tro  a s p e c to  de l a  m ism a.
156 s I d .
708 : Cauce d e l  b a r ra n c o  de C a n a le s . XK6010.
202 : A rroyo  de l o s  C h ic o te r o s .  XK4106.
378 : M árgenes d e l  T u r ia  en l a  C a b a l le r a .  XK5714.
522 : M árgenes d e l  T u r ia  e n t r e  A zag ra  y l a  0 1 m ed illa .X Z 5 3 1 0 . 
707 : Cauce d e l  b a r ra n c o  de C a n a le s , a  su  p aso  p o r  s u s t r a t o  
s a l i n o .  XK6009.
Laguna de T a la y u e la s ,  donde s e  o b se rv a n  l o s  t r e s  
c in tu r o n e s  de v e g e ta c ió n  h e l o f í t i c a  : a l  fo n d o  e l  -  
S c irp o -P h ra g m ite tu ra , en p r im e r  p la n o  e l  A c ro c la d io -  
E le o c h a r ie tu m  p a l u s t r i s  t i p i c o ,  y en  e l  c e n t r o  l a  -  
s u b a s o c ia c ió n  s c irp e to s u m  m a r i t im i  d e  e s t a  ú l t im a  — 
a s o c ia c ió n .
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a  S c irp u s  m a r itim u s  o Ju n cu s  m a r it im u s . (c u a d ro  2 2 ) .
4 .2 ;  O ri. M a g n o c a r ic e ta l ia  e l e t a e  ; H e rb a z a le s  h e l o f í t i c o s  
b a jo s  o de m ed iana e le v a c ió n ,  s o b re  ag u as  menos p ro fu n d a s .
4 .2 .1 :  H a g n o c a r ic io n  e l a t a e  : Comunidades ju n c ifo rm e s  do­
m inadas p o r  c á r i c e s  y o t r a s  c y p e rá c e a s .  E n tre  e l l a s  hemos 
p o d id o  i n d i v i d u a l i z a r  t r e s  com unidades p r in c ip a l e s  ;
-  Com. de C arex  r i p a r i a  : A l o  l a r g o  de l a s  r i b e r a s  de 
l o s  r ío s  p r i n c i p a l e s ,  so b re  to d o  e l  r i o  O jos de Hoya, ocu­
pando su c l á s i c o  l u g a r  en l a  h i d r o s e r i e ,  en e s t e  c a so  en­
t r e  e l  S c irp o -P h ra g m ite tu m  y e l  C irs io -H o lo sc h o e n e tu m , se  
p r e s e n ta  e s t a  com unidad, fo rm ada p o r m asas d e n sa s  d e  C arex 
r i p a r i a  y Lythrum  s a l i c a r i a  p r in c ip a lm e n te ;  acom pañadas de 
l a s  e s p e c ie s  d e l  P h ra g m itio n  p o r e l  i n t e r i o r  y d e l  M o lin io  
H o lo sch o en io n  p o r  e l  e x t e r i o r .  Con f r e c u e n c ia  r e s u l t a  muy 
d i f í c i l  d e s l i n d a r  e s t a s  com unidades, pues l a s  t r e s  bandas 
pueden  l l e g a r  a  o cu p a r s o lo  un m etro  de a n c h u ra  en t o t a l .  
(C uadro 32 ) .
-  Com. de C arex a c u t i f o r m is  : Ocupa lo s  c a u c e s  de a lg u ­
n o s  a r ro y o s  de m ontaña, en c h a rc ad o s  c a s i  to d o  e l  año  ex ce£  
t o  en  v e ran o , s ie n d o  do m in an te  Carex a c u t i f o r m is  y p re s e n ­
ta n d o  menos e s p e c ie s  t e r m ó f i l a s  m e d i te r r á n e a s  y mas de c a ­
r á c t e r  e u r o s ib e r ia n o ,  como L a th y ru s  p r a t e n s i s ,  P o t e n t i l l a  
e r e c t a ,  e t c .  (C uadro  42 ) .
-  As. A c ro c la d io -B le o c h a rife tu m  o a l u s t r i s  O .B olós & Vigo 
i n  O .B clós 1967 : l a s  com unidades dom inadas p o r E le o c h a r i s  
p a l u s t r i s  creem os que es  en e l  seno  de e s t a  a s o c ia c ió n  don 
de  quedan m e jo r e n c u a d ra d a s .
En o r ig e n  f u e ro n  d e s c r i t a s  en e l  sen o  de  l a  a l i a n z a  Mo- 
l i n i o - lo lo s c h o e n io n ,  aunque, p o s te r io r m e n te ,  J .V ig o  l a s  co 
l o c a  ea l a  c l a s e  P h ra g m ite te a  (1968, V e g e ta c ió n  de P eñago- 
l o s a ) ,  l o  c u a l  nos p a re c e  mas a c e r ta d o ;  p u es hemos pod ido  
o b s e rv a r  que, t a n t o  f l o r í s t i c a  como c a te n a lm e n te ,  p a re c e  -  
mas c o r re c to  a f i r m a r ,  que, i n c lu id a s  en d ic h a  c la s e ,m a rc a n  
e l  t r á a s i t o  h a c ia  l a  de M o lin io -A r rh e n a th e re ta .
A s í,  en lo c a l id a d e s  p r iv i l e g i a d a s  como l a  la g u n a  de Ta- 
l a y u e le s ,  se  o b s e rv a  que c a te n a lm e n te  ocupa un l u g a r  i n t e r
C u adro 3 -
C oinun i  dad de C arex  r i o a r i a
N2 I n v e n ta r io   ........................  194 453 193
A l t i t u d  s .n .m ....................................  350 950 840
% C o b e r t u r a ....................................... 100 90 100
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n  y 
a l i a n z a  :
C arex  r i p a r i a    .............................  44 34 23
I r i s  p s e u d a c o r u s ........................... 34 + -
ly s im a c h ia  v u l g a r i s     -  -  +
A lth a e a  o f f i c i n a l i s    -  + -
M entha a q u a t i c a .............................  -  -  +
C a r a c t e r í s t i c a s  ó rd en  y c l a s e  :
Lythrum  s a l i c a r i a ........................  44 + 34
P h ra g m ite s  a u s t r a l i s   23 35 23
Sonchus a q u a t i l i s  ........................  + + 22
S c r o p h u la r ia  u m b r o s a .................  + 12 +
S parganium  n e g l e c t u m   -  24 35
S c irp u s  l a c u s t r i s    12 -  +
Ju n cu s  su b n o d u lo su s   .................  -  + 23
E p ilo b iu m  h i r s u t u m   33 + -
E p ilo b iu m  p a r v i f l o r u m   -  11 -
ly c o p u s  eu ro p aeu s  ........................  + -  -
Sam oius v a le r a n d i    -  -  +•
Comparí e r a s  :
C irs iu m  m o n sp e s su la n u m   + 13 +
S c irp u s  h o lo sc h o e n u s    12 + +
Ju n c u s  i n f l e x u s  .............................  -  + +
M entha l o n g i f o l i a  ........................  13 -  -
R an u n cu lu s r e p e n s   12 -  -
S e n e c io  d o r i a .................................. + -  -
P u l i c a r i a  d y s e n te r i c a  ............... + -  -
H o lcus l a n a tu s  ...............................  -  + -
M entha p u le g iu m .............................  -  -  +
P ro c e d e n c ia  de  l o s  i n v e n ta r io s
194 : O r i l l a s  d e l  r i o  O jos de Moya, c e r c a  de M ira. 
XK3450.
458 : Idem , c e r c a  de G -a rab a lla . XK4010.
193 : Idem , c e r c a  de M ira . XJ3499.
C u adro  4 g
Comunidad d e C arex a c u t i f o r m is
N2 I n v e n ta r io  . . . . . ......................... 404 722
A l t i t u d  s .n .m .      1020 1030
Ío C o b e r t u r a .........................................  90 100
C a r a c t e r í s t i c a s  a l i a n z a  
y ó rd en  :
C arex  a c u t i f o r m is    45 44
G a liu n  p a l u s t r e    22 12
I r i s  p se u d a c o ru s    13 12
L y sim ach ia  v u l g a r ! s   -  23
M entha a q u a t i c a  ................................ 12
A lth a e a  o f f i c i n a l i s    -  +
C a r a c t e r í s t i c a s  c l a s e  :
ly th ru m  s a l i c a r i a  ........................... + 22
Lycopus eu ro p a e u s  ........................... 12
E le o c h a r is  p a l u s t r i s     12 -
P h ra g m ite s  a u s t r a l i s    -  +
Compañeras :
C irs iu m  py ren aicu m    12 +
R o lcu s  l a n a tu s  ..................................  + +
T eucrium  s c o r d io id e s  .................... + +
S c irp u s  h o lo sc h o e n u s  .................... + +
L a th y ru s  p r a t e n s i s   ..........  + +
P r u n e l l a  v u l g a r i s   ...............  4* +
P o t e n t i l l a  e r e c t a  ........................... + -
C arex  p a n i c e a ....................................  + —
O enanthe l a c h e n a l i i  ......................  +•
O d o n ti te s  v e m a ................................ 4- -
N a rc is s u s  p s e u d o n a rc is s u s  • • • •  -  11
R anuncu lus r e p e n s   -  +
P ro c e d e n c ia  de lo s  i n v e n ta r io s
404 : P rad o s  e n t r e  T a la y u e la s  y G a r a b a l la .  
XK4210.
722 : A rroyo de lo s  C h ic o te r o s .  XK4206.
187
m edio e n t r e  e l  P h ra g m itio n  y l a s  com unidades de M o lin io -  
A r rh e n a th e r e te a ,  a l  i g u a l  que en l a  a n t  e r i  orinen •'e m enciona 
d a  com unidad de C arex  r i p a r i a ;  y , d ad a  l a  c o n s ta n c ia  de es 
p e c ie s  de M a g n o c a ric io n  y P h ra g m ite te a ,  como l a  do m in an te  
E le o c h a r i s  p a l u s t r i s ,  A lth a e a  o f f i c i n a l i s ,  Sam olus v a le r a n  
d i ,  A lism a p l a n ta g o - a q u a t i c a ,  e t c . ,  no dudamos en a d s c i b i r
l a  a l  o rd en  N a g n o c a r ic e ta l i a ,  y , p ro v is io n a lm e n te  a  l a  -----
a l i a n z a  M a g n o c a ric io n , a  l a  e s p e ra  de que se  d isp o n g a  de -  
mayor in fo rm a c ió n  s o b re  com unidades de e s t e  t i p o ,  pues po­
d r í a  s e r  que h u b ie r a  que d e s l i n d a r l a s  en u n a  a l i a n z a  e sp e ­
c iad ..
D en tro  de e s t a  a s o c ia c ió n  d is t in g u im o s  u n a  s u b a s o c ia -  
c ió n  s c iro e to s u m  m a r i t im i , que es  l a  que r e a lm e n te  c o n ta c ­
t a  con e l  S c irp o -P h ra g m ite tu m , con S c irp u s  m a r it im u s , S c i r  
pus l a c u s t r i s ,  Ju n c u s  su b n o d u lo su s  y P h ra g m ite s  a u s t r a l i s  
como p r in c ip a l e s  d i f e r e n c i a l e s ;  que es  un  ju n c a l  de c e r c a  
de  un m etro  de a l t u r a ,  e l  c u a l  s o p o r ta  una  in u n d a c ió n  mas 
p ro lo n g a d a  que l a  s u b a s o c ia c ió n  t í p i c a ,  y ao e n a s  p r e s e n ta  
i n t r o g r e s ió n  de l a  c l a s e  M o lin io - A r r h e n a th e r e te a .
La o t r a  s u b a s o c ia c ió n ,  e le o c h a r ife to su m , e s  un ju n c a l  ba 
j o ,  muy homogéneo y c a s i  p u ro , de  E. p a l u s t r i s ,  con p re se n  
c i a  mas o menos a c c i d e n t a l  de o t r a s  h i e r b a s ,  e n t r e  l a s  que 
no f a l t a n  l a s  de M o lin io -A r rh e n a th e re te a .(C u a d ro  59 )-
d
Z Z
Esquena de l a  v e g e ta c ió n  de l a  la g u n a  de T a la y u e la s
1 : S c irp o -P h ra g m ite tu m
2 j A c ro c la d io -B le o c h a rife tu m  p a l u s t r i s  s c iro e to s u m
3 : H M " e le o c h a r ie to s u m
4 : T ifo lio -C y n o d o n te tu m
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Cuadro 5^ 
A c ro c la d io -E le o c h a r ite tu m  o a l u s t r i s
N2 I n v e n t a r i o .................. • .............  405 154 155 I 156 157
A l t i t u d  s .n .m .  .................... 1010 900 900 900 900
% C o b e r t u r a .......................................  100  100 100 100 100
A l tu r a  v e g e ta c ió n  (c m .) ............. 40 50 40 | 80 90
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n ,  
a l i a n z a  y u n id a d e s  s u p e r io r e s  :
E le o c h a r is  p a l u s t r i s   55 55 55 | 55 45
A lism a p la n ta g o - a q u a t i c a  • • • •  -  + + + +
A lth a e a  o f f i c i n a l i s ....................  -  + -  | + +
Lycopus eu ro p aeu s  ......................... 11 +
B a l d e l l i a  r a n u n c u l o i d e s   -  -  + | -  11
C a l l i e r g o n e l l a  c u s p id a ta  . . . .  23 -
C arex  d i s t a n s ........................  + -
D i f e r e n c i a l e s  s u b a s o c ia c ió n  s
S c irp u s  m a r i t i m u s    -  -  - I  35 34
Ju n c u s  s u b n o d u lo s u s ....................  -  -  -  + 13
P h ra g m ite s  a u s t r a l i s .................  -  -  -  23 +
Sam olus v a l e r a n d i   -  -  -  + +
S c irp u s  l a c u s t r i s   -  -  -  | 12
Com pañeras :
A g r o s t is  s t o l o n i f e r a .................  -  + 12 I 11 12
J u n c u s  s t r i a t u s .............................. -  + + + 23
S c irp u s  h o lo s c h o e n u s .................  + + -*• +
M entha p ú le g iu m .............................. -  12 + +
Ju n c u s  i n f  le x u s   ...............  + -  - |  +
T r ifo l iu m  f r a g i f e r u m .................. -  + +
Rumex c r i s  pus   -  + +
R anuncu lus r e p e n s   12 -
C irs iu m  p y r e n a ic u m ......................  +
C ichorium  in ty b u s    -  +
Hordeum m a r in u m .............................. -  -  +
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r io s
154 , 155 , 156 y 157 : Laguna d e  T a la y u e la s .  XK5109. 
405 s P rad o s de T a la y u e la s .  XX4210.
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4 . 2 . 2 :  A l. G -l.v cerio -3 o arg an io n  : H e rb a z a le s  d iv e r s o s  e n r a l  
zad o s  en e l  fondo  de l o s  c a u c e s  de r ia c h u e lo s  de  aguas po­
co p ro fu n d a s .  Dos a s o c ia c io n e s  :
-  As. H elos c ia d  ie tu in  n o d i f l o r i  B r .B l .  1931 : Comunida­
d e s  d e n sa s  de h ie r b a s  ju g o s a s ,  que c o lo n iz a n  l a s  c o r r i e n ­
t e s  de c i e r t a  r a p id e z .  R e s u l ta  c a s i  s iem p re  do m in an te  su  -  
c a r a c t e r í s t i c a  Apium n o d if lo ru m , o b ie n  e l  b e r r o ,  su  mas -  
f i e l  com pañero, y l a  V e ró n ic a  a n a g a l l i s - a q u a t i c a .  (C uadro 
6 2 ).
-  A s. G ly c e r io  o l ic a t i - S n a r g a n ie tu m  n e g l e c t i  W. Koch -  
1926 : P ro p ia  de ag u as  mas q u ie t a s ,  e s t a  com unidad se  p re ­
s e n ta  en rem ansos d e l  r i o  O jos de Moya, donde Spargan ium  -  
n e g le c tu m  es l a  e s p e c ie  d o m in a n te , e le v á n d o se  a  c i e r t a  a l ­
t u r a  p o r  encim a de l a  s u p e r f i c i e  d e l  ag u a , l a  c u a l  e s t á  t a  
p iz a d a ,  mas o menos d en sam en te  p o r  un m anto de G ly c e r ia  — 
p l i c a t a .
En e l  b a r ra n c o  de l a  C h a p e d il la ,  cuyo c a u c e , r e l a t i v a ­
m ente r á p id o ,  ocupa m a y o r ita r ia m e n te  un H e lo s c ia d ie tu m  no­
d i f l o r i ,  en tram o s mas l e n t o s  y p ro fu n d o s  se  e s t a b le c e  una 
com unidad d e n sa  de G ly c e r ia  p l i c a t a ,  s i n  S pargan ium  n e g ie c  
tum , que puede i n t e r p r e t a r s e  como un fra g m e n to  em pobrecido  
d e l  G ly c e r io -S p a rg a n ie tu m , en t r á n s i t o  h a c ia  e l  H e lo s c ia ­
d ie tu m . (C uadro 72) .
5: C l. M o n tio -C a rd a m in e tea  : Com unidades h e rb á c e a s  p ro p ia s  
de  l o s  c a u c e s  de ag u as  f r e s c a s  y l im p ia s  de l a s  f u e n te s  y 
a r ro y o s  de m ontaña.
5 .1 :  Q rd. C a r d a m in o - g ra to n e u r e ta l ia  : P ro p io  d e  l o s  s u s t r a  
t o s  b á s ic o s .  De é l  u n a  a l i a n z a  :
5 .1 .1 :  A l. C ra to n e u r io n  com m utati : En l a s  s u rg e n c ia s  n a tu  
r a l e s  de ag u a  y en l o s  pequeños c au ce s  in c o n ta m in a d o s  que 
l e s  s ig u e n ,  so b re  s u s t r a t o  c a l i z o ,  s e  o b se rv a n  com unidades 
b r i o f í t i c a s  o b r i o f í t i c o - c o r m o f í t i c a s ,  en cuyo sen o  encon­
tra m o s , en n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  : 
E p ilo b iu m  obscurum  B rach y th ec iu m  r i v u l a r e
V e ró n ic a  beccabunga C ratoneurum  commutatura
P h i l o n o t i s  c a l c a r e a  C ratoneurum  f i l i c i n u m
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C u ad ro  62
H elos c ia d ie tu ra  n o d i f l o r i
N® I n v e n t a r i o ............................................ 137 166 168 635
A l t i t u d    800 900 900 750
fo C o b e r t u r a ................................................  60 100 100 90
C a r a c t e r í s t i c a s  A so c ia c ió n  y A lia n z a
Apium n o d i f l o r u r a ...................................   34 23 55 45
S c r o p h u la r ia  u m b r o s a   22 11 11 ■+■
G ly c e r ia  o l i c a ta -  • • • • • • • • • • • • • • • •  *" H  4* t
R a s tu r t iu m  o f f i c i n a l e ................   23 -  + 33
V e ró n ic a  a n a g a l l i s - a q u a t i c a   -  -  +
C a r a c t e r í s t i c a s  Orden y C la se
Rumex c o n g lo r a e r a tu s ..........................   + + -  +
E p ilo b iu m  h i r s u t u m   -  + + -
E u p h o rb ia  p u b escen s   -  + -  +
P h ra g m ite s  a u s t r a l i s  ........................... + -  -  -
Sam olus v a l e r  and i  ..................................  + -  -  -
E p ilo b iu m  p a r v i f l o r u m ........................  + -  -  -
Ju n c u s  s u b n o d u lo s u s ...............................  -  + -  -
C arex  p é n d u l a ............................................ + -  -  -
Lythrum  s a l i c a r i a   -  -  -  +
Com pañeras
M entha l o n g i f o l i a ..................................  11 32 11 +
R anuncu lus r e p e n s ..................................  22 23 -  +
S c irp u s  h o lo sc h o e n u s  ........................... + 24 + +
E qu ise tum  a rv e n s e    -  33 11 -
Rubus u lm i f o l iu s  ..................................... + + + -
Poa t r i v i a l i s     -  + +■ —
H olcus l a n a t u s  .........................................  + 11 -  -
D ip sa c u s  f u l l o n u m ..................................  -  + -  +
C irs iu m  m o n so e s s u la n u m ......................  + -  -  +
Polypogon  v i r i d i s  ..................................  +■ -  -  +
Galiura a p a r i n e   -  + -
P i c r i s  e c h io id e s    -  + -  -
P o t e n t i l l a  r e p ta n s     -  + -  -
Sonchus a q u a t i l i s     11 22 11 -
P ro c e d e n c ia  de  l o s  i n v e n ta r io s  :
137 : A rroyo  R eg a jo , c e r c a  de S in a r c a s .  XK5104
166 : B a rran co  de l a  C h a p e d il la ,  c e r c a  d e  T a la y u e la s .  XK5009
168 : I d .
655 : A rroyo R eg a jo , e n t r e  S in a rc a s  y C a s i l l a s .  XK5203
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C uadro 7 g 
G ly c e r io -S o a r^ a n ie tu m  n e g l e c t i
112 I n v e n t a r i o ....................................  431 167
A l t i t u d  s .n .m   810 900
<fi> C o b e r tu ra      85 90
C a r a c t e r í s t i c a s  de A s o c ia c ió n  
y A lia n z a  :
G ly c e r ia  p l i c a t a   45 45
S pargan ium  n e g l e c t u m   33 -
Apium n o d if lo ru m  . . . . . . . . . . . . .  — +
Y e ro n ic a  a n a g a l l i s - a q u a t i c a  • .  -  +
C a r a c t e r í s t i c a s  Orden y C la se  :
E p ilo b iu m  h i r s u t u m   12 22
S c r o p h u la r ia  u m b r o s a .................... + 11
Sonchus a q u a t i l i s  ...........................  + 12
L ythrum  s a l i c a r i a ...........................  + -
Rumex c o n g lo m e r a tu s ......................  + +
E u p h o rb ia  p u b escen s    -  +
Com pañeras :
E q u ise tu m  a rv e n se  ...........................  + 12
Poa t r i v i a l i s  ..................................... + +
S c irp u s  h o lo sc h o e n u s  ....................  + +
M entha l o n g i f o l i a   ...............  -  12
R anúncu lus re p e n s  ...........................  -  +
D ip sa cu s  f u l l o n u r a ...........................  -  +
P ro c e d e n c ia  de lo s  i n v e n t a r io s
431 : Cauce de a c e q u ia  t r a s  un m o lin o  ab andonado , c e r c a  
de  M ira . XJ3397.
167 s Cauce d e l  b a r ra n c o  de l a  C h a p e d i l la ,  c e r c a  de Ta- 
l a y u e l a s .  XK5009*
C a l l i e r g o n e l l a  c u s p id a ta  C e p h a lo z ie l l a  b a u m b g a e r tn e r i
y o t r a s  s im i l a r e s ,  aunque c a s i  s ie m p re  en pequeños fragm en  
t o s  de p o ca  im p o r ta n c ia ,  y p re s e n ta n d o  u n a  a l t e r n a n c i a  m i- 
c r o to p o g r á f i c a  con l a s  com unidades p e r i f é r i c a s ,  de l a s  que 
r e s u l t a  d i f í c i l  de d e s l i n a d r  é s t a s .
P or e l l o  no hemos p o d id o  to m ar i n v e n t a r io s  s i g n i f i c a t i ­
v o s  n i  i n v e s t i g a r  e l  n i v e l  i n f e r i o r  a  l a  a l i a n z a ,  aunque -  
creem os que en a lg u n o s  c a s o s  s e  a c e rc a n  b a s ta n te  a l  E p i lo -
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C uadro 8Q
J u n c o -I s o e te tu m  v e l a t a e
NS I n v e n t a r i o ................................ 129 130 131
C o b e r t u r a ..................................... 40 30 50
A l t i t u d  s .n .m   36 0 36 0 360
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n  y 
a l i a n z a  :
I s o e t e s  v e l a t a   32 22 33
Ju n cu s  pygmaeus . « .   + + -
C a r a c t e r í s t i c a s  de ó rd en  
y c l a s e  :
M entha c e r v i n a   + + +
Ju n cu s  b u fo n iu s     + -  +
Damasonium o o ly so e rm u m   -  -f 11
M a rs i le a  s t r i c o s a    + -  +
Lythrum  b o ry s th e n ic o m    -  -  +
Com pañeras :
E le o c h a r is  p a l u s t r i s    12 + +
E le o c h a r is  m u l t i c a u l i s   + -  12
f í a l d e l l i a  r a n ú n c u lo id e s  . . . .  +■ -  +
A lo p ecu ru s  a e q u a l i s    -  + -
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r io s  : Laguna 1^ de 
S in a r c a s .  XK5102
b io -C ra to n e u re tu m  com m utati que R iv as  Goday y B o r ja  d e s c r i  
b ie ro n  p a ra  l a  S i e r r a  de G údar.
D) D iv . C ic e n d ie a  
Comunidades h e r b á c e a s ,  r i c a s  en t e r ó f i t o s ,  s o b re  s u e lo s  
in u n d ad o s  te m p o ra lm e n te .
6 : C l. I s o e to -N a n o ju n c e te a  : Con l a  misma d e f i n i c i ó n  que -  
l a  d i v i s i ó n .  Un s o lo  ó rd en  :
6 .1 :  O rd. I s o e t a l i a  : P ro p io  de s u e lo s  o l i g o t r o f o s .  Comuni 
d a d e s  de f l o r a c i ó n  te m p ra n a .
6 .1 .1 :  A l. C ice n d io n  : Com unidades de c a r á c t e r  a t l á n t i c o -  
s u b m e d ite r rá n e o , su m e rg id a s  h a s t a  c e r c a  d e l  v e ra n o . Una — 
a s o c ia c ió n  :
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-  As. J u n c o - I s o e te tu m  v e l a t a e  Riv.G-od. 1954 : En l a  oe- 
r i f e r i a  de l a s  la g u n a s  de S in a rc a s  se  p r e s e n ta  un e s t r e c h o  
c in tu r ó n  form ado p o r  un p a s t i z a l ,  dom inado p o r pequeñas es 
p e c ie s  ju n c ifo rm e s  e n t r e  l a s  que d e s ta c a n  I s o e t e s  v e l a t a ,  
Ju n c u s  pygmaeus y E le o c h a r i s  s p .  d i v . , muy s im i l a r e s  a  l a s  
d e s c r i t a s  p o r  R iv as  Goday de E x trem a d u ra , aunque en s i t u a ­
c ió n  b a s ta n te  d i s y u n ta  r e s p e c to  a  l a s  m ism as. (C uadro  82) .
6 .1 .2 :  A l. P r e s l io n  c e rv in a e  : Com unidades de m ayor p o r te ,  
con c a r á c t e r  mas m e d ite r r á n e o  y t e r m ó f i l o ,  de d e s a r r o l l o  -  
p r im a v e ra l ,  que se  d e se c a n  a l  com ienzo d e l  v e ra n o .
-  As. S is y m b r e l lo -P r e s l ie tu m  c e r v in a e  R iv .G od . (1955) 
1969 : Se t r a t a  de p a s t i z a l e s  mas d e n so s  y e le v a d o s  que — 
l o s  de l a  a n t e r i o r  a s o c ia c ió n ,  donde dom inan M entha c e r v i ­
n a , M a rs i le a  s t r i g o s a  y A lo p ecu ru s  a e q u a l i s ,  p re s e n tá n d o s e  
en l a s  m ism as lo c a l id a d e s  y form ando un c in tu r ó n  c o n tig u o  
h a c ia  e l  e x t e r i o r . (C uadro 92)
Esquema de l a  v e g e ta c ió n  de l a  la g u n a  1^ de S in a rc a s
1 : Comunidad de M yriophyllum  a l t e r n i f l o r u m
2 : Comunidad de E le o c h a r is  m u l t i c a u l i s
3 : J u n c o -I s o e te tu m  v e l a t a e
4 : S is y m b r e l lo -P r e s l ie tu m  c e r v in a e
5 : Comunidad Elymus repens-R um ex c r i s p u s
4r
C uadro 92 
S is y n b r e l lo - - ? r e s l ie tu m  c e r v in a e
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N2 I n v e n t a r i o ..................................  128 134 067 721 174
% C o b e r tu ra    ..................................  50 40 90 90 40
A l tu r a  v e g e ta c ió n  (cm .) .........  18 15 25 50 15
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n  y 
a l i a n z a  :
M entha c e r v i n a ................................ 33 23 44 44 +
M a rs i le a  s t r i g o s a ........................  12 22 11 23 22
S is y m b re l la  a s p e r a ......................  + -  + +* 4-
D i f e r e n c i a l e s  f r e n t e  a  o t r a s  
a l i a n z a s  :
E le o c h a r is  p a l u s t r i s .................  + + 4* 23 +
Damasonium p o ly s o e r n u m ............  4- -  + + +
B a l d e l l i a  r a n u n c u l o i d e s   + + 4* -  -
C a r a c t e r í s t i c a s  ó rd en  y c l a s e  :
Lythrum  b o r y s th e n ic u m ...............  + -  + + +
Lythrum  t h y m i f o l i a ......................  4* -  + + +
G naphalium  l u t e o - a l b u m ............. + + + -  -
Lythrum  t r i b r a c t e a t u m    -  4* + ' — -
Ju n cu s  p y g m a e u s   -  -  4- -  4*
Polypogon  s u b s p a t h a c e u s   4- 4* -  -  -
Lythrum  h y s s o p i f o l i a   -  -  4* 4-
I s o e t e s  v e l a t a   -  -  4- -  4-
Ju n cu s  b u f o n i u s  .   -  -  11 -  -
C en tau rium  p u l c h e l l u m ...............  4* -  -  -  -
Com pañeras :
A lo p ecu ru s  a e q u a l i s   22 23 24 33 +
E le o c h a r is  m u l t i c a u l i s   34 *• + 4* 22
H e m i a r i a  g l a b r a ...........................  11 11 4* 4- 4-
C ry p s is  s c h o e n o i d e s .................... + 11 4- -  -
S c irp u s  s u p i n u s   -  -  4- 4* 4*
A nthem is c o tu l a   ...........................  + -  4* -  4*
T r i f o l iu m  s t r i a t u m ......................  + 4* -  -  -
Elymus r e p e n s   -  -  12 4-
V e ro n ic a  a n a g a l l i s - a q u a t i c a  . -  -  4* 4* -
S c irp u s  h o lo s c h o e n u s   -  -  4* + -
Rumex c r i s p u s   -  -  4- -  4-
Polygonum a v i c u l a r e .................... 4- -  -  -  4-
T r i f o l iu m  o rn i th o p o d io id e s  •• -  -  + -  -
Ju n cu s  a r t i c u l a t u s    -  -  + +
C ichorium  in ty b u s  . . . . . . ..........  4- -  -  -
Cynodon d a c t y l o n ...........................  -  4- -  -
P ro c e d e n c ia  de lo s  i n v e n ta r io s
128 : Laguna 15 de S in a r c a s .  XK5102. 860 m. a l t i t u d
134 y 067 : I d .
721 y 174 : Laguna 25 de S in a r c a s .  XK5103* 860 m. a l t i t u d
La la g a ñ a  de S in a rc a s  a l  com ienzo de l a  b r o ta c ió n  p rim a­
v e r a l .  Im p o r ta n te  r e s e r v a  de g ra n  r iq u e z a  f l o r í s t i c a  y f i t o - '  
s o c io ló g ic a ,  r e f u g io  de una v a l i o s a  f l o r a  y v e g e ta c ió n  r e l í e  




E) D iv . A rrhenatherea
P a s t i z a l e s  y j u n c a l e s ,  dom inados p o r h e m i c r i p t ó f i t o s ,  
s o b re  s u e lo  húmedo.
7 ; C l. M o lin io -A r rh e n a th e re te a  : Comprende l o s  p ra d o s  húme 
dos v iv a c e s  de l a  r e g ió n  e u r o s ib e r i a n a  y m e d i te r r á n e a .
7 .1 :  O rd. M o l i n i e t a l i a  : In c lu y e  l o s  p a s t i z a l e s  mas húme­
d os de l a  c l a s e ,  c o n d ic io n a d o s  por f u e r t e  humedad e d á f i c a ,  
g e n e ra lm e n te  j u n c a l e s .  Optimo e u r o s ib e r ia n o .
7 .1 .1 :  A l. H o lin io n  c a e r u le a e  : E s ta  a l i a n z a ,  l a  de menos 
e x ig e n c ia s  de humedad d e l  ó rd e n , es l a  ú n ic a  que puede con 
s i d e r a r s e  p r e s e n te  en n u e s t r a  zona , aunque de  un modo f i n í  
c o la  y 'e m p o b rec id a , a  t r a v é s  de pequeños f ra g m e n to s  de  l a  
a s o c ia c ió n  :
-  As. D escham osio r e f r a c ta e - M o l in ie tu m  R iv .G od . & B o r ja  
1961 : En a lg u n o s  a r ro y o s  y r e g u e ro s  húmedos de l a s  á r e a s  
e le v a d a s  e i n t e r i o r e s  de l a  s i e r r a ,  se  p r e s e n ta n ,  a  v e c e s ,  
m asas d e n sa s  de M o lin ia  c a e r u le a  s s p .  c a e r u le a ,  acom pañada 
p o r D escham psia m ed ia  s s p .  r e f r a c t a ,  D a n th o n ia  decum bens, 
Carum v e r t i c i l l a t u m ,  S e n e c io  c a r p e ta n u s ,  C irs iu m  p y r e n a i -  
cum, e t c . ,  n a tu ra lm e n te  ju n to  con e s p e c ie s  de  H o lo sc h o e n e - 
t a l i a  en i n t r o g r e s ió n ,  dado e l  c a r á c t e r  m e d i te r r á n e o  de l a  
l o c a l id a d .  (C uadro 1 0 2 ) .
7 .2 :  O rd. A r r h e n a th e r e t a l i a  : Comprende lo s  p ra d o s  de s i e ­
g a , .no j u n c a le s ,  c o n d ic io n a d o s  p o r  l a  humedad c l i m á t i c a .  
Optimo e u r o s ib e r ia n o .
7 .2 .1 :  A l. A r rh e n a th e r io n  : S obre  s u s t r a t o s  c a l i z o s  y su e ­
l o s  e u t r o f o s .
-  As. G a lio -A rrh e n a th e re tu m  R iv .G od . & B o r ja  1961 : Al 
i g u a l  que p a sa b a  con l o s  de M o l i n i e t a l i a  e s t e  t i p o  de p ra ­
do s  no s e  p r e s e n ta n  en n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  s i  no e s  d e  un 
modo muy f r a g m e n ta r io  y em p o b rec id o .
S u e le  t r a t a r s e  de com unidades d e n s a s ,  que ocupan a l g a -  
nos v a l l e s  de s u e lo  p ro fu n d o  en l a s  á r e a s  que r e c ib e n  ma­
y o r  p r e c i p i t a c i ó n ,  fo rm ad as p o r  P h leu n  p r a te n s e ,  ?o a  g r .  -  
p r a t e n s i s ,  F e s tu c a  g r .  r u b r a ,  A rrh en a th eru m  e l a t i u s ,  e t c . ,  
dom inadas p o r g ram ín eas  y le g u m in o sa s , con u n a  c i e r t a  i n -
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A rr ib a  : F ragm ento  d e l  J u n c o - I s o e te tu m  v e l a t a e ,  en 
l a  la g u n a  de S in a r c a s ,  s o b re  s e d im e n to s  s i l í c i c o s ,  a l  
com ienzo d e l  v e ra n o .
A bajo : Uno de l o s  mas b e l lo s  p a s t i z a l e s  de n u e s t r o  
t e r r i t o r i o ,  y de l o s  pocos que e s  ap ro v e ch a d o  p a ra  l a  
a l im e n ta c ió n  de ganado vacuno  c o r  su  g ra n  r iq u e z a .  V is 
t a  de l o s  p ra d o s  e n t r e  T a la y u e la s  y  U a r a b a l la ,  donde -  
se  a p r e c ia n  m asas de D esch am p sio -M o lin ie tu m  a l  f i n a l  -  
de l a  p r im a v e ra , con e l  P la n ta g o  m ed ia  d e s ta c a n d o  en -  
p le n a  f lo r a c i ó n .
198
C uadro IOS
D e sc h a m n s io ^ ;o lin ie tu in
IT2 I n v e n ta r io    404 733
A l t i tu d  s .n .m  1010 1000
fo C o b e r t u r a     100 100
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n ,  
a l i a n z a  y ó rd en  :
M o lin ia  c a e r u l e a   34 44
D e sc h a n p s ia  r e f r a c t a    33 22
L eontodón c a ro e ta n u s    22 11
C a l l i e r g o n e l l a  c u s o id a ta    44 23
Carum v e r t i c i l l a t u m ......................  22 +
L a n th o n ia  d e c u m b e n s   12 +
Taraxacum  o a l u s t r e   11 -
S en ec io  c a ro e ta n u s    + -
D a c ty lo r h iz a  e l a t a   ............... + -
C a r a c t e r í s t i c a s  de c l a s e  y 
t r a n s g r e s i v a s  de o t r o s  ó rd en es  :
P la n ta g o  m e d i a     44 23
IIo lcu s  l a n a t u s   23 12
.T r ifo liu m  o r a t e n s e   23 +
R anuncu lus b u l b o s u s ...................... 22 +
O riz a  m e d i a   11 12
T eucrium  s c o r d i o i d e s    23 12
C arex  p a n i c e a ....................................  12 +•
C irs iu m  pyrenaicum     + 12
P r u n e l l a  v u l g a r i s  ........................... 11 +
L o tu s  c o r n i c u l a t a s   + 12
C arex  f l a c c a ....................................... 23 -
T r i f o l iu m  re o e n s  .............................  13 -
S c iro u s  h o l o s c h o e n u s    + +
T e tra g o n o lo b u s  m a r itim u s    + +
O d o n ti te s  v e rn a    + +
Ju n cu s  i n f l e x u s ...............................  +■ -
C arex  h o r d e i s t i c h o s   -  +■
A g r o s t is  s t o l o n i f e r a  ...................  +
M entha x r o t u n d i f o l i a    -  +
R anuncu lus re o e n s    + -
F e s tu c a  c f .  r u b r a ........................... + -
L a th y ru s  p r a t e n s i s  ........................  + -
O enanthe  í a c h e n a l i i  ......................  -  +
Com pañeras :
Lycopus eu ro p aeu s  ........................... + +
I r i s  p se u d a c o ru s  .............................  13 -
Galium  o a l u s t r e  .................  +■ -
E le o c h a r i s  p a l u s t r i s  .................... + -
P ro c e d e n c ia  de lo s  in v e n ta r io s  : P rad o s de T a la -  
y u e la s .  XR4211.
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C uadro l i s
G a lio -A rrh en a th e re tu m
N2 I n v e n t a r i o ..................................  099 110 116
A l t i t u d  s .n .m ....................................... 1100 1330 1070
fo C o b e r t u r a ....................................... 100 100 100
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n ,  
a l i a n z a  y ó rd en  :
Poa g r .  p r a t e n s i s ........................  44 22 44
F e s tu c a  g r .  r u b r a ........................  23 45 12
Phleum  p r a te n s e  .............................  22 -  45
G-alium v e r u r a ....................................  34 12 +
A rrh en a th eru m  e l a t i u s ............... + 23 -
B e l l i s  p e r e n n is  .............................  22 -  -
D a c ty l i s  g lo m e ra ta  s s p .  g lo -
m e r a t a ................................................... -  -  12
C a r a c t e r í s t i c a s  de c l a s e  :
T r ifo l iu m  p r a t e n s e ......................  44 -  45
M edicago l u o u l i n a ........................  33 12 22
L o tu s  c o r n ic u la tu s  ..................   • 22 33 -
R anuncu lus b u l b o s u s .................... 21 11 -
P o t e n t i l l a  r e p t a n s ......................  + -  -
Taraxacum  o f f i c i n a l e  .................  + -  -
P la n ta g o  l a n c e o l a t a .................... +■ -  -
H y p o ch ae ris  r a d i c a t a  .................  -  -  +
T r ifo l iu m  re o e n s    12 -  -
Compañeras :
Bromus h o r d a c e u s ........................... +* -  11
Brachypodium  p h o e n ic o id e s  . . .  13 + -
Bromus e r e c t u s   ............... + + —
O nonis re p e n s  ..................................  + + -
C o n v o lv u lu s  a r v e n s i s .................  + -  +
V ic ia  s a t i v a ....................................  + -  +
Bromus m a t r i t e n s i s    -  -  +
T r ifo liu m  c a m p e s t r e   -  -
S i le n e  v u l g a r i s    -  -  +
L a th y ru s  h i r s u t u s   -  -  +
A lo p ecu ru s  m y o su ro id es     -  -  +
A egylops v e n t r i c o s a    -  -  +
H ypericum  p e rfo ra tu m  ................   -  -  +
A s tra g a lu s  p u rp u re u s    -  + -
C a r l in a  v u l g a r i s   -  + -
V ic ia  t e n u i f o l i a   -  + -
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n ta r io s
099 : F u e n te  d e l  T e jo , b a jo  e l  o ic o  M azm orra. XK4105 
110 : U m bría d e l  p ic o  P e la d o . XK3801.
116 : V a l le  de l o s  C h ic o te ro s .  XK4106.
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t r o g r e s i ó n  de e lem e n to s  n i t r ó f i l o s .  (C uadro  1 1 2 ) .
7 .3 :  O rd. H o lo s c h o n e ta l ia  ; P ra d o s , g e n e ra lm e n te  ju n c a l e s ,  
c o n d ic io n a d o s  p o r  l a  humedad e d á f i c a .  Optim o m e d i te r r á n e o .
7 .3 .1 :  Al» M o lin io -H o lo sc h o e n io n  : Son l a s  com unidades mas 
h i g r ó f i l a s  y t e r m ó f i l a s  d e l  ó rd e n . Muy b ie n  r e p r e s e n ta d a  y 
d i v e r s i f i c a d a  en l a  zona»
-  As. C irs io -H o lo sc h o e n e tu m  B r .B l .  1931 : Comprende l a  
m ayor p a r t e  de l o s  ju n c a le s  de l a  z o n a , p r e s e n tá n d o s e  en -  
hondonadas hám edas, m árgenes de a r r o y o s ,  e t c . ,  p u d ien d o  —  
d i s t i n g u i r s e  dos s u b a s o c ia c io n e s  :
S ubas, h o lo sc h o e n e to su m , que c o r re s p o n d e  a l  t i p o  de l a  
a s o c ia c ió n ,  s o p o r ta n d o  u n a  in u n d a c ió n  m ed ia , donde r e s u l ­
ta n  d o m in an tes  según  l o s  c a s o s  S c i rp u s  h o lo s c h o e n u s , P u l i ­
c a r i a  d y s e n te r i c a ,  C irs iu m  m onspessu lanum , Sonchus a q u a t i -  
l i s ,  e t c .  (C uadro 122)
S ubas, m o lin ie to su m  a ru n d in a c e a e ,  que s o p o r ta  una  m ayor 
in u n d a c ió n , donde a o a re c e n  e s p e c ie s  mas h i g r ó f i l a s  como di^ 
f e r e n c i a l e s ,  e n t r e  l a s  que d e s ta c a n  M o lin ia  c a e r u le a  s s p .  
a ru n d in a c e a , C arex  f l a c c a  s s p .  s e r r u l a t a ,  Schoenus n i g r i -  
c a n s , A n a g a l l i s  t e n e l l a ,  D a c ty lo r r h iz a  e l a t a ,  e t c .
-  As. L y s im ach io -E o lo sch o en e tu ra  R iv .G o d . & B o r ja  1961 : 
S u s t i tu y e  a  l a  a n t e r i o r  en l a s  á r e a s  d e  c i e r t a  e le v a c ió n  -  
d e  l a s  m ontañas c a l i z a s ,  r e p re s e n ta n d o  e l  t r á n s i t o  h a c i a  -  
l a  M o l i n i e t a l i a ;  con L y s im ach ia  ephemerum, C irs iu m  p y re n a i  
cum y C arex m a i r i i  como d i f e r e n c i a l e s  p r i n c i p a l e s ,  ju n to  -  
con e s p e c ie s  p r a te n s e s  e u r o s i b e r i a n a s ,  a u s e n te s  en e l  C ir ­
s io -H o lo sc h o e n e tu m , acom pañando de un  modo mas secu n d sirio ,
como so n  B r iz a  m ed ia , C e n ta u re a  n i g r a ,  L a th y ru s  p r a t e n s i s ,  
C arex p a n ic e a ,  e t c .  (C uadro 1 3 2 ) .
-  As. P eucedano-gonchetum  a q u a t i l i s  O .B olós 1957 : En -  
l a s  p a r te s  b a ja s  d e l  v a l l e  d e l  T u r ia  s e  p r e s e n ta  en l a s  —  
o r i l l a s  d e l  r i o  y su s  a f l u e n t e s  u n a  com unidad mas t e r m ó f i -  
l a  e h i g r ó f i l a .  Se t r a t a  de un ju n c a l  r i c o  en h i e r b a s  ju g o  
s a s ,  dom inado p o r  Sonchus a q u a t i l i s  y  Peucedanum  h i s p a n i -  
cum, con a b u n d a n te s  e le m e n to s  de  P h r a g m ite te a ,  a  v e c e s  en­
tre m e z c la d o  con l o s  mismos c a ñ a v e r a le s  o en  c l a r o s  de e s -
Cuadro 12fi 201
C lrsio -H o lo sch o en etu m
Nfi I n v e n t a r i o   175 191 197 162 681 694 429 793 208
A lt itu d  s .n .m ................................... 750 1180 860 900 340 610 820 350 1160
#  C o b e r tu r a .....................................  100 100 100 100 100 90 100 1 0 0  100
C a r a c te r ís t ic a s  a s o c ia c ió n  
y a l ia n z a  :
S c irp u s  h o lo sch o en u s ...............  12
C irsium  monspessulanum ..........  23
Ranunculus rep en s ......................  3 4
P u lic a r ia  d y s e n te r ic a  ............. +
Mentha l o n g i f o l i a  ......................  23
Sonchus a q u a tilis  ....................  4-
T etragonolob us m aritim us . . .  +
Mentha su a v eo len s  ......................  -
Dorycnium r e c t u m .........................  12
L ysim achia  ephemerum ...............  +
D if e r e n c ia le s  su b a so c ia c ió n  :
M o lin ia  aru n d in acea  ..................
Carex f l a c c a  s e r r u la ta  ..........
Schoenus n ig r ic a n s  ....................
A n a g a llis  t e n e l l a  ......................
D a c ty lo r h iz a  e l a t a  ....................
C a r a c te r ís t ic a s  órden y c la s e  :
A g r o s t is  s t o lo n i f e r a  ...............  ♦
P r ú n e lla  v u lg a r is  ......................  +
Lotus c o r n ic u la tu s  ....................
Verbena o f f i c i n a l i s  .................. -
T r ifo liu m  p ra te n se  ....................  -
F estu c a  aru n d in acea  .................. 4.
T r ifo liu m  rep en s  ............. -
P la n ta g o  m ajor .............................. +
P o t e n t i l l a  rep ta n s  ....................  n
H olcus l a n a t u s .............................. 4.
Poa a n g u s t i f o l i a ......................... +
H ypochaeris r a d ic a ta  ...............  4»
Juncus in f le x u s  ...........................
M edicago lu p u lin a  ......................
Equisetum  a r v e n s e ....................... 4.
D ip sacu s fu llonu m  ......................
Compañeras :
Lythrum s a l i c a r i a  ......................  11
Juncus subnodulosus .................
Daucus c a r o ta  ................................  +.
Brachypodium p h o en ico id es  . .  +
Polypogon v ir id e  ...............
Euphorbia pubescens  
Agrim onia eu p a to r ia
C a ly s te g ia  sepium .............
E pilobium  h irsutum  ..........
T o r i l i s  a r v e n s is   .............
P i c r i s  e c h io id e s  ...............
P la n ta g o  la n c e o la ta  
Carex péndula ......................
33 44 34 45 34 44 44 34
12 + — 44 22 33 12 12
33 22 - + 4- 4* 12 —
- 44 - 4* 4- 12 — —
- - - - 23 34 — -
- - - 34 33 - 12 4*
— — 4* — — — 4* 4*
23 - 12 4- - - — —





- - - - - - 13 23
- - - - — - 4- 13
— — - - - - 4- 4-
"
— . • 4- 4-
34 44 12 23 4- 22 4-
+ 12 4* — 4- - 4- 4-
+ + 23 4- — 4- — 4-
11 + 4- 4* — 4* - —
24 4* + 4- - — 4* —
+ - — 4» 23 4* — —
4- 33 44 - - 4- — —
11 + — — - 4- 4- -
34 - 4» - - 4- — —
- - 4- - 4» 4- 4- 4*
- - 23 4* 4- 4- - -
- 4* 4* 4- — - 4* -
— 13 — 4- _ 4- —
12 11 12 - — — — —
- 4- — - — - 4* —
* 4- * 4* —
_ 4- 4- 13 11
22 - - 24 4* - 12 13
+ 4- 4- — - - - —
4* - - - 12 4* - -
- - - 12 - - — —
- - - - 11 - - —
- 11 - - — 4- - —
- - - - 4- 4- - -
— — — — 4* — — —
+ 4* - - - - - —
- - - - 4- - — —
4* - 4* - - - - -
— - - - 4- - 4* -
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P r e s e n t e s  en  u n  s o l o  i n v e n t a r i o
S c r o p h u la r ia  um brosa 4-, Ju n cu s  a r t i c u l a t u s  +, E p ilo b iu m  
p a rv if lo ru m  +, en 175; C irs iu m  a rv e n se  4-, H ypericum  p e r fo  
ra tu m  +, C onvo lvu lus a r v e n s i s  4», V e ró n ic a  b eccab u n g a 4-, en 
191; Taraxacum  o f f i c i n a l i s  +, O d o n ti te s  v e rn a  1 2 , en 197; 
T r ifo l iu m  f r a g if e ru m  4-, A lth a e a  o f f i c i n a l i s  4-, P la n ta g o  -  
co ronopus 4-, Bromus h o rd a c e u s  +, en 162; G-alium verum  +,
en 694; I r i s  p se u d a c o ru s  +, Lycopus e u ro p a e u s  4-, C arex  —
a c u t i f o r m is  4-, en 429; H ypericum  t e t r a p te r u m  4*, en 795; -  
N a rc is s u s  p s e u d o n a rc is s u s  11 , C arex p a n ic e a  12 , B r iz a  me­
d i a  4-, P o t e n t i l l a  e r e c t a  4*, en 208 .
P ro c e d e n c ia  de lo s  in v e n ta r io s
175 : O r i l l a s  d e l  R ega jo  b a jo  l o s  Y e sa re s  de S in a r c a s .  
XK5104.
191 : F u en te  d e l  B u i t r e ,  c e r c a  de M ira . X J3793.
197 : O r i l l a s  d e l  r i o  O jos de Moya p o r M ira . XK3500.
162 : Laguna de T a la y u e la s .  XK5109-
681 : F u en te  de l a  C a n a le ta  ( S in a r c a s ) .  X J5598.
694 : Cauce d e l  R egajo  p o r C harco N egro . XK5703.
429 : Vega de M ira . XJ3397.
793 : Cauce d e l  R ega jo  p o r  C a s i l l a s  de R a n e ra . XK4805»
208 : Base d e l  M azmorra ( A l i a g u i l l a ) . XK4206.
t o s .  De e l l a  s o lo  tenem os un i n v e n t a r io ,  que exponemos a 
c o n t in u a c ió n  :
Sonchus a q u a t i l i s  ............  33
Peucedanum h isp a n ic u m  . .  24 
S c irp u s  h o lo sc h o e n u s  . . .  23 
R anúncu lus r e p e n s   12
A g r o s t is  s t o l o n i f e r a  . . .  23
D ip sacu s  f u l l o n u m   4-
E u pa to rium  cannabinum  . .  4-
M entha l o n g i f o l i a   4-
Apium g rav e  o l e n s ...............  4-
E p ilo b iu m  h irs u tu m  ..........  34
S c r o p h u la r ia  um brosa  . . .  11 
E p ilo b iu m  p a rv if lo ru m  . .  12
Solanum d u lc a m a r a ............. 4*
C a ly s te g ia  s e p i u m   4-
P h ra g m ite s  a u s t r a l i s  . . .  4*
Apium n o d i f l o r u m ...............  4-
Lyth^um s a l i c a r i a  ............. ♦
P aspalum  p a s p a lo d e s  . . . .  4*
P ro c e d e n c ia  : In v . 711, cau ce  d e l  T u r ia  p o r  A ras de A lpuen 
t e ,  620 m. a l t i t u d ,  90fo c o b . , XK5322.
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Cuadro 13 g 
L y sim ach io -H o loschoenetum
N2 I n v e n t a r i o   173 203 693
A l t i tu d  s .n .m   1100 1080 1080
% C o b e r t u r a   100 100 100
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n  y 
a l i a n z a  :
S c irp u s  h o l o s c h o e n u s    45 55 34
L y sim ach ia  eo h em eru m   12 11 44
C irs iu in  p y ren a icu m  •    + 33 33
T e tra g o n o lo b u s  m a r itim u s  . . . .  + + +
R anunculus r e p e n s ................. .. + + -
M entha l o n g i f o l i a  ........................  -  22 -
M entha s u a v e o l e n s ........................  23 -  -
S e n e c io  d o r i a     -  -  +
C a r a c t e r í s t i c a s  ó rd en  y c l a s e  :
C arex  m a i r i i    33 + 12
L o tu s  c o r n ic u la tu s  .................... + + +
A g ro sti-s  s t o l o n i f e r a   -  + 23
C en tau rium  p u l c h e l l u m   + + -
Ju n cu s  i n f l e x u s    11 -  -
P o t e n t i l l a  r e p ta n s    -  + -
C e n ta u re a  n i g r a   -  -  11
L a th y ru s  p r a t e n s i s    -  + -
B r iz a  m e d i a   -  -  +
H o lc is  l a n a tu s  ................................ + -  -
Poa a n g a s t i f o l i a   -  + -
T r ifo liu m  p r a t e n s e   -  -  +
F e s tu c a  a ru n d in a c e a    -  -  +
P la n ta g o  m a j o r   + -  -
C arex  p a n i c e a   -  -  +
Teucrium  sco rd iu m     -  + -
Com pañeras :
Ju n c u s  su b n o d u lo su s  .................... 24 12 +
E p ilo b iu m  h i r s u t u m    -  + —
C arex  f l a c c a ....................................  -  -  12
Brachypodium  p h o e n ic o id e s  . . .  + -  -
I r i s  p se u d a c o ru s  ........................... -  + -
P la n ta g o  s e r p e n t in a  .................... 11 -  -
Lythrum  s a l i c a r i a   ..........  -  + -
S c r o p h u la r ia  um brosa . . . . . . . .  -  + -
C arex  h i s p i d a ..................................  -  12 -
P ro c e d e n c ia  de l o s  in v e n ta r io s
173 : F u en te  d e l  T e jo , b a jo  e l  M azm orra. XK4105* 
203 : J u n c a le s  d e l  v a l l e  de  l o s  C h ic o te ro s .  XX4206 
698 : E n tre  e l  M azmorra y l o s  C h ic o te ro s .  1X4206.
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-  Com. Ju n cu s  m a r itim u s -S o n c h u s  a q u a t i l i s  : En l o s  cau­
c e s  y m árgenes de a lg u n o s  a r ro y o s  que v i e r t e n  a l  T u r ia ,  a l  
a t r a v e s a r  s u s t r a t o s  m argosos t r i á s i c o s ,  mas o menos s a l i n í  
f e r o s ,  hemos p o d id o  o b s e rv a r  ju n c a le s  muy l o c a l i z a d o s ,  do­
m inados p o r  Ju n c u s  m a r itim u s  y J .  a c u tu s ,  ju n to  con a lg u ­
n o s  o t r o s  e le m e n to s  s u b h a ló f i l o s ,  que s i r v e n  ta m b ié n  como 
d i f e r e n c i a l e s  f r e n t e  a  l a s  a n t e r i o r e s  co m u n id ad es , como son 
Linum m aritim um , S p e r g u la r i a  m ed ia  o C y p eru s  d i s t a c h y o s .  -  
P o d r ía ,  a  p r im e ra  v i s t a  c o n s id e r a r s e  s u  i n c l u s i ó n  en Ju n ce  
t e a  m a r i t im i ,  p e ro  l a  f a l t a  de a u t é n t i c o s  e le m e n to s  h a l ó f i  
l o s  y l a  b a se  f l o r í s t i c a  de H o lo s c h o e n e ta l ia  n o s  in d u c e  a 
e n c u a d ra r  e s t a  com unidad en M o lin io -H o lo sc h o e n io n . (C uadro 
1 4 2 ) .
-  Com. de E qu isetum  t e l m a t e j a -  R an u n cu lu s  re o e n s  ; En * 
l a s  l a d e r a s  n o r te  s o b re  e l  b a r ra n c o  R eg a jo  e n t r e  C a s i l l a s  
d e  R anera  y S in a r c a s ,  t a p iz a d a s  p o r  un  s u e lo  a r c i l l o s o  muy 
p ro fu n d o  y s iem p re  húmedo, p o r  a h o n d a n te s  s u r g e n c ia s  n a tu ­
r a l e s  y d esag tle  de a c e q u ia s  de r ie g o  que c i r c u l a n  p o r l a s  
p a r t e s  s u p e r io r e s ,  se  e s ta b le c e n  u n a s  r i c a s  c h o p e ra s  c r e a ­
d o ra s  de u n as  c o n d ic io n e s  de  som bra a  n i v e l  d e l  s u e lo ,  que 
aún  fa v o re c e n  mas e l  d e s a r r o l l o  de u n a  v e g e ta c ió n  h e rb á c e a  
h i g r o f í t i c a  b a jo  l a s  m ism as.
En e s t a s  c o n d ic io n e s  e s p e c i a l e s  e s  f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  
f ra g m e n to s  de te r re n o ,s o m b re a d o  y la rg a m e n te  e n c h a rc a d o ,e n  
donde se  e s ta b le c e  u n a  com unidad dom inada p o r  E q u ise tu m  — 
t e l m a t e j a ,  ju n to  con R anuncu lus r e p e n s ,  Sonchus a q u a t i l i s ,  
e t c . ,  p a ra  l a  que no e n co n tra m o s, como en  e l  c a so  a n t e r i o r ,  
n in g u n a  a s o c ia c ió n  d e s c r i t a  en l a  que quede b ie n  e n c u a d ra ­
d a ; p o r  l o  que l a  p re sen tam o s  en e s t e  s t a t u s  p r o v i s i o n a l ,  
a l a  e s p e ra  de que p u eda  r e u n i r s e  mas in fo rm a c ió n  s o b re  c£  
m unidades s i m i l a r e s .  E l ú n ic o  i n v e n t a r i o  tom ado es  e l  s i ­
g u ie n te  : I n v . 654 , 750 m. a l t i t u d ,  90#  c o b . , XK5203-
E qu ise tum  t e l m a t e j a  . . .  
R anuncu lus r e p e n s  . . . . .
Sonchus a q u a t i l i s  ..........
S c irp u s  h o lo sc h o e n u s  . .
C arex  m a i r i i  .....................
C irs iu m  m onspessulanum  . 12
44 P o p u lu s  n i g r a  ...............
23 P r u n e l l a  v u l g a r i s  . . . 4-
23 C irs iu m  a r v e n s e  ..........
22 S a l ix  a t r o c i n e r e a  . . . 4-
13 Poa c f . t r i v i a l i s  . . . 4*
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C uadro 1 4 g
Comunidad de Ju n cu s  m a ritim u s -S o n c h u s  a q u a t i l i s
Nfi I n v e n t a r i o   515 516 517
A l t i t u d  s .n .m ..................................... 590 580 530
C o b e r t u r a   80 100 100
D i f e r e n c i a l e s  f r e n t e  a  o t r a s  
com unidades de l a  a l i a n z a  :
Ju n c u s  m a r i t i m u s ...........................  44 34 55
Schoenus n ig r i c a n s    12 33 +
Ju n c u s  a c u t u s   12 -  13
Linum m a r i t im u m .............................  + 22 -
S p e r g u la r ia  m e d i a ......................... + -  -
C yperus d y s ta c h y o s    -  + -
C a r a c t e r í s t i c a s  a l i a n z a ,  
ó rden  y c l a s e  :
- Sonchus a q u a t i l i s     12 + 22
P la n ta g o  s e r p e n t in a    23 11 -
S c irp u s  h o lo sc h o e n u s  .................  + + -
A g r o s t is  s t o l o n i f e r a .................  + + +
C irs iu m  m o n sp e s s u la n u m ............. +• + -
H y p o c h a e ris  r a d i c a t a  .................  + + -
M o lin ia  a r u n d i n a c e a .................... + 44 -
L o tu s  c o m i c u l a t u s ......................  + -
T r ifo liu m  p r a te n s e  ......................  +• -
Com pañeras :
Sam olus v a le r a n d i    -  + 11
Lygaeum s p a r t u m   12 -  -
O ry zo p s is  m i l i a c e a  ......................  + -  -
I n u la  v i s c o s a   -  +
P la n ta g o  co ro n o p u s ......................  + -  -
E qu ise tum  ra m o s is s im u ra   -  + -
P h ra g m ite s  a u s t r a l i s   -  -  13
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n ta r io s
515» 516 y 517 : m árgenes d e l  a r ro y o  de C a n a le s , 
e n t r e  T u l j a r  y A zagra , a  d i f e r e n t e s  n i v e l e s .  
XK6009.
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7 .3 * 2 : A l. D esch an o sio n  m ed iae  j Com unidades en g e n e r a l  menos -  
h i g r ó f i l a s  y menos t e r m ó f i l a s  que l a s  a n t e r i o r e s .  Una a s o c i a -  -  
c ió n  :
-  As. D escham osietum  m ediae B r .B l ,  1931 : S obre  s u s t r a t o s  im 
p e rm e ab le s  de l a s  zonas c a l i z a s  e le v a d a s  a p a re c e n  e s t a s  com uni­
d a d e s ,  ocupando un lu g a r  in te rm e d io  e n t r e  l o s  p a s t i z a l e s  de  Bro 
m e ta l i a ,  mas s e c o s ,  y l o s  de c a r á c t e r  mas p a l u s t r e  de  M o lin io n  
y M o lin io -K o lo sc h o e n io n .
Son f r e c u e n te s  su s  c a r a c t e r í s t i c a s  : D escham psia  m ed ia , de -  
l a  que s e  p r e s e n ta ,  s o b re  to d o ,  l a  s s p .  r e f r a c t a ,  aunque a p a re ­
ce  b a s ta n te  p o lim o rfa  y en a lg u n o s  c a s o s  p u d ie r a  t r a t a r s e  de l a  
s s p .  m ed ia ; P la n ta g o  s e r p e n t in a ,  A c h i l l e a  ag e ra tu m , P r u n e l l a  -  
h y s s o p i f o l i a ,  S a n g u iso rb a  l a t e r i f l o r a ,  e t c .  (C uadro 1 5 2 ) .
7 .4 :  O rd. A g r o 3 t i e t a l i a  c a s t e l l a n a e  : R e c ie n te m e n te  s e p a ra d o  de 
l a  c l a s e  T u b e r a r ie te a  (R iv a s - K a r t ín e z  1977) p o r t r a t a r s e  de  pas 
t i z a l e s  húmedos dom inados p o r  v iv a c e s .  Sus p e c u l i a r id a d e s  son  
e l  o c a p a r  s u e lo s  o l i g o t r o f o s ,  g e n e ra lm e n te  a re n o so s  en s u p e r f i ­
c i e ,  y l a  p a r t i c i p a c i ó n  mas o menos a b u n d a n te  de t e r ó f i t o s .
7 .4 .1 :  A l. A g ro s tio n  c a s t e l l a n a e  : Com unidades g ra m in o id e s  p ro ­
p i a s  de s u e lo s  húmedos d u r a n te  l a  p r im a v e ra  , con h o r iz o n te  su ­
p e r f i c i a l  a re n o s o , s i tu a d o  s o b re  o t r o ,  g e n e ra lm e n te  a r c i l l o s o ,  
im p erm eab le .
Dada l a  n a t u r a l e z a  de l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e l  s u s t r a t o ,  y su  -  
r e l a t iv a m e n te  tem p ran a  d e s e c a c ió n ,  hay  u n a  i n t r o g r e s i ó n  f u e r t e  
de e s p e c ie s  d e  T u b e r a r ie te a ,  en e s t a s  com un idades, que a c tú a n  co 
mo d i f e r e n c i a l e s  f r e n t e  a l a s  o t r a s  d e  e s t a  c l a s e .
-  As. T r i f o l io - A g r o s te tu r a  c a s t e l l a n a e  R iv .M a rt. in e d .  : Se -  
t r a t a  de v a l l i c a r e s  mas o menos d e n so s  donde dom ina A g r o s t i s  -  
c a s t e l l a n a  ju n to  con l a s  g ram ín e as  Cynodon d a c ty lo n  y  H o lcu s  l a  
n a tu s ,  y d iv e r s o s  t r é b o l e s ,  como T r i f o l iu m  s t r i a t u m ,  T. cam pes­
t r e ,  T. g lom era tum , T. a n g u s t i f o l iu m ,  T. r e p e n s ,  T. p r a t e n s e ,  -  
e t c .  (C uadro  1 6 2 ) .
7 .5 :  O rd. P l a n t a g i n e t a l i a  m a jo r is  : Comprende l o s  p a s t i z a l e s  hú 
medos de c a r á c t e r  n i t r ó f i l o  s o b re  s u e lo  com pacto .
7 .5 * 1 : A l. L o l io - P la n ta g in io n  : P rad o s  húmedos p i s o te a d o s .  De 
óp tim o e u r o s ib e r ia n o .
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C uadro 15  g
D escham osietum  m ediae
N2 I n v e n ta r io  ............................. 135 186 117 205 393 455
A l t i tu d  s .n .m * ........................... 1030 1020 1100 1150 970 1030
*f<) C o b e r tu ra . 100 100 100 75 100 95 100
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n
y a m a riz a  : 
D escham psia m edia ...................... 11 33 43 32 11 43 22
P la n ta g o  s e r p e n t in a  ................. 44 + + + 44 + 44
A c h i l le a  agera tum  ...................... + 11 4* - + 23
P r u n e l la  h y s s o p i f o l i a  ............. - - - 4- 34 - 22
S a n g u iso rb a  l a t e r i i l o r a  . . . . + - - ■f - + -
J a s o n ia  tu b e r o s a  ........................ 4- — — — 4* — —
C a r a c t e r í s t i c a s  ó rden  y c l a s e  
L o tu s  c o r n ic u la tu s  ....................
••
33 23 33 34 33 + 34
P la n ta g o  m edia ............................. 22 33 33 - 32 4* 11
T r ifo liu m  p r a te n s e  ................... 34 + 12 12 - 4- 12
P r u n e l la  v u lg a r i s  ...................... 23 12 + — + - 4-
B r iz a  m edia .................................... + 11 + - + - 4*
F e s tu c a  g r .  r u b ra  ...................... + + — 22 + - 4-
B e l l i s  p e re n n is  ........................... - + - 11 - 11 22
L eontodón c a rp e ta n u s  ............... 11 12 23 - - - 4-
Galiura verum ............................... 4- + + — — + 12
A g ro s t is  s t o l o n i f e r a  ............... 4* + — - + + 4-
H y p o ch aeris  r a d i c a t a  ............... + + 4- - — - 4*
T r ifo liu m  f ra g if e ru m  ............... 4- 32 22 - - - -
C e n ta u re a  o a n n o ic a  ................... 11 + + - - - —
M o lin ia  c a e r u le a  ........................ — — — 12 — + +
Phleum b e r t o l o n i i  ...................... + - — 12 - - 4*
H olcus l a n a t u s ............ ................ 4* — — — — + 4-
Ju n cu s  in f l e x u s  ........................... — — + — 4* —
C entaurium  p u lc h e llu m  ............. — — 4- - — - +
S c irp u s  h o lo sch o e n u s  ............... — - — - + + —
Taraxacum  o f f i c i n a l e  ............... - + — — — — 4*
P o t e n t i l l a  r e p ta n s  .................... - - - 4* - - 4-
Compañeras :
H anunculus a le a e  ...................... 11 4* 22 — 22 4-
C arex f l a c e a  s e r r u l a t a  . . . , 12 23 — 12 23 —
D aucus c a r o ta  ............................. 4* 4* — — — 11
Cynodon d a c ty lo n  ..................... 33 23 — - - -
M erendera  p y re n a ic a  .............. 4- 11 — — — -
D an th o n ia  decom bens .............. 4- _ — — 4-
S e s e l i  montanum ............... _ _ _ 4- — 4*
Taraxacum  o a l u s t r e ................ 11 _ _ 11 — —
Galiura c f .  o in e to ru m  .......... . _ 4- _ 11 — — —
C ichorium  i n t y b u s ................. . — — — — — 4-
T r ifo l iu m  la ü o a c e u m ............ . - - - - 4- 4»
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P r esen tes  en un s o lo  in v e n ta r io
H ierac iu m  p i l o s e l l a  23, en 184; O d o n ti te s  v e m a  +, en 
185; F i l ip é n d u la  v u l g a r i s  +, en 136; P o ly g a la  c a l c a r e a  
23 , Linum c a th a r t ic u m  +, en 205; Ju n cu s  g e r a r d i  +, en 
393; T r i fo liu m  re p e n s  24, M edioago l u p u l i n a  12 , O nonis 
re p e n s  +, P r u n e l la  h a s t i f o l i a  +, C o n v o lv u lu s  a r v e n s i s  
+, en 455.
P ro c e d e n c ia  de lo s  in v e n ta r io s
184 : P rad o s  de T a la y u e la s .  XK4H0.
185 y 136 : I d .
117 : V a lle  de l o s  C h ic o te ro s .  XK4206.
205 : Base d e l  p ic o  M azm orra. XK4106.
393 : P rados de T a la y u e la s .  XK4110.
455 : I d . ,  mas h a c ia  G a r a b a l la .  XK4110.
|
-  As. L o l io -P la n ta g in e tu m  m a.jo ris  B eger 1930 : Fragm en 
de  e s t a  com unidad a p a re c e n  s o b re  s u s t r a t o s  húmedos y f r e ­
c u e n ta d o s  por e l  hom bre, en fo rm a de h e r b a z a le s  n i t r ó f i -  
l o s  dom inados p o r  t r é b o l e s  y g ra m ín e a s . (C uadro 1 7 2 ) .
7 * 5 .2 : A l. A gropyro-R um icion  c r i s o i  : Com unidades n i t r ó f i  
l a s  de lu g a r e s  tem p o ra lm en te  e n c h a rc a d o s , m árgenes de lo s  
r í o s  y la g u n a s ,  e t c .
-  As. C ir s io - J u n c e tu m  i n f l e x i  Vigo 1963 : P o r to d a  l a  
zona l o s  ju n c a le s  de M o lin io -H o lo sc h o e n io n  r e s u l t a n  f á c i l  
m ente n i t r i f i c a d o s  p o r a c c ió n  a n tro p z o ó g e n a , e n r iq u e c ié n ­
d o se  p ro g re s iv a m e n te  en Ju n c u s  i n f l e x u s ,  M entha l o n g i f o -  
l i a ,  M. s u a v e o le n s ,  a s í  como en t r é b o le s  v iv a c e s  e i n c l u ­
so  e s p e c ie s  de S t e l l a r i e t e a  m ed iae , o b te n ié n d o s e  o t r o s  — 
ju n c a le s  mas p a re c id o s  a  l o s  d e s c r i t o s  p o r Vigo p a ra  e l  -  
m acizo  de P efíag o lo sa ; aunque l a  p r e s e n c ia  en a lg u n a s  lo c a  
l i d a d e s  de Carex h i r t a  en a b u n d a n c ia  n os l l e v ó  a  c o n s id e -
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C uadro 162 
T r i f o l io - A g r o s te tu n  c a s t e l l a n a e
Kse I n v e n ta r io  ....................................  071 724 426 447 024
A l t i t u d  s .n .m ....................................... 900 900 940 900 940
fo C o b e r t u r a ......................................... 100 90 90 95 90
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n ,  
a l i a n z a  y ó rd en  :
A g ro s t is  c a s t e l l a n a  ...................... •54 44 33 45 34
T r ifo l iu m  s t r i a tu m  ........................ + + 34 34 -
T r ifo l iu m  ca m p es tre  ...................... 32 11 22 + 23
Linum b ie n n e  ....................................... + - - 11 +
C arex  p ra e c o x  .................................... + — — + —
C a r a c t e r í s t i c a s  c l a s e  y t r a n s -  
g r e s iv a s  de ó rd e n e s  :
H y p o c h a e ris  r a d i c a t a  .................... 22 + 11 11 11
Cynodon d a c ty lo n  ............................. + 34 34 12 -
L o tu s  c o r n ic u la tu s  ......................... 22 — 12 + +
T r ifo l iu m  re p e n s  ............................. 34 - + - 23
S c irp u s  h o lo sc h o e n u s  .................... + + + —
B e l l i s  p e re n n is  ................................ 22 - + - 11
H olcus l a n a tu s  .................................. 11 + 33 + —
G-alium v e r u m ....................................... — + + -
Poa a n g u s t i f o l i a  ............................. 12 + — — -
P o t e n t i l l a  r e p ta n s  ........................ + — — -
T r ifo liu m  p r a te n s e  ........................ + — - -
M entha s u a v e o le n s  ........................... - - + - +
Com pañeras :
V u lp ia  m yuros .................................... 32 33 22 + 33
P la n ta g o  co ro n o p u s ........................ + + + + +
Rumex a n g io c a ro u s  ........................... + + — +
T r ifo l iu m  a n g u s t i f o l iu m  ............ + 11 — -
M entha pu leg ium  ................................ + + + - -
P la n ta g o  la g o o u s  ............................. + ♦ - +
T r i f o l iu m  a rv e n s e  ........................... 11 — — +
H ypericum  p e r f o r a t u m .................... + - — + +
C re o is  v i r e n s  .................................... + — + —
P e tr o r h a g ia  o r o l i f e r a  ................. + — — + +
Galium  o a r i s i e n s e  ........................... — — + + +
T r if o l iu m  glom eratum  .................... 23 — + — —
H y p o c h a e ris  g la b r a  ......................... + + — - -
C o n v o lv u lu s  a r v e n s i s  ............... —- + - + -
C ynosurus e c h in a tu s  ...................... — + + —
Bromus h o rd a c e u s  ............................. — 22 —
A egylops g e n ic u l a t a  ...................... - — + — +
D aucus c a r o t a  .................................... + — + + -
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P r e se n te s  en un s ó lo  in v e n ta r io
Ju n c u s  in f l e x u s  +, F i l a g o  rainim a +, en 071; T r i f o l iu m  
f r a g i f e ru m  23» Rumex c o n g lo m e ra tu s  +, S i le n e  g a l l i c a  +, 
T u b e ra r ia  g u t t a t a  +, en 724; T r i f o l iu m  lappaceum  11 , 
V erbena o f f i c i n a l i s  +, G e r a n im  d is s e c tu m  +, en  426; 
C ichorium  in ty b u s  +, A n a g a l l i s  a r v e n s i s  +, en 447; Me- 
d ic a g o  l u p u l in a  22 , D a c ty l i s  h i s p á n ic a  +, le o n to d ó n  t a  
r a x a c o id e s  +*, A v e l l i n i a  m ic h e l i i  +, M edicago s a t i v a  +, 
en 024.
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r io s
071 : E n tre  C a s i l l a s  de R an e ra  y T a la y u e la s .  XK4308.
724 : Lagaña s e c a  de T a la y u e la s .  XK5103.
426 y  447 : l l a n o s  de C a s i l l a s  a  T a la y u e la s .  XK4307.
024 : Camino de C a s i l l a s  a l  p ic o  R a n e ra . XE4608.
r a r  l a  p o s ib i l i d a d  de  a n o ta r  l a  p r e s e n c i a  de l a  a s o c ia ­
c ió n  F e s tu c o -C a r ic e tu m  h i r t a e  0 . B o los 1962 , p e ro  n u e s ­
t r a s  com unidades de C arex  h i r t a  no  p a re c e n  m o s tr a r  d i f e  
r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  con l a s  a n t e r i o r e s .  (C uadro  1 8 2 ) .
-  Com. de Elymus reoens-R um ex c r i s o u s  : l o s  p a s t i z a ­
l e s  de  l a  a l i a n z a  dom inados p o r l a s  g ram ín e a s  Elymus r e  
pens y A g ro s t is  s t o l o n i f e r a ,  f re c u e n te m e n te  i n s t a l a d o s  
s o b re  a n t ig u o s  campos de c u l t i v o  o d e p r e s io n e s  s o b re  t e  
r r e n o  a r c i l l o s o ,  húmedos en in v ie r n o  p e ro  que se  d e se c a n  
d u ra n te  l a  p r im a v e ra , no vemos que c u a d re n  b ie n  en n in ­
guna de l a s  a s o c ia c io n e s  d e s c r i t a s ,  s ie n d o  in d u d a b le  e l  
hecho  de que fo rm an  u n a  com unidad b ie n  d i f e r e n c i a d a  de 
l a s  o t r a s  de e s t a  a l i a n z a .  (C uadro  1 9 2 ) .
-  Com. de Bromus s t e r i l i s -  Rumex c r i s o u s  : En l a s  ve 
g as  de l o s  r í o s  T u r ia  y  O jos de Moya son  f r e c u e n te s  l o s  
c u l t i v o s  de f r u t a l e s ,  que, d e b id o  a  l a  g ra n  a b u n d a n c ia  
de agua p a ra  l a  pequeña  e x te n s ió n  d e l  t e r r e n o  a  r e g a r ,  
son  co p io sam e n te  i r r i g a d o s ,  o r ig in á n d o s e  b a jo  l o s  mismos
Cuadro 17 g 
L o l io -P la n ta g in e tu ra  m a .jo ris
N2 I n v e n ta r io    391 653
A l t i t u d  s .n .m   930 750
<fo C o b e r t u r a   70 95
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n  
y a l i a n z a  :
L olium  p e r e n n e ...............................  23 22
P la n ta g o  r a a j o r ...............................  21 11
C a r a c t e r í s t i c a s  ó rd en  y c l a s e  :
T r ifo l iu m  p r a te n s e  ......................  23 23
T r ifo liu m  r e p e n s ...........................  + 45
B e l l i s  p e r e n n i s .............................  + 32
Poa a n g u s t i f o l i a   12 +
F e s tu c a  a ru n d in a c e a  ...................  + +
Ju n c u s  i n f l e x u s  .............................  + +
M edicago lu p u l in a  ........................  + +
R ol cus l a n a tu s  ...............................  + +
D ip sacu s  f u l l o n u m ........................  11 -
L o tu s  c o r n ic u la tu s    -  +
V erbena o f f i c i n a l i s  .................... -  +
Rumex c r i s p u s  .......................   + -
Phleum  p r a te n s e  .............................  + -
P r u n e l l a  v u l g a r i s    -  +
Com pañeras :
Bromus m a d r i te n s i s  ......................  + 12
C o n vo lvu lus a r v e n s i s  .................  + +
Poa annua . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "t*
Bromus h o rd a c e u s    12 -
A nthem is c o tu la    32 -
M alva s y l v e s t r i s .......................    -  11
A lo o ecu ru s  m y o su ro id es  ............  + -
P la n ta g o  la g o  pus ........................... + -
L a th y ru s  a p h a c a ..........................    +
T r ifo l iu m  c a m p e s t r e .................... + -
A n a g a l l is  a r v e n s i s  ......................  +
C re p is  p u l c h r a ................................ + -
D a c ty l i s  g lo m e ra ta  ......................  -  +
C irs iu m  a r v e n s e   -  +
H ypericum  p e r f o r a t u m .................  -  +
P olypogon v i r i d i s    -  +
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n ta r io s
391 : E n tre  T a la y u e la s  y G a ra b a l la .  XK4210.
653 : Camino e n t r e  l a s  ch o p e ra s  ju n to  a l  r e g a j  
c e r c a  de S in a r c a s .  XK5203*
Cuadro 182
212
C irs io - J u n c e tu m  i n f l e x i
N2 I n v e n t a r i o ................................ 747 731 175 365
A l t i t u d  s .n .m ..................................  940 1070 750 830
% C o b e r tu ra  .................................... 90 90 35 100
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n ,  
a l i a n z a  y ó rd en  :
Ju n c u s  i n f l e x u s ................. 34 44 12 23
M entha l o n g i f o l i a  . . . . • ............. 12 22 44 33
Rumex c r i s  pus ...................... .. + + - 32
P la n ta g o  m a jo r  ............................. + - 11 -
D ip sacu s  fu llo n u m  ...................... + 11 + -
P o t e n t i l l a  r e p ta n s  .................... — 11 —
M entha s u a v e o le n s  ...................... + - - +
C arex h i r t a  .................................... — + — 33
C irs iu m  o y r e n a ic u m .................... - 12 • - —
C a r a c t e r í s t i c a s  c l a s e  :
T r ifo l iu m  p r a te n s e  .................... 44 23 12 44
R anuncu lus re p e n s  ...................... 23 12 33 33
A g r o s t is  s t o l o n i f e r a  ............... 33 23 12 33
S c iro u s  h o lo sc h o e n u s  ............... + 12 12 13
Poa a n g u s t i f o l i a  ........................ + + + 34
P r u n e l l a  v u l g a r i s  ...................... 12 + + —
C irsiu m  m ospessulanum  ............ + — 12 —
T e tra g o n o lo b u s  m a r itim u s  . . . — + + +
H olcus l a n a tu s  ............................. — + —
T r ifo liu m  re o e n s  ........................ — — — 23
L o tu s  c o m i c u l a t u s .................... — + — -
Sonchus a q u a t i l i s  ...................... - — + -
C e ra s tiu m  f o n ta n u m .................... — — — +
F e s tu c a  a ru n d in a c e a  ................. - - — +
Com pañeras s
Lythrum  s a l i c a r i a  ...................... + 11 _
E p ilo b iu m  h irs u tu m  .................... + - + -
B rach ipod ium  p h o e n ic o id e s  . . — + + —
C a ly s te g ia  sep ium  ...................... - + — -
P olyoogon v i r i d e  ........................ - - + -
E p ilo b iu m  p a rv if lo ru m  ............. - — + —
E quisetum  a rv e n s e  ...................... — — - +
Bromus s t e r i l i s  ........................... — — — +
G eranium  d is s e c tu m  .................... — — — +
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r io s
747 : M árgenes d e l  r i o  O jos de Moya poco a n te s  de 
G a ra b a l la .  XK3908.
731 : V a lle  de l o s  C h ic o te r o s .  XK4106.
175 : A rroyo r e g a jo  p o r  S in a r c a s .  XK5203.
365 : Idem , c e r c a  de C a s i l l a s  de R an e ra . XK5007.
C uadro 192
Comunidad de Elymus repens-R um ex c r isQ u s
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K2 I n v e n ta r io  ...................... 723 204 474
A l t i t u d  s .n .m ......................... 860 1070 :1030
$ C o b e r tu ra  ........................... 90 30 30
C a r a c t e r í s t i c a s  a l i a n z a y ó rd en  :
Elymus re p e n s  ................. 34 44 33
Rumex c r i s p u s .............* . . . + 11
P o t e n t i l l a  r e p ta n s - + 34
V erbena o f f i c i n a l i s  . . . . + + +
P i c r i s  e c h io id e s  ............... - + 11
Poa co m p ressa  ...................... - 23 —
Ju n cu s  i n f l e x u s  ................. + + —
C a r a c t e r í s t i c a s  c l a s e  :
D ip sa cu s  fu llo n u m  ............ > • • • • •  — + 11 +
T r ifo liu m  f r a g i íe r u m  • . , - 34 -
P la n ta g o  s e r p e n t in a - 22 -
A c h i l le a  a g e r a t u m .......... . - 22 -
M edicago l u p u l i n a .......... . - - 23
T r ifo liu m  p r a te n s e — + —
Ju n c u s  a r t i c u l a t u s — — —
L o tu s  c o r n i c u l a tu s  . . . . - + -
Taraxacum  o f f i c i n a l e  • . , — -
P la n ta g o  l a n c e o l a t a  . . . — + —
Com pañeras :
C o n v o lv u lu s  a r v e n s i s  •• + + 22
A nthem is c o tu l a  ............... - 11
L a c tu c a  s p .............................. + + +
P olypogon s u b s p a th a c e u s + - -
K e m ia r i a  g la b r a  • .......... 11 - -
L eontodón ta r a x a c o id e s + — —
G naphalium  lú te o -á lb u m - -
Bromus h o rd a c e u s  ............. - 22 +
D aucus c a r o ta  .................... + 11 -
C en tau rium  p u lc h e llu m  . + + -
Polygonum a v ic u l a r e  . . . ♦ - +
C ichorium  in ty b u s  .......... + - -
T r ifo l iu m  s t r i a tu m — —
T rifo l iu m  c a m p e s tre  . . . - - -
Rumex c o n g lo m e ra tu s  . . . - - -
Ju n cu s  b u fo n iu s  ............... - — —
S ag in a  sa b u le to ru m . . . . . .  t - - -
T r ifo l iu m  o m ith o o o d io id e s  . . — -
X anthium  s tru m ariu m  . . . + — -
M edicago s a t i v a  ............... . . . . . . — + -
S c o rz o n e ra  l a c i n i a t a  . . — - +
C re p is  o u lc h ra  ................. - - +
S i le n e  v u l g a r i s  ............... — — +
P ro c e d e n c ia  de lo s  i n v e n t a r io s
■
127 + 723 : Laguna de S in a rc a s . XK5102.
204 : V a lle  de l o s  C h ic o te ro s . XK4106.
474 : E n tre  A l i a g u i l l a  y G a r a b a l la .  XK4005 •
Cuadro 2Q2
Com. Ae Bromus s te r i l i s - R u m e x  c r i s p a s
N2 I n v e n t a r i o ....................................  461 410
A l t i tu d  s .n .m .......................................  950 600
$  C o b e r t u r a ........................................   100 90
C a r a c t e r í s t i c a s  A gropyro-R um icion
Rumex c r i s p u s    55 22
P i c r i s  e c h io id e s  . . . . . * .................  11 +
P o t e n t i l l a  r e p ta n s    -  12
C re p is  p u lc h r a    11 -
V erbena o f f i c i n a l i s    -  +
C a r a c t e r í s t i c a s  ó rd en  y  c l a s e  :
Poa a n g u s t i f o l i a .............................  54 +
A g r o s t is  s t o l o n i f e r a    12 +
T r ifo liu m  p r a te n s e  .............................. + +
H olcus l a n a tu s  ..................................  + +
L o tu s c o r n i c u l a t u s   -  +
H y p o ch aeris  r a d i c a t a  .................... -  +
D ip sacu s  f u l l o n u m ................................  + +
Taraxacum  o f f i c i n a l i s  .................  -  +
D i f e r e n c i a l e s  com unidad :
Bromus s t e r i l i s ................................ 44 25
T o r i l i s  a r v e n s i s   53 44
P a s t in a c a  s a t i v a  s y l v e s t r i s  11 +
E quisetum  a r v e n s e    12 +
C ichorium  in ty b u s   .................... + 33
Compañeras :
C irs iu m  a rv e n se  ................................ 11 11
C onvo lvu lus a r v e n s i s .................... + 25
Rumex c o n g lo m e r a tu s ......................  + +
D aucus c a r o t a  ....................................  + +
C a rd a r ia  d r a b a ..................................  -  11
Polygonum a v ic u la r e  ......................  + -
P ap av er rh a e a s  ..................................  + -
A n a g a l l is  a r v e n s i s  ........................  -  +
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n ta r io s
461 : Vega de G a ra b a l la .  XK5910.
410 : Vega de A ras de A lp u e n te . XK5513.
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un d en so  y e le v a d o  h e r b a z a l ,  dom inado h a b i tu a lm e n te  por 
Rumex c r i s p u s ,  Bromus s t e r i l i s ,  T o r i l i s  a r v e n s i s ,  P a s t i  
n a c a  s y l v e s t r i s ,  e t c . ;  que g u a rd a  u n a  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  
con l a  v e g e ta c ió n  de l a  c l a s e  A r te m is ie te a ,  p o r  un  la d o , 
y con l a  de S t e l l a r i e t e a  m ed iae  p o r o t r o .  A l a  p r im e ra  
se  t i e n d e  p o r e l  abandono o f a l t a  de la b o r e o  de l o s  ban 
c a l e s ,  y a  l a  seg u n d a  p o r mas b a ja  in u n d a c ió n  d e l  t e r r e  
n o .
P ero  como su  b a se  f l o r í s t i c a  son  l a s  e s p e c ie s  de l a  
c l a s e  M o lin io -A r rh e n a th e re te a  y su s  u n id a d e s  i n f e r i o r e s  
creem os que e n c u e n tr a  su  lu g a r  a p ro p ia d o  en l a  p r e s e n te  
a l i a n z a .  (C uadro 202) .
7 .5*3* A l. T r ifo l io -C y n o d o n tio n  : Comprende com unidades 
n i t r ó f i l a s  c e s p i to s a s  poco e le v a d a s ,  de c a r á c t e r  te rm ó - 
f i l o  y óptim o m e d ite r r á n e o .
-  As. T r ifo lio -C y n o d o n te tu ra  B r .B l .  & 0 . B olos 1957 : 
Se p r e s e n ta  a l o  l a r g o  de l a s  m árgenes de a lg u n o s  c u r ­
so s  d e  agua u  hondonadas húm edas, form ando l a  u l t im a  — 
banda i n f l u i d a  d i r e c ta m e n te  por d ic h o s  f a c t o r e s ,  e s  d e­
c i r ,  donde e l  t e r r e n o  se  l l e g a  a in u n d a r  so la m e n te  a l  
a lc a n z a r  a q u e l lo s  su s  n i v e l e s  máximos de ag u a .
R e s u lta n  d o m in an te s  Cynodon d a c ty lo n ,  T r i f o l iu m  f r a -  
g ife ru m  y A g r o s t is  s t o l o n i f e r a ;  p re s e n tá n d o s e  en a lg u ­
n a s  zonas de l a  p e r i f e r i a  de  l a  la g u n a  de T a la y u e la s  -  
u na  v a r i a n t e  de Hordeum m arinum , que a sem e ja  a l  P la n ta -  
g in i-H o rd e e tu m  m a r i t im i  0 . B olos 1962 , e n r iq u e c id a  en t e  
r ó f i t o s  de F r a n k e n ie te a  e I s o e to - N a n o ju n c e te a .  (C uadro 
2 1 2 ).
F) D iv . S a l i c o r n i e a  : V e g e ta c ió n  h a l ó f i l a
8; C l. F ra n k e n ie te a  p u lv e r u le n ta e  Com unidades t e r o f í -  
t i c a s  h a l ó f i l a s .
Se e n c u e n tra n  r e p r e s e n ta d a s  a q u í a  t r a v é s  de u n a s  co 
m unidades donde dom inan Hordeum marinum y P la n ta g o  co ro  
n o p u s , a  v e c e s  con E a in a r d ia  c y l i n d r i c a ,  que ocupan p e -
Cuadro 212
T r ifo l io -C y n o d o n te tu n
N2 I n v e n t a r i o ................................ 160 161 693
A l t i tu d  s . n . m .....................    900 900 1010
rfo C o b e r tu ra  95 100 90
A l tu ra  v e g e ta c ió n  ( c m. ) . . . .  10 15 10
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n  
y a l i a n z a  :
T r ifo liu m  f r a g i f e r u m   44 54 45
Cynodon d a c t y l o n ......................... 44 23 44
C a r a c t e r í s t i c a s  ó rd en  y c l a s e  :
A g ro s t is  s t o l o n i f e r a ...............  23 23 12
L o tus c o r n i c u l a t u s .................... 12 + +
T r ifo liu m  p r a te n s e     -  + 12
H olcus l a n a t u s .............................  11 + -
Ju n cu s  i n f l e x u s  ...........................  -  + +
Poa a n g u s t i f o l i a   ............  + + -
H y p o ch aeris  r a d i c a t a  ............... 11 -  -
S c irp u s  h o lo sc h o e n u s  ...............  + -  -
Ju n cu s  a r t i c u l a t u s   -  + -
M edicago l u p u l i n a ......................  -  +
Rumex c r i s  p u s ................................ -  + -
D ip sacu s  fü llo n u m  ......................  -  -  +
P r u n e l la  v u lg a r  i  s    -  -  +
P la n ta g o  l a n c e o l a t a    -  -  +
Galium  v e r u m   -  -  +
V erbena o f f i c i n a l i s  ................   -  -  +
Com pañeras :
C ichorium  in ty b u s    -  + +
A nthem is c o t u l a   -  + +
P la n ta g o  co ronopus    -  12 -
Hordeum m a r in u m ...........................  -  22 -
M entha p u le g iu m ...........................  -  23 -
S is y m b re l la  a s o e ra    -  + -
H e m ia r i a  g l a b r a ........................  -  +
S ag in a  s a b u le to r u m   -  + -
Polypogon m a r it im a s    -  + -
Ju n cu s  b u fo n iu s    -  + -
C en taurium  p u l c h e l l u m   -  + -
V u lp ia  m yuros ................................ + -  -
T r i fo l iu m  c a m p e s t r e .................  ■*• -  -
C irs iu m  a rv e n se    -  -  +
3rachypodium  p h o e n ic o id e s  . .  -  -  +
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n ta r io s
160 y 161 : L agaña de T a la y u e la s ,  XK5109. 
693 : B n tre  T a la y u e la s  y  G a r a b a l la ,  XK4209
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Cuadro 222
Comunidad de Kordeum marinum
N2 I n v e n t a r i o ..................................  163 14-1
A l t i tu d  s . n . m ....................................  900 900
Ío C o b e r t u r a ....................................... 80 80
C a r a c t e r í s t i c a s  :
Hordeum marinum . . .  * .................... 33 32
H a in a rd ia  c y l i n d r i c a  .................  -  23
Polypogon m a ritim u s    -  11
Com pañeras :
P la n ta g o  co ronopus   43 22
A g r o s t is  c a s t e l l a n a  ...................  12 23
M entha o u le g iu m .............................  + 22
A nthem is c o tu l a  .............................  + +
C o n v o lv u las  a r v e n s i s .................  + +
Rumex c r i s p a s  ..................................  11 -
H e m ia r i a  g l a b r a ........................... 11
T r ifo liu m  s t r i a tu m  ......................  12
T r ifo liu m  f ra g i f e ru m  .................  + -
A egylops t r i u n c i a l i s  .................  +
P la n ta g o  la g o p u s    -  +
S c iro u s  h o lo sc h o e n u s    -  +
H y p o ch aeris  r a d i c a t a    -  +
L eontodón ta r a x a c o id e s    -  +■
P ro c e d e n c ia  de lo s  in v e n ta r io s
163 i Laguna s e c a  de T a la y u e la s ,  XK5103.
141 : E n tre  C a s i l l a s  de R an era  y T a la y u e la s ,  XK4307.
queñas d e p re s io n es  sobre s u s tr a to s  t r i á s i c o s  p orta d o res  
de c ie r t a  can tid ad  de s a l e s .
Su e v o lu c ió n  p r o g re s iv a  conduce a com unidades v iv a ­
c es  de A g ro stio n  c a s t e l la n a e .  (Cuadro 2 2 2 ).
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G) D iv . A s o le n ie a  : ‘ V e g e ta c ió n  r u p íc o l a
9 : C l. A s o le n ie te a  r a o e s t r i a  : Comprende l a  nu^-or p a r t e  de 
l a  v e g e ta c ió n  r u p íc o la ,  no n i t r ó f i l a  n i  de p a re d o n e s  r e z u ­
m a n te s .
9 .1 :  Qrd. P o t e n t i l l e t a l i a  c a u l e s c e n t i s  : Comprende l a  vege 
t a c ió n  de l o s  ro q u ed o s  c a l i z o s  c e n tro e u ro p e o s  y m e d i te r r á ­
n eo -m o n tan o s.
9 .1 .1 :  A l. J a s io n io n  f o l i o s a e  : E s ta  a l i a n z a ,  d e s c r i t a  por 
0 . B olos como p ro p ia  de l a s  m ontanas c a l i z a s  v a le n c ia n a s  -  
e le v a d a s ,  a l  i r  a d e n trá n d o se  h a c ia  e l  NW de l a  p e n ín s u la  -  
v a  p e rd ie n d o  p a r t e  de l o s  e lem en to s  l e v a n t in o s  o b é t i c o - l e  
v a n t in o s ,  p e ro  c o n s e rv a  b á s ic a m e n te  su  e s t r u c t u r a ,  l l e g a n ­
do h a s t a  l a  p r o v in c ia  de S o r ia ,  y aún mas a l l á ,  c o lo n iz a n ­
do l a s  b a ja s  m ontañas d e l  s e c t o r  c a s t e l l a n o - d u r i e n s e  en -  
l a s  u m b ría s .
En n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  que se  e n c u e n tra  y a  en una  s i t ú a  
c ió n  de t r a n s i c i ó n  o r e s e n ta  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s ig u i e n t e s
Campánula h i s p á n ic a  . Rhamnus p u m ilu s
H ie rac iu m  la n ife ru ra  A sp len ium  fon tanum
H ie rac iu m  lo sc o s ia n u m  S a x i f r a g a  l a t e p e t i o l a t a
S a x if r a g a  c o r b a r i e n s i s  v a l e n t i n a  D raba h i s p á n ic a  
Erodium  petaeum  v a le n tin u m
-  As. Campan.nl o - S a x i f r  age tura v a l e n t in a e  R iv .G o d . & 3 o r -  
j a  1961 : En l a s  á r e a s  mas e le v a d a s  d e  l a s  m ontañas c a l i ­
z a s ,  p r in c ip a lm e n te  en l a s  u m b ría s  p o r encim a de 1 .2 0 0  m ., 
s e  p r e s e n ta  u n a  com unidad en l a  que s u e le n  d e s t a c a r  Campá­
n u la  h i s p á n ic a ,  H ie rac iu m  s p . p l .  y A sp len ium  s p . p l . ,  s im i­
l a r e s  a  l a s  d e s c r i t a s  con e l  m encionado nom bre p a ra  l a s  -  
m ontañas v a le n c ia n a s  y m a e s tr a c e n s e s .
C u rio sam en te  e l  ú n ic o  lu g a r  donde a p a re c e n  j u n t a s  l a s  
dos e s p e c ie s  que dan  nombre a  l a  a s o c ia c ió n ,  y ú n ic a  lo c a ­
l id a d  d e s c u b ie r t a  p a ra  l a s  S a x if r a g a e  v a l e n t i n a  y l a t e p e ­
t i o l a t a ,  es  l a  u m b ría  d e l  P ic a rc h o ,  m onte de  ro d en o  p o r ta ­
d o r  de to d o  t i p o  de com unidades s i l i c í c o l a s ,  p e ro  que en -  
a lg u n o s  de su s  ro q u ed o s  se  p r e s e n ta  ta p iz o d o  p o r  u n a  vege­




N2 Inventario   341 342 112 437 079 439 348 593 665
Altitud s.n.m................ 1230 1280 1400 1410 1120 1399 1290 1220 1270
Pendiente y orientación ....  75NE 80NE 90N 80N 90NW 80'rf. 80N 90N 85N
% Cobertura ................. 30 35 20 25 20 20 40 35 30
Características asociación, 
alianza y orden :
Campánula hispánica   11 + + 12 - 11 12 12 12
Hieracium laniferum ........  — 11 + + - + - - 11
Asplenium ruta-muraria   + + + + + + - - 12
Asplenium fontanum .........  - 12 12 13 - + - 12
Hieracium loscosianum......  + + + —  - - - + +
Rhamnus pumilus ............. 22 23 - - - - - -+ 23
Erodium petraeum valentinum . 12 - - -  - - -
Saxifraga valentina  - - - - - - 22 - -
Draba hispánica ............. - - - - 12 - - - -
Caracetrísticas clase :
Homalothecium sericeum.....  + 13 12 13 + + 12 13 13
Asplenium trichomanes ......  11 + - + + + 13 + +
Chaenorrhinum cadevallii .... + - - + + + - + +
Ceterach officinarum .......  + - + - 11 - - - +
Hieracium gr. amplexicaule .. — - + 1 1  - - 1 1  +
Jasonia glutinosa ..........  + - - - 11 - - - 11
•Umbilicus rupestris ........  - - - - + - 11
Compañeras :
Sedum álbum  ............. + - 12 + + + + + +
Amelanchier ovalis .........  11 11 - - - 11 11 + 11
Thymus vulgar i s ............. + + + + + + - - +
Biscutella valentina .......  + + + + - + + + +
Crepis albida .........   + - + 11 - 11 - + 11
Ptychotis saxifraga........  + + + + - + - + +
Erinacea anthyllis .........  + - + + + - + - - +
Lavandula latifolia........  + + - - + - - - +
Galium lucidum  ............ - + - + + +
Sedum sediforme   + - - + - - - + +
Ononis pusilla.............. + + - - + - - - +
Helianthemum cinereum ......  - + - - + + - - +
Iberis lagascana   - + - - + + - - +
Festuca hystrix ............. - - + + - + - - +
Poa flaccidula .............. - - + + - - + - +
Globularia valentina .......  + + - - +
Scabiosa turolensis ........  - - - - + + - - +
Rosmarinus officinalis .....  + - - - + +
Sedum acre ..................  - - - + + +
Fumana ericoides ...........  + + - - - - - - +
Teucrium webbianum .........  - + + - - + - - -
Polygala rupestris .........  + - - - +
Silene mellifera ............ - - - - + - +
Vincetoxicum nigrum ........  + - - - - - - - +
Thalictrum foetidum ........  - - - + - +
Rhamnus saxatilis .......  - - - - - + - - +
Thlaspi stenopterum ........  - — - - - - - + +
2 2 0
P re sen te s  en un s o lo  in v e n ta r io
A n th y l l i s  m ontana +, V io la  r u o e s t r i s  +, en 342; Sedum d a  
s ip h y llu ra  +, Bupleurum  f r u t i c e s c e n s  + , en 079; Polypodium  
v u lg a re  +, A splenium  a d ian tu ra -n ig ru m  +, en 348; A n th y l l i s  
v u l n e r a r i a  +, en 655*
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n ta r io s
341 y 342 : U m bría d e l  C a b a llu e lo ,  e n t r e  A l i a g u i l l a  y Ta­
l a y u e l a s ,  XK4307.
112 y 437 : Um bría d e l  P e la d o , e n t r e  A l i a g u i l l a  y M ira , 
XK3901.
079 : C erro  C á rd e te  ( C am o o rro b le s) .  XJ4189.
439 : P ico  C abero , e n t r e  A l i a g u i l l a  y M ira . :<Z3801.
348 : Um bría d e l  P ic a rc h o , e n t r e  T a la y u e la s  y T u é ja r .  
XK53H.
593 : Um bría d e l  M azmorra ( A l i a g u i l l a ) .  XK4206.
665 : C o llad o  de l a  C ruz ( A l i a g u i l l a ) .  XX4203*
9*2:  Ord. A s o le n ie t a l ia  o e tra rch a e  : V eg eta c ió n  r u p íc o la  
c a lc í c o la  de la s  b a jas montanas m ed iterrá n ea s .
9 .2 .1 :  A solen ion  o e tra rch a e  : A lia n za  de c a r á c r te r  m ed ite­
rráneo s e p te n tr io n a l .  Profusam ente ex ten d id a  por l o s  roque 
dos so le a d o s  y um brías b a jas de n u e str a  zona, donde hemos 
podido in d iv id u a l iz a r  t r e s  a s o c ia c io n e s  :
-  As. J a so n io -L in a r ie tu m  c a d e v a l l i i  A.& O .B olós 1950 : 
En l o s  roquedos s e c o s  y so le a d o s  de l a s  área s  de mediana 
e le v a c ió n  (8 0 0 -1 .2 0 0  n . ) ,  por la s  zonas c e n tr a le s  de l a  -  
s ie r r a ,  en e l  p iso  m esom editerráneo fundam entalm ente, y en 
l o s  s e c to r e s  m aestracen se  y manchego, s e  p r e se n ta  una comu 
nidad r u p íc o la  b a sta n te  pobre, donde dominan e l  t e  de mon­
t e  y e l  endemismo ib é r ic o  n o r o r ie n ta l  Chaenorrhinum o r ig a -  
s s p . c a d e v a l l i i ,  acompañados de un mímero mayor o 
menor de e s p e c ie s  en su m ayoría p roced en tes  de l o s  m atorra  
l e s  c ir cu n d a n te s , s im ila r  a l a s  ya co n o c id a s de C ataluña y
■»“
Cuadro 2 4 2  
J a so n io -L in a r ie tu m  c a d e v a l l i i  
N2 I n v e n t a r i o ........................... 232 280 233 597 612 666
221
699
A lt itu d  s .n .m . . . . . . . . . . . . 1 1 0 0 800 910 990 1130 1230 1270
P en d ien te  y o r ie n ta c ió n  . . 80E 75E 903E SOi-TS 90E 80SW 80W
C o b e r tu r a ........................... .... 15 25 15 20 25 20 30
C a r a c te r ís t ic a s  a s o c ia c ió n ,
a l ia n z a  y órden ¡
J a so n ia  g lu t in o s a  ................. 12 11 11 12 22 22 22
Chaenorrhinum c a d e v a l l i i  . 11 22 4* 4* 11 11 11
Sedum d asip h y llu m  ................. - - 4- 12 - - 12
M élica  m inuta ........................... - 4- 4- — — — —
C a r a c te r ís t ic a s  c la s e  r
C eterach  o ffic in a ru m  .......... — — — 4* 4- 4- 4-
A splenium  ru ta -m u raria  . . . — 4- — 4* 4- 4- -
Asplenium  trichom anes . . . . - - — - 4- — 4-
Compañeras :
Fumana e r ic o id e s  .................... 4* 12 11 12 4- 11 12
Rharanus a l a t e r n a s ................. 4* 4* — 4- 4- 4- —
Thymus v u lg a r !s  ...................... 4- 4- 4- 4- 4- 4* 4-
Sedum sed iform e ...................... — 4* — — + 4- 4*
P o ly g a la  r u o e s t r is  ............... + 4- - 4- 4* 4* —
Rosmarinus o f f i c i n a l i s  . . . — 4- — 4- — 4- —
Sedum álbum ................................ + 4- 4- — 4- 4* 4-
J u n io eru s p h oen icea  ............ + 4- 4- 4- 4- 4- 4-
O nonis p u s i l la  ........................ 4* 4- 4- 4- 4* — 4*
Bupleurum f r u t ic e s c e n s  . . . + 4- — 4- 4- — -
B is c u t e l la  v a le n t in a  .......... - 4* 4* 11 4- 4- —
A m elanchier o v a l i s  ............... — — 4» — 11 4- 4-
Lavandula l a t i f o l i a  ............ + 4- 4- 4* — 4- 4-
A n th y ll is  v u ln e r a r ia 4- - 4- 4- 4- 4* 4*
Galium lucidum  ........................ — 4- 4* 4- 4* — 4-
E rin a cea  a n t h y l l i s  ............... — — - - 4* 4- 4-
HL Rhamnus pum ilus ...................... — - - - — 12 23
HL A n th y ll is  montana ................. — — — — — - 13
Rhamnus s a x a t i l i s  ................. — — — 4* — 4-
S t io a  o f fn e r i  ........................... — • — —  - + — 4- -
S i le n e  m e l l i f e r a  .................... — — — — 4* — 4»
Sedum acre .................................. 4* — 4* — — — —
I b e r i s  la g a s c a n a  .................... 4* — — — — 4- -
S c a b io s a  t u r o l e n s i s  ............ — — — — 4- 4* -
S a p o n a r ia  ocym oides ............ — — — — 4- 4* —
HL H ie ra c iu m  l a n i f e r u n  ............ - - - - — — 4-
P r e s e n te s  en un s o lo  in v e n ta r io  
F e s tu c a  h y s t r i x  4* en 232; H ederá  h e l i x  +, H elianthem um m a r if 0-
liu m  +, en 230; Jasm inum  f r u t i c a n s 4-, en 233; Rhamnus l y c i o i d e s
4*, A n tirrh in u m  b a r r e l i e r i 4-, R uta  a n g u s t i f o l i a  4-, en 597; He-
lian them um  c in ereu m  4*, en 612; C o r is  m o n s p e l ie n s is 4*, Car ex h a -
l l e r i a n a  +, en 666;  G lo b u la r ia v a l e n t i n a 4*» C re p ia  a l b i d a  4-, en
699 .
2 2 2
P roced en cia  de l o s  in v e n ta r io s
282 : Cerro C árdete ( C am porrobles) .  X J4189.
280 : Roquedos sob re e l  R egajo , ju n to  a S in a r c a s . XK5203*
283 : R e s in e ra  de G a r a b a l la .  XK3704.
597 : Roquedos c a l i z o s  e n t r e  A l i a g u i l l a  y G arab a lla .X K 3 9 0 4 . 
612 : E n tre  G ra ja  de Campalbo e H ig u e ru e la s .  XK5017.
666 : Entre A l ia g u i l la  y  e l  Mazmorra. XK4103.
699 : Entre e l  Mazmorra y  e l  C a b a llu e lo . XX4306.
A ragón.
En' e l l a  podemos d i s t i n g u i r ,  además de l a  s u b a s o c ia c ió n  
t i p o ,  l a  s u b a s , h ie r a c ie to s u m  l a n i f e r i  O .B olós 19o7, que 
d ic h o  a u to r  d e s c r ib e  p a ra  l o s  ro q u ed o s  e le v a d o s  o um brosos 
d e l  s u r  de C a ta lu ñ a , y q ie  en n u e s t r o  t e r r i t o r i o  se  d a  en 
l a s  á r e a s  de c i e r t a  e le v a c ió n  y e x p o s ic io n e s  m e d ia s , mar­
cando e l  t r á n s i t o  h a c ia  e l  C am p an u lo -S ax ifrag e tu m  v a l e n t i -  
n a e ;  r e s u l ta n d o  d i f e r e n c i a l e s  Rhamnus p u m ilu s , H ie rac iu m  
la n i f e ru m , A n th y l l i s  m ontana, C re p is  a l b id a ,  e t c .  (C uadro 
242) .
-  As. H e l ic o - 3 a tu r e je tu m  f r u t i c o s a e  O .B olós 1957 : Aso­
c ia c ió n  de c a r á c t e r  mas o menos s u b r u p íc o la ,  g e n e ra lm e n te  
muy h e l i ó f i l a ,  cuyo a u to r  p a ra  e x p l i c a r  su  h á b i t a t  p r e f e ­
r e n t e  h a b la  de " c o l in a s "  c a l i z a s ,  e s  d e c i r ,  ro q u ed o s  d e s ­
c a m a d o s  no muy in c l i n a d o s .  Como t a l  p r e s e n ta  m ayor p ro p o r  
c ió n  de e s p e c ie s  de R o s m a r in e t a l i a , f r e n t e  a l a s  de  A sp le -  
n i e t e a ,  que l a s  o t r a s .  (C uadro 2 5 2 ) .
Podemos r e c o n o c e r  u n a  s e r i e  de v a r i a n t e s ,  que p o d r ía n  
t e n e r  e l  ran g o  de s u b a s o c ia c ió n ,  p e ro  que p o r  e s t a r  muy lo  
c a l i z a d a s ,o  no d is p o n e r  de un n lm ero  s u f i c i e n t e  de  in v e n ta  
r i o s ,  no creem os p o d e r a s ig n a r l e s  e se  t r a ta m ie n to ;  q u e ,a d e  
más de l a  v a r i a n t e  t i p o  so n  i
V te . de P h ag n a lo n  so rd id u m  y A splenium  p e t r a r c h a e ,  en 
l a s  á r e a s  mas c á l i d a s  y s e c a s  d e l  v a l l e  d e l  T u r ia ,  en e l  
p i s o  m e so m ed ite rrá n e o  i n f e r i o r .
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C u adro  252
M élico -S a tu re ;* e tu m  f r u t i c o s a e
NS I n v e n t a r i o ........................... 323 423 549 579 603 657 659 375 517
A l t i t u d  s . n . m   8201220 970 6201130 1060 1189 590 1100
P e n d ie n te  y o r i e n t a c i ó n  . .  55N 80E 75S 60W 65E 70N 70N 65S 70NE
% C o b e r t u r a ................................ 15 25 10 15 20 15 25 15 50
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c i a c i ó n  
a l i a n z a  y ó rd en  :
M ic ro m eria  f r u t i c o s a  ..........  4.
J a s o n i a  g l u t i n o s a .................  11
C haenorrh inum  c r a s s i f o l i u m  +
Sedum d a s i p h y l l u m .................  +
M é lic a  m in u ta  ...........................  -
C a r a c t e r í s t i c a s  c l a s e  :
C e te r a c h  o f f i c in a r u m  ..........  -
Asplenium  t r ic h o m a n e s  . . . .  -
A splenium  r u t a - m u r a r i a  . . .
D i f e r e n c i a l e s  de l a s  v a r i a n t e s
A splenium  fon tanum  ............... -
Hhamnus pum ilus  ......................
Asolenium  p e t r a r c h a e  ..........
Phagna lon  so rd idum  ...............
H o rm a to o h y lla  s p in o s a  . . . .  -
Compañeras :
P o ly g a la  r u p e s t r i s  . . . . . . .  4.
Rosm arinus  o f f i c i n a l i s  . . .  +
Thymus v u l g a r i s  ......................  +
Rhamnus a l a t e r n u s .................  +
Sedum s e d ifo rm e  ................   +
Fumana e r i c o i d e s  ...................  +
Bupleurum f r u t i c e s c e n s  . . .  +
B i s c u t e l l a  v a l e n t i n a  ..........  +
J u n ip e r u s  p h o e n ic e a  ............  +
Sedum á l b u m ................................ +.
A m elan ch ie r  o v a l i s  ...............  +
l a v a n d u la  l a t i f o l i a  ............
Ononis p u s i l l a  ........................
G-alium l u c i d u m ........................  -
S t i p a  o f f n e r i  ........................... +
A n t i r rh in u m  b a r r e l i e r i  . . .
S i l e n e  m e l l i f e r a  ....................
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a  . . . . .  -
E r in a c e a  a n t h y l l i s  ...............
Helianthemum c inereum  . . . .  -
P i s t a c i a  t e r e b i n t h u s  ..........  11
C o r is  m o n s o e l i e n s i s  ............
Sedum a c r e  ..................................  „
Helianthem uia m a r i f  o l iu m * !! 
S c a b io s a  t u r o l e n s i s  ............
+ 1 1 1 2 4- 1 2 1 1 + 4-
1 1 4- 1 2 2 2 4- 1 2 1 1 4-
4- 4- - 1 1 + 4* 4- 4*
1 1 - 1 2 4- - 4- 1 1 4*
4- 4- 1 2 1 1 —
1 2 4- 4- + 4» 1 1
- - + 4- — 4* — 1 2
4*
~
4- ** ** — 4-
í
_ 4- 4-
— - - - - 2 2 — —
— — — - — — 4* —
- - - - - - 1 2 —
"
mm 2 3
+ 4* + 4- 1 1 4- 4-
+ 4* - 4- 4- 4- - —
4- 4- 4- 4- 4* 4- 4- —
4- - + - 4- 4- — 4-
4* 4- 4- 4- 4- 4- — 4*
4* 1 1 - 4* 4» 4- 4* —
4- + 4* + - 4* 4- 4-
+ - 4* 4* 4- 4- 4- 4-
4- 4- 4- 4* 4- 4- — 4*
4* + 4- 4- 4- 4* — 4*
4- - - 1 1 - 4- — 1 1
4- 4- - 4* - 4- 4- —
+ 4- — 4* 4* 4- — 4*
4* - - 4* 1 1 4* - 4*
— 4- - - - — 4* —
4- - 4* - 4- - — —
— - - 4- 4- 4* — 4-
+ - - 4- - 4- — 4»
. + — - 4* - — — 4-
4- - - 4- - — — —
— - - - — 4- — _
4- 4- - - — — — _
- 4- - 4- — — — —
— — 4- - - - 4- —
— — 4- - 4- — — _
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P resen tes  en un s o lo  in v e n ta r io
Jasininura f r u t i c a n s  12 , R u ta  a n g u s t i f o l i a  +, G l o b u l a r i a  
v a l e n t i n a  +, Acer n o n sp essu lan u ra  +, en 323; K e l i a n t h e -  
mum p ilo su m  +, Erysimum g r a n d i f lo r u ra  +, en 423; F e s t u c a  
h y s t i x  +, U m b ilicu s  r u p e s t r i s  +, C arex  h a l l e r i a n a  +, en 
549; H o rm a to p h y lla  l a o e y r o u s i a n a  +, Rhamnus s a x a t i l i s  + 
en 603; H ederá  h e l i x  +, C re p is  a l b i d a  +, en 617.
P r o c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r i o s
323 : S a n ta  Cruz de Moya, c a l i z a s .  XK4923*
423 s E n t r e  T a la y u e la s  y T i t a g u a s ,  c a l i z a s .  XK5312.
549 : C ab ezu e la  de C am p o rro b le s ,  c a l i z a s .  XJ3591.
579 : Las O l n e d i l l a s  de  T u é ja r ,  r o d e n o s .  XK5806.
608 : E n t r e  T a la y u e la s  y G ra ja  de Campalbo. XK4715*
657 : Las B la n c a s ,  e n t r e  T u é ja r  y T a la y u e l a s .  XK5409 
659 s I d .  XKS410.
375 s La C a b a l l e r a  ( T i t a g u a s ) ,  c a l i z a s .  XK5716.
617 s H ig u e r u e la s ,  c a l i z a s  d o l o m í t i c a s .  XK5H5*
V te .  de H o rm a to p h y lla  s p in o s a ,  s o b re  l a s  c a l i z a s  do lom í 
t i c a s  de H ig u e r u e la  y e l  c a s t i l l o  de Moya, donde r e s u l t a  -  
dom inan te  e s t a  i n t e r e s a n t e  c r u c i f e r a ;  s ie n d o  ambas l a s  ú n i  
c a s  l o c a l i d a d e s  en que l a  hemos v i s t o .
V te .  de Asplenium  fon tanum , en l a s  u m b r ía s  de c i e r t a  a l  
t i t u d ,  e n t r a n d o  ta m b ié n  Rhamnus p u m ilu s .  P o s ib le m e n te  s e  
c o r re s p o n d e  con l a  s u b a s ,  p o t e n t i l l e t o s u m  c a u l e s c e n t i s  que 
R iv as  Goday y B o r ja  (1961) dan  p a r a  l a  s i e r r a  de G udar.
-  As. C h ae n o rrh in o  c a d e v a l l i i - T e u c r i e t u m  b u x i f o l i i  no v a  
En l o s  ro q u ed o s  c a l i z o s  d e l  v a l l e  d e l  T u r i a  d e sd e  e l  em baí 
s e  d e l  G e n e ra l ís im o  a l  r in c ó n  de  Ademuz, y d e l  v a l l e  d e l  
r í o  Ojos de Moya de M ira  a  G a r a b a l l a ,  p r in c ip a lm e n t e  e n t r e  
l o s  700 y 1 .1 0 0  m ., l a  p r e s e n c i a  de T eucrium  b u x i fo l iu m  co 
mo e s p e c i e  dom inan te  c o n f i e r e  a  l a s  com unidades  que s o b re  
e l l o s  se  i n s t a l a n  u n a  p e r s o n a l i d a d  e s p e c i a l .
A p aren tem en te ,  dado que J a s o n i a  g l u t i n o s a  es  c o n s ta n te  
en e l l a s ,  p o d r ía n  i n c l u i r s e  en e l  J a s o n io - T e u c r i e tu m  b u x i -  
f o l i i ,  d e s c r i t o  p a r a  l a s  s i e r r a s  a l i c a n t i n a s  ( R ig u a l ,  E s te  
ve y R iv as  Goday, 1 9 6 2 ) .  P e ro  e s t a  a s o c i a c i ó n  f u é  d e s c r i t a  
en e l  seno  de l a  a l i a n z a  T e u c r io n  b u x i f o l i i ,  de óp tim o Mur 
c ia n o -A lm e r ie n s e  y te r m o m e d i te r r á n e o ,  c a r a c t e r i z d a  e n t r e  
o t r a s  p o r  muchas e s p e c i e s  a u s e n t e s  en n u e s t r a  zona , como 
S c a b io s a  s a x a t i l i s ,  Hypericum e r i c o i d e s ,  A n t i r rh in u m  v a le n  
t in u m , T r i s e t a r i a  v e l u t i n a  s s p .  c a v a n i l l e s i a n a ,  Rhamnus l y  
c i o i d e s  s s p .  b o r g ia e ,  e t c .
La g ra n  s i m i l i t u d  de e s t a  comunidad con e l  J a s o n i o - L i n a  
r i e tu m  c a d e v a l l i i , y  s u  l e j a n í a  r e s p e c t o  a l  T e u c r io n  b u x ifo  
l i i ,  nos  l l e v a n  a  i n c l u i r  n u e s t r a s  com unidades en l a  a l i a n  
za  A sp le n io n  p e t r a r c h a e ,  de  óp tim o  m e so m e d i te r rá n e o  y am­
p l i a  d i s t r i b u c i ó n  p o r  l a s  p r o v i n c i a s  V a le n c ia n o - C a ta la n o -  
P r o v e n z a l - B a le a r ,  A ragonesa  y C a s te l la n o -M a e s t ra z g o -M a n c h e  
g a .  P e ro  no como m era s u b a s o c i a c ió n  d e l  J a s o n i o - L i n a r i e t u m  
s in o  como a s o c i a c i ó n  in d e p e n d i e n t e ,  dado  e l  g r a n  v a l o s  f i -  
t o s o c i o l ó g i c o  de un  endemismo de  á r e a  y e c o l o g í a  t a n  r e s ­
t r i n g i d a s  como e l  Teucrium  b u x i fo l iu m ,  que r e s u l t a  s iem p re  
l a  e s p e c i e  d o m in an te .
E s t a  a s o c i a c i ó n ,  e n c la v a d a  p r in c ip í a m e n t e  en e l  p i s o  me 
s o m e d i te r r á n e o ,  p e ro  que a l c a n z a  e l  s u p r a m e d i t e r r á n e o ,  r e ­
p r e s e n t a  l a  t r a n s i c i ó n  p o r  un l a d o  e n t r e  e l  A s p le n io n  pe­
t r a r c h a e  y e l  T e u c r io n  b u x i f o l i i ,  y  ocupa  e l  á r e a  de t r a n ­
s i c i ó n  e n t r e  e l  s e c t o r  V a le n c ia n o - T a r r a c o n e n s e  y l o s  s e c t o  
r e s  m a e s t r a c e n s e  y raanchego en l a s  c u e n c a s  d e l  T u r i a  y J ú -  
c a r .
Se p r e s e n t a  en p a re d e s  p r á c t i c a m e n te  v e r t i c a l e s ,  u n as  
v e c e s  e x p u e s ta s  g ra n  p a r t e  d e l  d í a  a  l a  r a d i a c i ó n  s o l a r  y 
s i t u a d a s  a  a l t i t u d e s  r e l a t i v a m e n t e  b a j a s ,  con a s p e c to  muy 
x erom orfo  y p o b re  en e s p e c i e s ,  que podemos c o n s i d e r a r  l a  -  
s u b a s o c i a c ió n  t i p o  o t e u c r i e t o s u m  b u x i f o l i i .
O t ra s  v e c e s ,  en l o s  p a re d o n e s  menos s o le a d o s ,  s o b re  t o ­
do en á r e a s  mas e l e v a d a s ,  l a  e n t r a d a  de  e s p e c i e s  mas meso- 
f í t i c a s  , como l a s  de J a s o n io n  f o l i o s a e ,  nos  l l e v a  a  c o n s i  
d e r a r  l a  e x i s t e n c i a  de una  s u b a s ,  h i e r a c i e t o s u m  l a n i f e r i , 
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Ceterach officinarum . 
Sarcocapnos enneaphylla
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P r e se n te s  en m s ol o  in v e n ta r io
G e n is ta  s c o r p i u s  + en 307; R u ta  a n g u s t i f o l i a  + en 473; 
A splenium  p e t r a r c h a e  +, H elianthem um  r a a r i fo l iu m  +, en 
415; P h ag n a lo n  r u p e s t r e  +, S t i p a  t e n a c i s s i m a  +, en 547; 
E r i c a  m u l t i f l o r a  +, C o r o n i l l a  jú n c e a  +, Carex h a l l e r i a n a  
+, en 262; Campánula h i s p á n i c a  11 , en 430; H elianthem um  
cine reum  +, H ie ra c iu m  a ra g o n e n se  +, en 541; P t y c h o t i s  
s a x i f r a g a  + en 192; V in ce to x icu m  n ig rum  +, Teucrium  cha  
m aedrys +, en 190.
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r i o s
469 : A l r e d e d o re s  de G a r a b a l l a .  XK3903.
084 : S o la n a  d e l  Molón I  de C am p o rro b le s .  XJ3792.
307 : S o la n a  d e l  Charcón ( A l i a g u i l l a ) .  XJ4596.
478 : V a l le  d e l  r i o  Ojos de Moya, c e r c a  de G a r a b a l l a .  
XK3806.
415 : E n t r e  T i ta g u a s  y B e rc o ló n .  XK5515»
262 : V a l le  d e l  T u r ia ,  p o r  A zag ra .  XK5311.
547 : M olino de l a  Hoz, c e r c a  de M ira .  XJ3296.
584 : Montes de T u é ja r  a S i n a r c a s .  XK5603.
651 : La T o r re  de  U t i e l .  XJ5192.
683 : E n t r e  S in a r c a s  y B en a g éb er .  XJ5799.
306 : Umbría d e l  Charcón ( A l i a g u i l l a ) .  XJ4596.
480 : Um brías s o b re  e l  r i o  O jos de Moya, c e r c a  de G ara­
b a l l a .  XK3806.
541 : Molón I I ,  e n t r e  C am porrob les  y M ira .  XJ3693.
188 y 190 : Umbría d e l  Molón I  (C a m p o r ro b le s ) .  XJ3792. 
192 : P ic o  R e b o l lo  (M ira ) .  XJ3393.
575 : Zona d e l  Molón I I .  XJ3693.
como H ie ra c iu m  l a n i f e r u m ,  A splenium  r u t a - m u r a r i a ,  A sp le ­
nium fon tanum , Rhamnus p u m ilu s ,  G l o b u l a r i a  v a l e n t i n a ,  Pim 
p i n e l l a  t r a g iu m ,  Rhamnus s a x a t i l i s ,  e t c .  (Cuadro 2 6 e ) .
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9 .3 :  Ord. C h e i l a n t h e t a l i a  m a ra n to -m a d e re n s i s  : V e g e ta c ió n  
r u p í c o l a  s i l i c í c o l a  muy h e l i ó f i l a  o t e r m ó f i l a .
9 . 3 . 1 :  A l. A s o le n io  o b o v a t i - C h e i l a n t h i o n  m a d e re n s i s  : De­
f i n i d a  p a r a  l o s  ro q u e d o s  de  b a j a  a l t i t u d  y n a t u r a l e z a  s i ­
l í c i c a  de l a  p r o v i n c i a  V a le n c i a n o - C a ta l a n o - P r o v e n z a l - B a le  
a r ,  a l c a n z a  n u e s t r o  t e r r i t o r i o  a  t r a v é s  de  u n a  a s o c i a c i ó n
-  As C h e i la n th e tu m  o t e r i d i o i d o - m a r a n t a e  O .B olós  1956 : 
D e s c r i t a  p o r  su  a u t o r  p a r a  l o s  ro q u e d o s  s i l í c e o s  s o le a d o s  
d e l  p i s o  ra e so m e d ite r rá n e o  i n f e r i o r  de C a ta lu ñ a  m ed ia .  No­
s o t r o s  l a  hemos v i s t o  en  l o s  ro d e n o s  de l a s  s i e r r a s  l i t o ­
r a l e s  v a l e n c i a n a s ,  en su  v a r i e d a d  t í p i c a ;  p e ro  en l a s  á r e  
a s  m e s o m e d i t e r r á n e o - s u p e r io r e s  y  s u p r a m e d i t e r r ó n e a s  de  l a  
s i e r r a  de T a la y u e la s ,  s o b re  ro d e n o s ,  co n g lo m erad o s  y c u a r  
c i t a s ,  encon tram os  u n a  comunidad em p o b rec id a  en e le m e n to s  
t e r m ó f i l o s ,  donde se  p r e s e n t a n ,  en cam bio, A sp len ium  s e p -  
t e n t r i o n a l e  y A. a d ia n tu m -n ig ru m , como d i f e r e n c i a l e s  p r i n  
c i p a l e s ,  con l a  que creem os p o d e r  c r e a e  l a  s u b a s o c i a c i ó n  
a s o le n ie to s u m  s e o t e n t r i o n a l i s . (Cuadro 2 7 2 ) .
9 .4 :  Ord. A n d r o s a c e t a l i a  v a n d e l i i  : V e g e ta c ió n  r u p í c o l a  -  
s i l i c í c o l a  c e n t r o e u r o p e a  y m e d i te r r á n e o - m o n ta n a .
9 . 4 . 1 :  A l. A n t i r r h i n i o n  a s a r i n a e  : E s t a  e s  l a  ú n i c a  a l i a n  
za  d e l  o rd en  que h a  s id o  d e s c r i t a  p a r a  l a s  m ontañas  v a l e n  
c i a n o - c a t a l a n o - p r o v e n z a l e s ;  y aunque su  óp tim o  p r o v e n z a l  
s e  empobrece en C a ta lu ñ a ,  y h a c e r l a  l l e g a r  a  l a s  m on tañas  
r a a e s t r a c e n s e s  y l i t o r a l - v a l e n c i a n a s  p a r e z c a  un  poco f o r z a  
d o , no hay  mas rem ed io  que to m ar  e s a  d e t e r m in a c ió n ;  y a  —  
que n i  f l o r í s t i c a ,  n i  b i o c l i m á t i c a ,  n i  c o r o ló g ic a m e n te  po 
demos l l e v a r  l a s  com unidades de e s t e  t e r r i t o r i o  a l  S a x i -  
f r a g i o n  w illkom m ianae  d e l  c e n t r o  de  l a  p e n í n s u l a ;  y tampo 
co íbam os a  c r e a r  u n a  n u e v a  a l i a n z a  p a r a  com unidades  c i e r  
ta m e n te  p o b re s  en c a r a c t e r í s t i c a s  p r o p i a s ,  que h an  l l e v a ­
do a  d i f e r e n t e s  a u t o r e s  a  d e j a r  en su sp e n so  su  j u i c i o  so ­
b r e  e l l a s  (O .B olós  1957 y 1967» R iv a s  Goaay & B o r ja  1961, 
Vigo 1968, G.López 1 9 7 8 ) ,  h a b la n d o  de com unidades  de  As­
p len ium  s e p t e n t r i o n a l e  de a d s c r i p c i ó n  d u d o sa ,  o b i e n  i n d i
Cuadro 272 
C h e i la n th e tu m  p t e r i d i o i d o - m a r a n t a e
N2 I n v e n t a r i o    233 434 647
A l t i t u d  s . n . m ....................................... 1020 1310 1060
P e n d ie n te  y o r i e n t a c i ó n  ............. 853 803 353E
C a r a c t e r í s t i c a s  de  a s o c i a c i ó n  
y u n id a d e s  s u p e r i o r e s  :
C h e i l a n th e s  m a ra n ta e  .................... 4* 12 13
C e te ra c h  o f f i c in a r u m  .................... + 23 12
Asplenium  t r ic h o m a n e s  ................. 4- 4- 4*
A splenium  s e p t e n t r i o n a l e  .......... — + 12
A splenium  a d ian tu m -n ig ru m  . . . . — + 4-
U m b il icu s  r u o e s t r i s  ...................... 12 — 4-
M é lic a  m in u ta  .................................... + — 4-
Compañeras s
A n tir rh in u m  b a r r e í i  e r i ............... 4* — 4-
Sedum álbum ......................................... 4* — 4*
Sedum s e d i form e ................................ 4- + _
Poa f  l a c c i d u l a ............... .................. 4* — 4*
B i s c u t e l l a  v a l e n t i n a  .................... — — 4-
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r i o s  :
233 : Los M ad ro ñ e ra le s  ( T a l a y u e l a s ) .  XK4709. 
484 : S o la n a  d e l  p ic o  R ane ra .  XK4408.
647 s Los M a d ro ñ e ra le s  ( T a l a y u e l a s ) .  XK4709.
Un f ra g m e n to  de l a  a s o c i a c i ó n ,  donde C h e i l a n th e s  




A s p le n ie tu m  s e p t e n t r i o n a l i - f o r i s i e n s i s
N2 I n v e n t a r i o  ..................................  236 255 732 315
A l t i t u d  s . n . m .................................... 1190 1010 1200 1310
P e n d ie n te  y o r i e n t a c i ó n ..........  75^ 70N 80IT 3011
C o b e r t u r a ............................. .. 20 20 15 15
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c i a c i ó n ,
a l i a n z a  y o rd e n  :
A splenium  s e p t e n t r i o n a l e  . . . .  + — 13 +
A splenium  f o r i s i e n s e  .................  12 12
A splenium  ad ia n tu m -n ig ru m  . . .  + 12
Sedum b r e v i f  o l i u m ........................  + — 12 +
Polypodiura v u l g a r ..........................  12 - +
C a r a c t e r í s t i c a s  c l a s e  :
U ra b il ic u s  r u o e s t r i s  .................... 11 22 + 12
A splenium  t r ic h o m a n e s  ............... + 13 -  13
H ie ra c iu m  a m o le x ic a u le  ............  - — +
Compañeras :
Sedum á l b u m ....................................... + + + +
Sedum s e d ifo rm e  .............................  - + +
Poa f l a c c i d u l a ................................ + — +
R ubia  p e r e g r i n a .............................  + - +
A r e n a r i a  m ontana  ........................... - - +
S a o o n a r ia  ocym oides .................... - — + -
S i l e n e  m e l l i f e r a  ........................... — -  +
A m e la n c h ie r  o v a l i s  ......................  - —
P r o c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r i o s
236 : C o l la d o  d e l  p ico  R an e ra ;  cong lom erados  t r i á s i c o s .
XK4409.
255 : Conglom erados t r i á s i c o s  e n t r e B e rc o ló n  y e l  P i c a r
cho ( T u é j a r ) .  XK5411.
732 s Rodenos de  Tormón a  C a s t i e l f a b i b . XK4452.
315 : Rodenos de Peñas P a rd a s  ( A l i a g u i l l a ) .  XK3902.
cando l a  r e l a c i ó n  con S a x i f r a g i o n  w illkom m ianae  y A n t i r r h i
n io n  a s a r i n a e .
Q u iz á s ,  e l  h a b e r  t e n i d o  l a  s u e r t e  de e n c o n t r a r  en n u e s ­
t r o  t e r r i t o r i o ,  con u n a  d i s c r e t a  a b u n d a n c ia ,  e l  A splenium
f o r i s i e n s e ,  b ie n  co n o c id o  d e l  t e r r i t o r i o  p ro v e n z a l  y c a t a ­
l á n ,  nos  h a y a  ayudado a  d e c i d i r n o s  por l a  s o lu c i ó n  m e n c io -
n a d a .
231
-  A s. A sp le n ie tu m  s e o t e n t r i o n a l i - f o r i s i e n s i s , n o v a  : 
S o b re  l o s  ro d e n o s ,  c u a r c i t a s  y c o n g lo m e ra d o s  s i l í c i c o s  de  
l a s  á r e a s  e le v a d a s  hemos o b s e rv a d o  u n a  com unidad  r u p í c o l a  
u m b r ó f i l a ,  con  A sp len iu m  s e p t e n t r i o n a l i s  y  A. f o r i s i e n s e  
como e s p e c i e s  d e  m ayor im p o r t a n c i a  s o c i o l ó g i c a ,  ju n to  con  
o t r a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de  A n d r o s a c e t a l i a  v a n d e l i i ,  como Po 
ly p o d iu m  v u l g a r e ,  A sp len iu m  a d ia n tu m -n ig ru m , Sedum b r e v i -  
f o l iu m , e t c .
Además de l a s  m ontañas de T a la y u e la s  y T u e ja r  i n c l u i ­
mos en e l  cuadro  un i n v e n t a r i o  d e l  ex trem o n o r t e  d e l  r i n ­
cón de  Ademuz, p a ra  que pueda  a p r e c i a r s e  que l a  comunidad 
t i e n e  un á r e a  de c i e r t a  a m p l i tu d .
Su d i s p e r s i ó n  es  fu n d a m e n ta lm e n te  m a e s t r a c e n s e ,  a l c a n ­
zando e l  s e c t o r  c e l t i b é r i c o - a l c a r r e ñ o .  P ro b ab le m e n te  a  su  
j u r i s d i c c i ó n  p e r te n e z c a n  l a s  com unidades de A splenium  sejD 
t e n t r i o n a l i s ,  d e s c r i t a s  p o r  d i v e r s o s  a u t o r e s  en e s t o s  s e c  
t o r e s ,  como a n te r io r m e n te  m encionábam os; que h u b ie r a n  p e r  
d id o  e l  A. f o r i s i e n s e .  Aunque no  d e s c a r ta m o s  que p u d ie r a  
e n c o n t r a r s e  e s t a  e s p e c ie  en á r e a s  m a e s t r a c e n s e s  a l  n o r t e  
de l a s  n u e s t r a s ,  a l  i g u a l  que y a  h a  s id o  r e c ió n e te m e n te  
d e s c u b i e r t o  en l a  s e r r a n í a  de Cuenca (G .López, 1975)» y a  
que e s t e  s e c t o r  aún no h a  s id o  e x p lo ra d o  con s u f i c i e n t e  -  
e x h a u s t iv id a d .  (Cuadro 2 8 2 ) .
9 .5 :  Ord. A n o m o d o n to -P o ly o o d ie ta l ia  s D e f in id o  genera lm en  
t e  como v e g e ta c ió n  fu n d a m e n ta lm e n te  c r ip to g á m ic a  de r e l i a  
n o s  y g r i e t a s  um brosas  de l o s  ro q u e d o s .
R iv a s -M a r t ín e z  (1975) a f i r m a  que e s t e  ó rden  d e b e r í a  — 
c o n s t i t u i r  c l a s e  i n d e p e n d ie n te .  In d u d a b le m e n te  es  un  ó r ­
den  p ro b le m á t ic o  : p o r  un la d o  r e s u l t a  f á c i l  de r e c o n o c e r  
s u s  i n d iv id u o s  de a s o c i a c i ó n ,  e n t r e  o t r a s  c o sa s  p o r  l a  a l  
t a  c o b e r t u r a  de l o s  mismos f r e n t e  a  l o s  d e l  r e s t o  de l a  -  
c l a s e  y l a  im p o r ta n te  i n t e r v e n c i ó n  d e  b r i ó f i t o s  p l e u r o c á r  
p i c o s  y m a c ro l íq u e n e s ;  pe ro  p o r  o t r o  r e s u l t a  d i f í c i l  de -  
d e l i m i t a r ,  p u es ,  t a l  como han s id o  d e f i n i d o s  l o s  a n t e r i o ­
r e s  ó rd e n e s  quedan i n c l u i d a s  to d a s  l a s  com unidades r u p íc o  
l a s  de n u e s t r a s  l a t i t u d e s .
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El a d j e t i v o  " c o m o f í t i c a " ,  em pleado a  v e c e s  p a ra  e s t e  -  
t i p o  de v e g e t a c ió n  p a re c e  d a r  en e l  c l a v o ,  en l a  p r á c t i c a ,  
pues  l o  que c o n d ic io n a  su  a p a r i c i ó n  son  e s a s  e s t r e c h a s  ca  
p a s  de t i e r r a ,  que se  acum ulan s o b re  l a  r o c a ,  e n t r e  l o s  -  
r i z o i d e s  y p a r t e s  m u e r ta s  de l o s  m usgos, y en donde s e  h a  
ce  p o s i b l e  e l  e n r a iz a m ie n to  de  p eq u eñ as  p l a n t a s  v a s c u l a -
S eguram en te ,  p a r a  c a r a c t e r i z a r  e s t a s  com unidades l o  me 
j o r  s e a  r e c u r r i r  a  su s  c a s o s  mas t í p i c o s  : un a  l o s a  i n c l i  
n a d a ,  com ple tam ente  t a p i z a d a  de musgo y s a l p i c a d a  de  man­
ch a s  de Polypodium  s p . ,  Sedum s o . ,  S a x i f r a g a  s p . , e t c .  Se 
t r a t a  de u n a  comunidad e s t a b i l i -
acu m u la r  u n a  cap a  de t i e r r a  de  u n o s  cm. de  e s p e s o r ,  perrni 
t i e n d o  e l  d e s a r r o l l o  d e l  r iz o m a  d e l  p o l i p o d i o  y l a s  r a i ­
cea  de o t r a s  pequeñas  h i e r b a s .
A s í ,  s i  l a s  c o n d ic io n e s  e c o l ó g i c a s  no p e rm ite n  que s e  
acum ulen s u f i c i e n t e s  m a t e r i a l e s  e n t r e  l o s  ó rg a n o s  d e l  mus 
go , l a s  com unidades e s t a b l e c i d a s  p e r t e n e c e r á n  a l  d o m in io  
de  l a  B r y o s o c io lo g ía ,  s ie n d o  muchas v e c e s  d i f í c i l  d e s l i n ­
d a r  ambos d o m i n io s ( ig u a l  s u c e d e ,  r e t r o c e d i e n d o  mas a t r á s  
en l a  m encionada  x e r o s e r e ,  e n t r e  l o s  d o m in io s  de  l a  Bryo­
s o c i o l o g í a  y l a  L i q u e n o s o c i o l o g í a ) . P e ro  s i ,  p o r  e l  con­
t r a r i o  p e rm ite n  u n a  p r o g r e s i v a  ac u m u la c ió n  de m a t e r i a l e s  
l a  v e g e t a c ió n  puede e v o lu c io n a r  p r o g re s iv a m e n te  h a s t a  con  
s e g u i r  un e s t r a t o  h e rb á c e o  d o m in a n te ,  pasan d o  q u iz á s  a  — 
u n a  p o s t e r i o r  e t a p a  a r b u s t i v a .
E n to n ce s  l a s  com unidades que n o s  ocupan q u e d a r í a n  c a ­
r a c t e r i z a d a s  p o r  :
12 un  dom in io  de un  e s t r a t o  b r i o f í t i c o ,  com puesto  p r i n  
c ip a lm e n te  p o r  musgos p l e u r o c á r p i c o s  y h e p á t i c a s  f o l i o s a s  
con f r e c u e n c i a  acompañados p o r  m a c r o l íq u e n e s  f o l i á c e o s  y 
f r u t i c u l o s o s .
r e s .
zad a , d e sd e  e l  p u n to  de  v i s t a  c a  
t e n a l  en l a  f a s e  de t r a n s i c i ó n  -  
e n t r e  l a  e t a p a  b r i o f í t i c a  de l a  
fam osa x e r o s e r e  de C lem en ts ,  y -  
l a  e t a p a  h e r b á c e a ,  que l l e g a  a  -
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2 b un s u s t r a t o  t e r r o s o  r i c o  en r e s t o s  o r g á n i c o s ,  so b re  
r o c a  (a  v e c e s  a r c i l l a  com pacta) p la n a ,m a s  o menos i n c l i n a  
d a ,o  b ie n  h o r i z o n t a l  (en  e s t e  ca so  r e p i s a s  de poca  s u p e r ­
f i c i e ,  de l o  c o n t r a r i o  r e c o g e  d em as iad o s  s e d im e n to s  y evo 
l u c i o n a  p r o g re s iv a m e n te ) ,  d e s p r o v i s t a  de g r i e t a s  ( s i  e s ­
t a s  e x i s t e n  se  e s t a b l e c e n  ta m b ié n  p l a n t a s  p r o p ia s  de otras 
com unidades y es n e c e s a r i a  su  d i s c r i m i n a c i ó n  a l  tom ar l o s  
i n v e n t a r i o s )
32 un e s t r a t o ,  g e n e ra lm e n te  de  menor c o b e r t u r a  que e l  
b r i o f í t i c o  p e ro  mas e le v a d o ,  de p t e r i d ó f i t o s  y e s p e rm a tó -  
f i t o s  h e r b á c e o s .
D e sg ra c ia d a m e n te  l a  F i t o s o c i o l o g í a  h a  s id o  e l a b o r a d a ,  
c a s i  s ie m p re ,  p o r  e s p e c i a l i s t a s  de  un s o lo  g ru p o  de vege­
t a l e s ,  en cuyos i n v e n t a r i o s  s o lo  r e c o g e n  l a s  e s p e c i e s  de 
e s e  g rupo  ( c o r m ó f i to s ,  b r i ó f i t o s ,  l i q ú e n e s ,  h o n g o s ,  a lg a s )  
y ,  a  l o  sumo, l o  mas d e s t a c a b l e  de  o t r o s  g r u p o s .
Es e v id e n te  que e s to  no  h a  s id o  a lg o  c a p r i c h o s o ,  prim e 
r o  p o r  l a  d i f i c u l t a d  de c o n o c e r  con d e t a l l e  l a s  e s p e c i e s  
de uno s o lo  de e s t o s  g ru p o s ,  que l l e v a  c o n s ig o  l a  p r á c t i ­
c a  i m p o s ib i l i d a d  de c o n o c e r  l a s  d e  to d o s  ( aunque e s t o  po 
d r í a  e v i t a r s e  t r a b a j a n d o  en e q u ip o ) ;  y ta m b ié n  porque h a ­
b i tu a lm e n te  l a s  com unidades r e s p e c t i v a s  se  componen c a s i  
e x c lu s iv a m e n te  de e s p e c i e s  p e r t e n e c i e n t e s  a  uno s o lo  de -  
e s t o s  g ru p o s ,  aunque en su  seno  a p a r e z c a n  e sp e c ím e n e s  de 
o t r o  (p o r  e j .  en un bosque  l o s  musgos e p í f i t o s  o l o s  hon­
gos h u m íc o la s ) ,  p ues  g e n e ra lm e n te  ocupan n i c h o s  e c o l ó g i ­
co s  d i f e r e n t e s  y fo rm an  com unidades a p a r t e .
S in  embargo en o t r o s  c a s o s ,  l a  a p a r i c i ó n  d e  comunida­
d e s  b á s ic a m e n te  m ix ta s ,  como l a s  m en c io n ad as  de Polypodije 
t a l i a  o muchas de  M o n tio -C a rd a m in e te a ,  n o s  i n d a c e  a  pen­
s a r  en l a  a r t i f i c i a l i d a d  de e s t a  f i t o s o c i o l o g í a  c o m p a r t i -  
m en tada , donde ca d a  rama c a r e c e  t e n e r ,  a  v e c e s  t a l  i n d e ­
p e n d e n c ia  que c o n s t i t u y a  un a  c i e n c i a  com p le tam en te  a j e n a  
a  l a s  o t r a s ;  y n o s  l l e v a  a  a b o g a r  p o r  u n a  f i t o s o c i o l o g í a  
i n t e g r a d a ,  en cuyos esquemas s in ta x o n ó m ic o s ,  d in á m ic o s ,  -  
c a t e n a l e s ,  e t c .  e n t r e n  to d o s  su s  com ponentes r e a l e s  i n d i s  
c r im in a d a m e n te .
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Además, e l  auge que v a  tomando l a  s i n f i t o s o c i o l o g í a  
p a r a  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  i n t e g r a d a  de l a  v e g e t a c ió n  nos  va  
a  l l e v a r  a  t e n e r  que h a c e r  e s t e  t i p o  de e s t u d i o s  ca d a  vez  
mas en e q u ip o ,  in c lu y e n d o  com unidades f a n e ro g á m ic a s  y crio 
to g á m ic a s ,  p a ra  h a c e r  mas co m p le to  e l  s i n i n v e n t a r i o ,  pues 
en muchos m edios hemos o b se rv a d o  cómo l a s  com unidades crin 
to g á m ic a s  r e s u l t a n  e x c e l e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s  o d i f e r e n ­
c i a l e s  p a r a  u n a  s i n a s o c i a c i ó n .
P ero  volvamos a l  o b j e to  c o n c r e to  de n u e s t r o  e s t u d i o ,  
j u s t o  donde l o  habíam os d e j a d o .
9 .5 * 1 :  A l. H o m a lo th e c io -P o ly o o d io n  s e r r a t i  : P a ra  l a s  co­
m unidades d e l  t i p o  d e s c r i t o  s o b re  s u s t r a t o  c a l i z o .
-  As. A nonodon to -P o lyood ie tum  s e r r a t i  B r .B l .  1931 : l a  
a s o c i a c i ó n  t i p o  de  l a  a l i a n z a  s o l o  l a  hemos v i s t o  p r e s e n ­
t e  en a lg u n a s  r e p i s a s  muy um brosas  s o b re  e l  r í o  Ojos de -  
Moya c e r c a  de su  desem bocadura  en e l  em balse  de C o n t r e r a s .  
De a l l í  poseemos e l  i n v e n t a r i o  s i g u i e n t e  :
I n v .  574 : 680 m. de a l t i t u d ,  80$ c o b . , XJ2391
Polyoodium  a u s tr a le  . . . * 34 Jasminum f r u t ic a n s  . . . 12
Homalothecium sericeum * 34 Hypnum cu o ress ifo rm e . 12
C eterach  o ffic in a ru m  . . . 22 B is c u t e l la  v a le n t in a +
Ctenidium  molluscum . . . * 23 Sedum sed iform e ...... • +
Asplenium trichom anes . . 12 Leptodon s m it h i i  ....
U m bilicus r u o e s tr is  ... Ruscus a c u le a tu s  . . . .
Sanguisorba r u p ic o la  .. + Buxus sem p erviren s . .
Hederá h e l ix  ...................... Thymus v u lg a r is  . . . . .
-  As. H o m a lo th e c io -A so le n ie tu m  f o n t a n i , nova : en r e p i  
s a s  y t a l u d e s  de l o s  ro q u e d o s  c a l i z o s  e x p u e s to s  a l  n o r t e  
se  e s t a b l e c e  una com unidad ,dom inada  p o r  H om alothecium  s e -  
r ic e u m  y o t r o s  b r i ó f i t o s ,  s i m i l a r  a  l a  a n t e r i o r  p e ro  don­
de e l  PolypodiuiQ a u s t r a l e  se  e n c u e n t r a  a u s e n t e ,  fundamen­
ta lm e n te  a  c a u s a  de l a s  c o n d ic io n e s  de f r í o  y sequedad  a t  
m o s f é r i c a  que impone l a  mayor c o n t i n e n t a l i d a d .
Se t r a t a  de u n a  a s o c i a c i ó n  e x t e n d id a  po r  l a  p r o v i n c i a  
C a s te l la n o -M a e s tra z g o -M a n c h e g a ,  ocupando l u g a r e s  m i c r o c l i  
c iá t ic a m e n te  p r i v i l e g i a d o s  en c u a n to  a  sombra y p r o t e c c i ó n  
f r e n t e  a  l a  e v a p o ra c ió n ,  g e n e ra lm e n te  de poca  s u p e r f i c i e .
Su m e jo r  d e s a r r o l l o  l o  t i e n e  en  e l  p i s o  s u p r a m e d i t e r r á
Cuadro 299
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H o m a lo th ecio -A sp len ietu m  fo n ta n i
N2 I n v e n ta r io  ................................ 288 241 413 319 569 469 374 791 700
A lt i tu d  s .n .m ................................... 950 820 840 940 700 920 620 1220 1300
jé C obertura 60 30 25 25 40 25 30 40 50
P en d ien te  y o r ie n ta c ió n  . . . . 70N 75N 60N 5 OH 50N 70N 40N 60N 75N
C a r a c t e r í s t ic a s  y d i f e r e n c i a le s  
a s o c ia c ió n ,  a l ia n z a  y órden s
Homalothecium ser iceu m  ..................  34 24 24 23 23 12 13 24 34
Asplenium  fontanum .................... 12 23 12 12 13 12 12 24 24
C tenidium  m olluscum  ................. 4- 13 4* + 4* — 22 4* 12
T o r t e l la  to r tu o s a  ...................... 11 + + 4* — 12 4- 11 —
E n ca lyp ta  s tr e p to c a r p a  .......... - 13 — + 22 - 4* - 4*
P o r e l la  p la t y o h y l la  ............................... 24 + — - - 4- - 4- -
S o lo r in a  s a c c a ta  ............................................ — — - + 12 - .12 - 4*
D itrichum  f l e x i c a u l i s  ....................... - - - - 4- - - 4- 4-
C a r a c te r ís t ic a s  c la s e  :
A sp len iu m -tr ich o n a n es ....................... 12 4- 11 _ 12 _ 12 4-
C eterach  o f f i c in a r u m ........................... + — 4- + 4- 4- — — -
Campánula h is p á n ic a  ............................... — + — — — — — 12 12
H ieracium  lo sco sia n u m  ....................... — — — — — — 4- 4- 4*
Sedum d a sip h y llu m  ....................... + — 4* 4- 4* — - -
Chaenorrhinum c a d e v a l l i i  • . • — — — 4* — 4* 4* 4* -
Asplenium  ru ta -m u ra r ia  .......... - - + + - - - 4- -
Compañeras :
B i s c u t e l la  v a le n t in a  ............... + 4* 4- 4- 4* 4- 4- -
Rubia p ere g r in a  ........................... + 4* - 4» 4* 4- 4- - 4-
Sedum sed ifo rm e ........................... + — 4- — 4- 4- 4- —
Sedum á lb u m ..................................... 11 + — 4* — — — 4- —
Hypnum c u o r e s s ifo r n e  ............... 12 12 — — _ - — 23 —
Lavandula l a t i f o l i a  .................. — 4- — — — 4- 4* — -
A m elanchier o v a l i s  .................... _ 4- + 4- — 4- 4- 4* 4*
P o ly g a la  ruoestris ................................... — — 4- 4- — 4- - —
Thymus v u lg a ris ........................... — + + — — — 4- - -
F is s id e n s  c r i s t a t u s  ............................... — 4* _ — — 4- 4- 4* —
Campylium chrysophyllum  . . . . - + 4- - - — - 4* -
Leucodon s c iu r o id e s  ............................... 12 — — — 4* — — - -
Leptodon s m ith i i  ............................................ _ — — — 4- — 4* — —
G lo b u la r ia  v a le n t in a  ........................... - — — 4- — 4- - - -
P r e se n te s  en un s o lo  in v e n ta r io
A naptychia  c i l i a r i s  +, T o r tu la  r u r a l i s  4-, N a r c is s u s  p a e u d o -n a r c is su s  4-, en 
288; M é lica  m inuta +, en 413» A n t h y l l i s  v u ln e r a r ia  + , Galium lucidum  +, en 
319; M icrom eria f r u t ic o s a  +, en 489; S a x ifr a g a  l o n g i f o l i a  1 1 , Rosmarinus -  
o f f i c i n a l i s  +, en 374; C entaurea a lp in a  4-, S i le n e  m e l l i f e r a  +, T h la sp i s t e  
nopterum +, P iptatherum  paradoxum +, en 700 .
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P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r i o s  
288 : R e s in e r a  de G a r a b a l l a .  XK3805*
241 : E n t re  V i l l a n u e v a  y B enagéber .  XJ5996.
413 : E n t r e  T i ta g u a s  y T a la y u e l a s .  XK5516.
319 s E n t r e  A ras de A lp u en te  y  S a n ta  Cruz de Moya. XK5421.
569 : E n t r e  M ira y e l  em balse  de  C o n t r e r a s .  XJ2391-
489 : E n t r e  G a r a b a l l a  y Mira.- XK3705-
374 : l a  C a b a l l e r a  ( T i t a g u a s ) .  XK5714»
791 : P ic o  Mazmorra ( A l i a g u i l l a ) .  XX4206.
700 : E n t r e  A l i a g u i l l a  y T a la y u e l a s .  XK4306.
n eo ,  a lc a n z a n d o  l a s  á r e a s  s u p e r i o r e s  d e l  m e so m e d ite r rá n e o  
y s ie n d o  s u s t i t u i d a  en l a s  i n f e r i o r e s ,  g e n e ra lm e n te ,  p o r  
l a  a n t e r i o r  a s o c i a c i ó n  (y  en á r e a s  mas l i t o r a l e s ) .
Su b ase  f l o r í s t i c a  son l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de a l i a n z a  
y órden  H om alothecium  s e r ic e u m  y P o r e l l a  p l a t y p h y l l a ,  e l  
Asplenium  fon tanum , c o n s id e ra d o  t r a d i c i o n a l m e n t e  c a r a c t e ­
r í s t i c o  de P o t e n t i l l e t a l i a  c a u l e s c e n t i s ,  p e ro  que p a re c e  
t e n e r  mas b ie n  su  óptim o en e s t a s  com unidades; a s í  como 
l a s  d i f e r e n c i a l e s  de e t a p a s  a n t e r i o r e s  y com unidades p e r i  
f e r i c a s  : C ten id ium  m olluscum , E n c a ly p ta  s t r e p t o c a r p a ,  So 
l o r i n a  s a c c a t a ,  D i t r ic h u m  f l e x i c a u l e ,  T o r t e l l a  t o r t u o s a ,  
e t c . ,  i n c l u s o  e s p e c i e s  p r e f e r e n te m e n te  c o r t í c o l a s ,  como 
Leucodon s c i u r o i d e s ,  L ep todon  s m i t h i i  o A n a p ty c h ia  c i l i a -  
r i s .  (Cuadro 2 9 2 ) .
9 .5 * 2 :  A l. B ar tra rQ io -P o ly o o d io n  s e r r a t i  : P a ra  l a s  comuni 
d a d e s  s o b re  s u s t r a t o  s i l í c i c o .
-  As. P te ro g o n io -P o ly o o d ie tu m  v u l g a r i s , nova : En l o s  
ro q u e d o s  s i l í c i c o s ,  p r in c ip a lm e n te  de ro d e n o ,  son  f r e c u e n  
t e s  l a s  l o s a s  y r e p i s a s  p l a n a s ,  s i n  g r i e t a s ,  mas o menos 
i n c l i n a d a s ,  y t a o i z a d a s  p o r  u n a  v e g e t a c ió n  m ix ta  d e l  t i p o  
de  l a s  que es tam os c o n s id e ra n d o .
Aquí e l  p o l ip o d io  es  a b u n d a n te ,  p e ro  d ad a  l a  n a t u r a l e ­
za  d e l  s u s t r a t o ,  a s í  como su  e l e v a d a  a l t i t u d  y d i s t a n c i a  
a l  mar, no es  de e x t r a ñ a r  que no se  t r a t e  d e l  a u s t r a l e  s i  
no d e l  v u l g a r i s .
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La comunidad fo rm ada es  s i m i l a r  y v i c a r i a n t e  d e l  Se- 
d o -P o ly p o d ie tu m  s e r r a t i ,  d e s c r i t o  p a r a  l a s  c o r d i l l e r a s  
l i t o r a l e s  c a t a l a n a s ,  pero  e n r i q u e c i d a  en e le m e n to s  de -  
c a r á c t e r  m ontano.
Su á r e a  e s ,  a l  menos m a e s t r a c e n s e  y c e l t i b é r i c o - a l c a  
r r e ñ a .  Su d i s t r i b u c i ó n  es  p r in c ip a lm e n te  s u p r a m e d i t e r r á  
n e a ,  p e n e tr a n d o  en l o s  n i v e l e s  s u p e r i o r e s  m e so m e d i te r rá  
n e o s .
E n t re  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  de a l i a n z a  
que p r e s e n t a  d e s t a c a n  :
P te r ig o n iu m  o m i t h o p o d i o i d e s  B a r t r a m ia  s t r i c t a
F r u l l a n i a  t a m a r i s c i  L e je u n e a  c a v i f o l i a
M e tz g e r ia  f u r c a t a  B a r b i lo p h o z ia  b a r b a t a
Polypodium  v u lg a r e  y A splenium  a d ia n tu ra -n ig ru m  como d i ­
f e r e n c i a l e s  f r e n t e  a l  S e d o -? o ly p o d ie tu m ; s i e n d o ,  ademas, 
en sú  seno  a b u n d a n te s  l o s  m a c ro l íq u e n e s  m u s c íc o la s  Loba 
r i a  p u lm o n a r ia ,  L. l a e t e v i r e n s ,  P e l t i g e r a  c a n in a ,  ?. aph 
t o s a ,  e t c .
Dado que , aunque se  h a  t r a t a d o  de o b te n e r  unos i n ­
v e n t a r i o s  l o  mas c o m p le to s  p o s i b l e ,  l a  f í a t a  de e s p e c i a  
l i z a c i ó n  en l o s  campos de l a  B ry o lo g ía  y L iq u e n o lo g ía  -  
nos h a  l l e v a d o ,  s i n  du d a , a  p a s a r  p o r  a l t o  a lg u n a s  espe  
c i e s ,  de mayor o menor im p o r t a n c i a ,  de jam os e l  e s tu d i o  
s o b re  l a  p o s ib l e  v a r i a b i l i d a d  de l a  a s o c i a c i ó n  p a r a  mas 
a d e l a n t e ,  en que podamos d i s p o n e r  de unos i n v e n t a r i o s  -  
mas d e t a l l a d o s .  (Cuadro 3 0 2 ) .
10: C l. P a r i e t a r i e t e a  j u d a i c a e  : V e g e ta c ió n  r u p í c o l a  n i  
t r ó f i l a .
1 0 .1 :  Ord. P a r i e t a r i e t a l i a  . ju d a icae  : j u n t o  con s u  a l i a n  
za  ( 1 0 .1 .1 )  C e n t r a n t h o - P a r i e t a r i o n  j u d a i c a e  son  l o s  á n i  
eos  s in t á x o n e s  a c e p ta d o s  p r o v is io n a lm e n te ,  en l a  a c t u a ­
l i d a d  (R iv a s -M a r t ín e z ,  1 9 7 8 ) ,  de ra n g o  s u p e r i o r  a  l a  — 
a s o c i a c i ó n .
-  As. P a r i e t a r i e t u m  j u d a i c a e  Arbnes 1928 : T ien e  muy 
poco d e s a r r o l l o  e im p o r t a n c i a  en  l a  zona, p r e s e n tá n d o s e  
en a lg u n o s  muros b a jo s  y en l a  o a r t e  i n f e r i o r  de p a red o
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Cuadro 50 -
P tero g o n io -P o ly o o d ietu m  v u lg a r is
Nfi I n v e n t a r i o  ............................. 236 255 274 316 549 449 663
A l t i t u d  s .n . r a ................................ 1190 1020 1050 1310 1290 1590 1240
P e n d ie n te  y o r i e n t a c i ó n  • . . 70N 60N 75N 70N 55N 80N 80N
% C o b e r t u r a ............ ..................... 50 60 55 60 50 60 50
C a r a c t e r í s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s
de a s o c i a c ió n  y a l i a n z a  : .
Polypodium  v u lg a r e  ................. 12 4- 12 23 24 24 23
P terogon ium  o r n i th o p o d io id e s  13 + 4- 15 15 24 4-
F r u l l a n i a  t a m a r i s c i  ............... 4- 54 15 14 24 11 4-
B a r t r a m ia  s t r i c t a  .................... 4- 12 - 4- 12 4- -
M e tz g e r ia  f u r c a t a  .................... - 4* 4* 15 4- 4* 4*
L e je u n e a  c a v i f o l i a + + 4- - - 4* -
P e l t i g e r a  c a n in a  ...................... 4- - - 11 11 11 +
L o b a r ia  l a e t e v i r e n s  .............. + 4- — 4* 4* 4- 4-
P e l t i g e r a  a p h to s a  .................... — - - - 4- + 4-
L o b a r ia  p u lm o n a r ia  ................. — - - — 11 11 -
P l a g i o c h i l a  a s p l e n i o i d e s  . . - - 4* - 4* - -
B a r b i lo p h o z ia  b a r b a t a  .......... - — — — 4- — 12
C a r a c t e r í s t i c a s  ó rden  y c l a s e  :
Asplenium  t r ic h o m a n e s  .......... 4* 13 4* 4- 11 4- 4-
ü m b i l ic u s  r u o e s t r i s  ............... + 22 11 4- 4* - 11
Homaloth.ecium s e r ic e u m  . . . . 24 — 15 4* 12 - 4-
A splenium  ad ian tu m -n ig ru m  . 4- 4* 4- 4* 4* 4* 4-
P o r e l l a  p l a t i p h y l l a  ............... - - - + 4- - 4-
H ie rac iu m  a m p le x ic a u le  . . . . — — - — 4* 11 4-
Sedum b r e v i f o l iu m  .................... — — — — — 4* 12
Compañeras :
Hyonum c u p re s s i fo rm e  ............ 24 23 4- 24 14 13 12
F r u l l a n i a  d i l a t a t a  ................. 4* 4- 4- 4- 12 - 4-
Sedum álbum • • • • • • • • • • • • • • • 4* 4- — 4- 4* 4- 4-
H edw igia  c i l i a t a  ...................... 4* 4- — 12 - 11 4-
R ubia  p e r e g r i n a  ........................ + 4- - - 4* - 4“
Poa f l a c c i d u l a  ........................... 4* — — - — 11 4*
P a r m e l ia  c a o e r a t a  ................... 4* — - — 11 - 4-
S i l e n e  m e l l i f e r a  ...................... — — + — 4-
B i s c u t e l l a  i n t e r m e d ia  .......... — — — — 4- + 4-
H ierac iu m  c f .  n o b i l e  ............ + — — — — 4- 4*
Leucodon s c i u r o i d e s  ............... — + — 4* - + 4*
Sedum s e d ifo rm e  ........................ — + 4- - - - -
Bryum a l o i n u m ............................. - — - 4 - 4- - -
A n t i r rh in u m  b a r r e l i e r i — — 4- - — - 4*
P o ly tr ic h u m  ju n ip e r in u m  . . . 4- - - + - - -
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P r e se n te s  en un s o lo  in v e n ta r io
S a x i f r a g a  c o r b a r i e n s i s  s s p .  v a l e n t i n a  +, Campánula h i s ­
p á n ic a  +, en 34-9; Hylocomium s p le n d e n s  13 , D r y o p t e r i s  f i  
l i x - m a s  +, C y s t o p t e r i s  f r a g i l i s  +, en 449; C e te r a c h  o f f i  
c in a ru m  +, C e p h a lo z ia  b i c u s p i d a t a  +, M é l ic a  m in u ta  +, He 
d e r a  h e l i x  +, S a x i f r a g a  l a t e p é t i o l a t a  +, en 663.
P r o c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r i o s
236 s C o l la d o  d e l  p ic o  R a n e ra .  C onglom erados. XK4409.
255 : Conglom erados e n t r e  T a la y u e la s  y  T i t a g u a s .  XK53H* 
274 : Rodenos de l a  O lm e d i l la .  XK5410.
316 : Rodenos de  Peñas P a rd a s  ( A l i a g u i l l a ) . XK3902.
349 s Rodenos d e l  P ic a r c h o .  XK5211.
449 : Rodenos de l a  cima d e l  p ic o  R a n e ra .  XK4408.
663 : Rodenos d e l  P ic a r c h o .  XK53H.
Fragm ento  d e l  P te ro g o n io -P o ly p o d ie tu m  en l a  um 
b r í a  d e l  P ic a r c h o ,  donde se  a p r e c i a ,  j u n t o  con e l  
Polypodium  v u lg a r e  y F r u l l a n i a  t a m a r i s c i ,  un g ra n  
i n d iv id u o  de l o b a r i a  p u lm o n a r ia  y  a lg u n a s  r o s e t a s  
de S a x i f r a g a  v a l e n t i n a .
Cuadro 31 - 
P a r i e t a r i c t u m  .ju d a ica e
N2 I n v e n t a r i o  
A l t i t u d  s .n .m  
O r i e n t a c ió n  .
417 726 502
760 760 600 
W N m
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c i a c i ó n  
y u n id a d e s  s u p e r i o r e s  :
P a r i e t a r i a  j u d a i c a  . .  
C e te ra c h  o f f i c in a r u m  
A splenium  t r ic h o m a n e s
F ic u s  c a r i c a  .................




P ip ta th e ru m  m iliaceu m
Bromus s t e r i l i s  ..........
Campánula e r i n u s  . . . .
G-alium m ú r a l e ...............
R ap is tru m  rugosum . . .
U r t i c a  u r e n s  .................
C onvo lvu lus  a r v e n s i s  
C e n ta u re a  a s o e r a  . . . .  








P r o c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r i o s
417 y 726 : D ehesa de B e rc o ló n .  XK5513-
502 : Las R inconadas  de  S a n ta  Cruz de Moya. XK5124.
n e s  n a t u r a l e s  o a r t i f i c i a l e s  mas e l e v a d o s .  S u e le  r e s u l ­
t a r  dom inan te  l a  P a r i e t a r i a  j u d a i c a ,  acompañada de d i ­
v e r s a s  e s p e c i e s  n i t r ó f i l a s  p r o p ia s  de l a  c l a s e  S t e l l a -  
r i e t e a  m ediae  y e s c a s a s  r u p í c o l a s .  (C uadro  312 )*
-  As. C h a e n o r rh in o -S a rc o c a o n e tu n  e n n e a o h y l la e  R iv a s -  
M art .  & G.López 1973 : En o a red o n es  e le v a d o s ,  muy v e r t i  
c a l e s  o a lg o  e x tra p lo m a d o s ,  s o m e tid o s  a  u n a  n i t r i f i c a -  
c ió n  mas d é b i l ,  se  p r e s e n t a  una  v e g e t a c i ó n  mucho mas po 
b re  y menos d e n s a ,  donde abundan l a s  r u p í c o l a s  y e s c a ­
se a n  l a s  n i t r ó f i l a s  de S t e l l a r i e t e a  m ed iae ,  r e s u l t a n d o  




C h a e n o rrh in o -S a rc o c a o n e tu m  e n n e a p h y l la e
N2 I n v e n t a r i o    321 463 465 467 479 546 573 727
A l t i t u d  s .n .m   800 1120 id  i d  920 810 680 790
°fo C o b e r t u r a ............................... 10 20 20 15 30 10 15 10
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c i a c i ó n  :
S a rc o c a o n o s  e n n e a p h y l la  . . . .  11 11 21 11 12 11 11 +
C haenorrh inum  c r a s s i f  o lium  . . .  4* 22 11 22 + + + +
C a r a c t e r í s t i c a s  u n id a d e s  
s u p e r i o r e s  :
P a r i e t a r i a  j u d a i c a   + -  - 2 3  +
C h e i r a n th u s  c h e i r i i     -  - 2 2  + -  -  -  -
J a s o n i a  g l u t i n o s a ................  -  -  -  -  + + -  +
P h agna lon  s o r d i d u m .............  -  -  -  -  -  -  + +
Sedum d a s i p h y l l u m ................ -  -  -  -  -  + + -
M é l ic a  m i n u t a   -  -  -  -  -  -  + +
C e te r a c h  o f f i c i n a r u m ........  -  -  -  -  -  -  +■ -
A splenium  t r i c h o m a n e s   -  -  -  -  + -  -  -
L a c tu c a  t e n e r r i m a   -  -  + -  -  -  -  -
H o rm a to p h y lla  s p in o s a    -  +
P h agna lon  r u p e s t r e   -  -  -  -  -  -  -  +
Adiantum c a o i l l u s - v e n e r i s  . .
Compañeras :
Sedum á l b u m   -  12 + 12 -  -  -  -
Sedum s e d i f o r m e   -  -  -  -  -  + + +
Bromus t e c t o r u m   -  + + -  -  -  -  -
Thymus v u l g a r i s    + -  -  -  -  -  + -
N e p e ta  a m e t h y s t i n a   -  -  + + -  -  -  -
P o iy g a l a  r u p e s t r i s     -  -  -  -  -  -  + +
R eseda  l ú t e a   -  -  + -  -  -  -  -
S p e r g u l a r i a  n i c a e e n s i s   -  -  + -  -  -  -  -
Lamium a m p l e x i c a u l e   -  -  -  + -  -  -  -
G-alium l u c i d u m   -  -  -  + -  -
Geranium m o lle    -  -  -  -  -t* -  -  -
Fuman a  e r i c o i d e s   -  -  -  -  -  -  -  +
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r i o s
321 : Hoces d e l  T u r i a  po r  S a n ta  Cruz de Moya. XK5223*
463, 464 y 465 : Muros d e l  c a s t i l l o  de Moya. XK3923*
479 : C erca  de G a r a b a l l a .  XK3306.
546 : Hoces d e l  r í o  O jos de Moya, c e r c a  de  M ira .  XJ3296.
573 : Idem, mas a b a jo .  XJ2391*
727 : B enagéber,  s o b re  e l  em balse  d e l  G e n e r a l í s im o .  XK6401.
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Cuadro 5 3 -
B u c la d io -A d ia n te tu m
N2 I n v e n t a r i o   126 226 228 518 692
A l t i t u d  s .n .m ..................................  600 700 550 590 360
% C o b e r t u r a ....................................  90 70 100 35 80
P e n d ie n te  y o r i e n t a c i ó n  . . . .  90N 90ÍT0 20N0 90N 75N
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c i a c i ó n  y
u n id a d e s  s u p e r i o r e s  :
Adiantum c a p i l l u s - v e n e r i s  . . 35 44 55 34 44
Eucladium  v e r t i c i l l a t u m  . . . . 45 24 24 2-1 34
P e l l i a  f a b r o n n ia n a  .................... - + - + 4-
Compañeras :
Sonchus a q u a t i l i s  ...................... 4- + 11 12 —
Samolus v a l e r a n d i  ...................... 4- 12 — 21 —
Brachypodium  p h o e n ic o id e s  . . - 13 4- - -
F ic u s  c a r i c a  .................................. 4* — — — —
P a r i e t a r i a  j u d a i c a  .................... 4- — — — -
Polyoogon v i r i d i s  . . . . . . . . . . 4- - — - -
S c i r o u s  h o lo sc h o e n u s  ............... — — 4* — —
S c r o p h u la r i a  um brosa  ............... — 4- - — —
C irs iu m  m onsoessnlanum  .......... — — 4* — —
Linum m aritim um  ........................... — — — 11 —
Ruscus a c u l e a t u s  ........................ — _ — — 4-
H ederá  h e l i x  .................................. — — — — 4-
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r i o s  
126 : F u e n te  de l a  A raña . XK5421.
226 : C ascada s o b re  e l  b a r r a n c o  de C a n a le s .  XK6109.
228 : F u e n te  Nueva (A z a g ra ) .  XK5312.
518 : Tobas c a l i z a s  s o b re  e l  a r ro y o  de  C a n a le s .  XK5910. 
692 : Cueva j u n t o  a l  cauce  d e l  R eg a jo ,  c e r c a  de C a s i l l a s  
de R a n e ra .  XK4805.
l i s  C l. A d ia n te t e a  : V e g e ta c ió n  de r o c a s  y p a re d o n e s  s iem  
p re  húmedos, r e z u m a n te s ,  de l a s  m ontañas  c a l i z a s  m e d i te ­
r r á n e a s .
1 1 .1 :  Ord. A d i a n t e t a l i a  : con l a  ú n i c a  a l i a n z a  A d ia n t io n .
-  As. F u c la d io -A d ia n te tu m  B r .B l .  1931 : Bn l a s  á r e a s  
b a j a s  d e l  v a l l e  d e l  T u r i a  son f r e c u e n t e s ,  s o b re  p a red o n es  
c a l i z o s  o a r c i l l o s o s  muy com pactos , l a s  m asas d e n s a s ,  ca ­
s i  p u ra s ,  de Adiantum c a p i l l u s - v e n e r i s ,  l e v a n tá n d o s e  s o ­
243
b r e  un e s t r a t o  m u s c in a l  de Euclad ium  v e r t i c i l l a t u m ,  y acom 
panadas  de un c o r t o  número de e s p e c i e s  g e n e ra lm e n te  h i g r ó -  
f i l a s ,  p r o v i n i e n t e s  de M o l in io -H o lo sc h o e n io n  o P h r a g n i t e -  
t e a ;  a  v e c e s  ta m b ién  n i t r ó f i l a s ,  e i n c l u s o  h a l ó f i l a s ,  cuan 
do l a s  aguas  r e z u m a n te s  han a t r a v e s a d o  e s t r a t o s  s a l i n í f e -  
r o s ;  o t r a s  v e c e s  s im oleraen te  u m b r ó f i l a s ,  a  l a  e n t r a d a  de -  
c u e v a s .  En r e l a c i ó n  a  l o  c u a l  'reconocem os l a s  r e s p e c t i v a s  
v a r i a n t e s  t í p i c a ,  de P a r i e t a r i a  j u d a i c a ,  de Linum m a r i t i -  
mum y de H e d e ra -R u sc u s .  (Cuadro 339 )*
H) D iv . G a le o n s ie a  : V e g e ta c ió n  g l a r e í c o l a
12: C l. T h l a s p i e t e a  r o t u n d i f o l i i  : V e g e ta c ió n  de p e d re g a ­
l e s  c e n t r o e u ro p e o s  y  s u b m e d i te r r á n e o s .
1 2 .1 :  Ord. T h l a s o i e t a l i a  r o t u n d i f o l i i  : De l o s  p e d r e g a le s  
c a l i z o s .  Su p r e s e n c i a  en n u e s t r a  zona es  muy f r a g m e n t a r i a ,  
s i n  embargo encon tram os un c i e r t o  número de su s  c a r a c t e r í s  
t i c a s  :
C e n t r a n th u s  a n g u s t i f o l i u s  P t y c h o t i s  s a x i f r a g a
L a s e r p i t iu m  g a l l i c u m  Teucrium  b o t r y s
P i r a p in e l l a  t r a g iu m  C haenorrh inum  m inus
Peucedanum s ten o c a rp u m  M é lic a  n e b r o d e n s i s
P ese  a  l o  c u a l ,  l a  f a l t a  de p e d r e g a le s  de s u f i c i e n t e  e x te n  
s i ó n  y de  un c l im a  mas f a v o r a b l e ,  hace  que s o lo  s e  p r e s e n ­
t e n  en l o s  m a t o r r a l e s  p e d re g o so s  de R o s m a r in e t a l i a  o en lo s  
ro q u e d o s  acompañando a  l a s  p l a n t a s  de A s p l e n ie t e a ,  no h a ­
b ie n d o  pod ido  to m a rse  i n v e n t a r i o s  que puedan l l e v a r s e  con 
c l a r i d a d  a e s t a  c l a s e .
En c u a l q u i e r  c a so  creem os que , de h a b e r  oodido  h a c e r l o ,  
l a s  com unidades mas m ontanas o b s e rv a d a s  p o d r ía n  f á c i l m e n te  
i n c l u i r s e  en l a  a l i a n z a  A c h n a n th e r io n  c a l a m a g r o s t i s ,  una cte 
l a s  que mas p e n e t r a  en t e r r i t o r i o  m e d i t e r r á n e o .
1 2 .2 :  Ord. A n d r o s a c e t a l i a  a l o i n a e  : De l o s  p e d r e g a le s  s i l í  
c e o s .  Los p e d r e g a l e s  d e l  á r e a  s i l í c i c a  e l e v a d a  de n u e s t r a  
zona son  aún mas p o b re s  en e s p e c i e s  c a r a c t e r í s t i c a s ;  en — 
e l l o s  encon tram os p r in c ip l a m e n te  h i e d r a  y R ub ia  p e r e g r i n a ,  
a  v e c e s  con S a p o n a r ia  ocyrnoides, y l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l
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o rd e n  L i n a r i a  r e p e n s  y E p ilob ium  c o l l in u m ,  pero  tampoco he ­
mos pod ido  e n c o n t r a r  f ra g m e n to s  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  horaogéne 
os como p a r a  p o d e r  c o n s i d e r a r l o s  una  comunidad e s t a b l e .
1 2 .3 :  Ord. I l y r i c a r i e t a l i a  : V e g e ta c ió n  de l o s  p e d r e g a le s  de 
l o s  c a u c e s  de  l o s  r í o s .
1 2 . 3 .1 :  A l. A n d ry a lo -G la u c io n  : P r o p ia  d e l  á r e a  m e d i t e r r á ­
n e a .
-  As. A ndryale tum  r a g u s s i n a e  B r .B l .  & O .Bolós 1957 : Co­
mo d e n u n c ia n  su s  a u t o r e s  se  t r a t a  de una comunidad muy h e t e  
ro g e n e a ,  r i c a  en e s p e c i e s  a c c i d e n t a l e s ;  pudiendo  d e c i r s e  — 
que l a  ú n i c a  c o n s t a n t e  e s  l a  que l e  d a  nombre, que s u e l e  — 
p r e s e n t a r s e  en pequeños r o d a l e s  d i s p e r s o s  y r e l a t i v a m e n t e  -  
d e n s o s ,  acompañada p o r  e s p e c i e s  muy d i v e r s a s ,  p r o p ia s  d e le s  
p a s t i z a l e s  y m a t o r r a l e s  c i r c u n d a n t e s .  P o r  e jem p lo  e l  in v e n ­
t a r i o  s i g u i e n t e  de  S in a r c a s  :
In v .  680 : 920 m . , 70^ Cob.
A n d ry a la  r a g u s s i n a  . . . . . . 3 3 L eontodón  t a r a x a c o i d e s +
Cynodon d a c ty lo n  .......... . . . 2 3 Scolymus h i s p a n i c u s  . . .
G e n i s ta  s c o r p i u s  .......... S a n t o l i n a  s q u a r r o s a  . . .
H e lich ry su m  s e ro t in u m . . . 1 2 C e n ta u re a  a s p e r a  ............
Bromus ru b e n s  ................. H elianthem um  p i lo su m  . . +
M edicago minima ............ C o n v o lv u lu s  a r v e n s i s  . . +
M edicago s a t i v a  ............ Teucrium  c a p i ta tu m  . . . .
I ) Div* C h e n o o o d io -S c le ra n th e a  
V e g e ta c ió n  r u d e r a l  y a r v e n s e .
13: C l. S t e l l a r i e t e a  m ediae : Comunidades t e r o f í t i c a s  de ca
m inos,  c u l t i v o s ,  p o b la c io n e s  y o t r o s  m edios f u e r t e m e n te  -----
t r a n s t o c a d o s  p o r  e l  hombre.
13*1: Ord. P o ly g o n o -C h e n o o o d ie ta l ia  : P ro p io  de c u l t i v o s  de 
r e g a d ío .
1 3 * 1 .1 :  A l. D io lo t a x io n  e r u c o i d i s  : P r o p ia  de c u l t i v o s  poco 
i r r i g a d o s  d e l  á r e a  m e d i t e r r á n e a .
-  As. D io lo ta x ie tu m  e r u c o i d i s  3 r . B l . (1931)1936 : Común -  
p o r  to d a  l a  zona , en h u e r t o s  no dem asiado  i r r i g a d o s  y en v i  
ñ ed o s  no muy s e c o s .  (Cuadro 3 4 2 ).
13*1*2: A l. P a n i c o - S e ta r i o n  : P r o p ia  de c u l t i v o s  muy i r r i g a  
d o s ,  p re se n ta n d o  como c a r a c t e r í s t i c a s  y  d i f e r e n c i a l e s  f r e n -
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Cuadro 342 
D io lo ta x ie tu m  e r u c o i d i s
N2 I n v e n t a r i o  ................................ 100 133 331 409 459 460
A l t i t u d  sm ^ m ..................................  840 780 640 600 900 950
% C o b e r tu r a  .................................... 90 60 80 80 35 90
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c i a c i ó n ,  
a l i a n z a  y ó rden  :
D i p l o t a x i s  e r u c o id e s  ............... 32 34 32 45 44 44
Chenooodium á l b u m ...................... 21 + 13 11 4- 42
Sonchus o le r a c e u s  ...................... 11 + + 4- 4- 4*
S e n e c io  v u l g a r i s  ........................ 11 - 11 — - -
A m aranthus r e t r o f l e x u s  .......... + — - — 22
S t e l l a r i a  m edia  ........................... — — 12 4- - -
S e t a r i a  s p ......................................... - - - - 4*
C a r a c t e r í s t i c a s  de c l a s e  :
C onvo lvu lus  a r v e n s i s  ............... 34 22 33 34 4» 4*
P a p a v e r  r h a e a s  ............................. + 4- 11 4- 32 -
C irs iu m  a rv e n s e  ........................... 21 32 - 4* 4- -
F u m aria  o a r v i f l o r a  .................... + 4- 4* — 11 -
R a p is tru m  rugosum ...................... + 4* 4- - 4- 4*
Hordeum m u r i n u n ...................... .. 22 + - 4* — -
Polygonum a v i c u l a r e  .......... — - - 4- 12 •4-
Bromus m a d r i t e n s i s  .................... — — 11 4* 4- —
Lolium  r ig id u m  ............................. 43 32 - — - -
B i ld e r d y k ia  c o n v o lv u lu s 12 — — - 12 -
L ophochloa  c r i s t a t a  ..................... 4- — 4- — — —
Lamium a m o le x ic a u le  ................. — 4- — 4* — —
Galium t r i c o r a u t u m .................... — — — 4- 4- —
A nacyc lus  c l a v a t u s  .................... + 4* - - - —
A n a g a l l i s  a r v e n s i s  ................... - — 4- 4- 4» —
Compañeras :
E u o h o rb ia  s e r r a t a  ...................... 4* 4- — — — —
F i l a g o  p y ra m id a ta  ...................... + — 4- - - -
E qu ise tum  a rv e n s e  ...................... - - 4- - - 4-
Poa annua ......................................... — - 4- 4- - -
A r e n a r i a  s e r p y l l i f o l i a  .......... - - 24 + - -
P r e s e n t e s  en un s o lo  i n v e n t a r i o
Bromus te c to ru m  +, en 100; Am aranthus b l i t o i d e s  4-, M edica­
go s a t i v a  +, V ic i a  p e r e g r i n a  +, Cynodon d a c t y l o n  +, C oron i 
l i a  s c o r p i o i d e s  +, en 138; A r e n a r i a  l e p t o c i a d o s  +, F u m aria  
o f f i c i n a l i s  +, U r t i c a  u r e n s  +, H e m i a r i a  in c a n a  +, E uphor-  
b i a  f a l c a t a  +, P a p a v e r  hybridum  +, V e ró n ic a  p o l i t a  +, B e s -  
m a z e r ia  r i g i d a  +, en 381; Anchusa a r v e n s i s  33» Bromus s t e -  
r i l i s  13 , Bromus h o rd a c e u s  +, C icho rium  in ty b u s  +, en 409; 
Rumex c r i s  pus +, Myagrum ,p e r f o l i a tu m  4-, en 459.
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P roced en cia  de lo s  in v e n ta r io s
100 : V iñedo c e r c a  de l a  T o r re  de ü t i e l .  XJ5196.
138 : E n t r e  l a s  Cuevas y l a  T o r re ,  V iñedo, XJ4891*
381 : F u e n te  de l a  J u n c a n i l l a  ( f i t a g u a s ) .  Campo de 
m anzanos, XK5814*
409 : H u e r to s  j u n t o  a l  T u r i a  p o r  e l  té rm in o  de Aras 
de A lp u e n te .  XK5518.
459 : Chopera r e c i é n  im p la n ta d a ,  ju n to  a l  r i o  O jos de
Moya, c e r c a  de G a r a b a l l a .  XK3906.
460 : Campos de f r u t a l e s  j u n t o  a  C a r a b a l l a .  XK4010.
t e  a  l a  a n t e r i o r  :
E c h in o c h lo a  c r u s - g a l l i i  Polygonum p e r s i c a r i a
D i g i t a r i a  s a n g u i n a l i s  Am aranthus a lb u s
Xanthium  s th ru m ar iu m  H ib i s c u s  t r io n u m
A t r i p l e x  h a l im u s  E qu ise tum  a r v e n s e ,  e t c .
que m arcan l a  t r a n s i c i ó n  e n t r e  l a  v e g e t a c i ó n  de e s t a  c l a ­
se  y l a  de 3 i d e n t e t e a  o P l a n t a g i n e t a l i a .
-  As. S e ta r io - E c h in o c h lo e tu m  (A .& 0 . B olos 1950) O .Bolós 
1956 : V e g e ta c ió n  o t o ñ a l  de l o s  m a iz a l e s ,  pom aredas y d e ­
más campos muy i r r i g a d o s  de  l a s  v e g as  de l o s  r í o s  p r i n c i ­
p a l e s .  (Cuadro 3 5 2 )*
13*2: Ord. C h e n o p o d ie ta l i a  m u r a l i s  : V e g e ta c ió n  h i p e r n i -  
t r ó f i l a  de  t e r r e n o s  muy i n f l u e n c i a d o s  p o r  e l  hombre o l o s  
a n im a le s ,  p e ro  no c u l t i v a d o s .
1 3 * 2 .1 :  A l. Chenopodion m u r a l i s  : V e g e ta c ió n  muy n i t r ó f i -  
l a ,  h e l i ó f i l a ,  p r in c ip a lm e n t e  p r o p ia  de  á r e a s  p o b la d a s  per 
e l  hombre.
-  As. Chenooodietum  m u r a l i s  B r .B l .  & M aire  1924 : Co­
r r e s p o n d e  a l a  v e g e t a c i ó n  de g ra n  p a r t e  de l o s  e s t e r c o l e ­
r o s ,  e s c o m b re ra s ,  b ase  de p a re d e s  de c a s a s  y c o r r a l e s ,  y 
o t r o s  m ed ios  s i m i l a r e s ;  com puesta  p o r  h i e r b a s  v a r i a d a s  se 
gun l a s  l o c a l i d a d e s ,  d e s ta c a n d o  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  : 
Am aranthus d e f l e x u s  C a o s e l l a  b u r s a - p a s t o r i s
Chenooodium álbum Chenooodium m ú ra le
Cuadro 35 2 
S e ta r io - E c h in o c h lo e tu m
N2 I n v e n t a r i  0 . . . . . . . . . . . . . 193 199 200 485 486
A l t i t u d  s .n .m ................................ 850 860 340 810 820
fo C o b e r t u r a .................................. 90 70 45 50 60
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c i a c i ó n  
y a l i a n z a  :
E c h in o c h lo a  c r u s - g a l l i i  . . . ' 44 11 33 32 +
H ib i s c u s  t r io n u m  ...................... + — — - +
S e t a r i a  sp .  .................................. + 32 + + —
D i g i t a r i a  s a n g u i n a l i s  .......... + - - -
Amaranthus a lb u s  ...................... — - + - -
K i c k s ia  s p u r i a  ...................... - - — — 34
C a r a c t e r í s t i c a s  Orden y C la se  : 
D i p l o t a x i s  e r u c o id e s  ............. 33 32 11 +
Amaranthus r e t r o f e l x u s  . . . . 22 11 + + +
C irs iu m  a rv e n s e  ........................ + — + + 33
Chenopodium álbum .................... 21 - 11 +
Polygonum a v i c u l a r e  ............... + + - 22
P o r t u l a c a  o l e r á c e a  ................. 12 11 + — 23
Sonchus o le r a c e u s  .................... + — + 11 +
C onvo lvu lus  a r v e n s i s  ............ — 22 + 12 —
A t r i o l e x  p a t u l a  ........................ 11 + — — +
S e n e c io  v u l g a r i s  ...................... + + — — +
Solanum n i g r u m ........................... + — + — +
Am aranthus b l i t o i d e s  ............ - - + + —
A n a g a l l i s  a r v e n s i s  ................. - - — — +
Compañeras :
Equ ise tum  a rv e n s e  .................... 12 — + — 11
Polygonum p e r s i c a r i a  ............. — — 11 11 +
Xanthium s t r u m a r i u m ............... — — — 23 —
P o t e n t i l l a  r e o t a n s  ................. _ — _ 12 +
M alva c u s i l i a  ............................. — + + — —
T r i f o l iu m  p r a te n s e  ................. — — — + —
C ichorium  i n ty b u s  .................... - - — + -
Rumex c r i s  p u s .......... .................. - - - + —
P i c r i s  e c h io id e s  ...................... — — — + —
P la n ta g o  m a jo r  ........................... — — - — 23
D i p l o t a x i s  v im in e a  ................. — — — — 11
B i ld e r d y c k ia  c o n v o lv u lu s  . . — — — — +
A lo p ecu ru s  m y o su ro id es  . . . . - - - - +
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r i o s
193 : Campo de j u d í a s  en l a  v e g a  de M ira .  XK3400.
199 y 200 : M a iz a le s  c e r c a  d e l  a n t e r i o r .  XK3400 
435 : Chopera jo v e n ,  r e c i é n  im p la n ta d a ,  c e r c a  de  M ira .  
XJ3397.
486 : M a iz a l  c e r c a  de  M ira .  XÍ3499.
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E u p h o rb ia  h e l i o s c o p i a  S isy b r iu m  i r i o
S t e l l a r i a  m edia U r t i c a  u r e n s ,  e t c .
1 3 . 2 .2 :  A l.  G e r a n io - A n th r i s c io n  c a u c a l i d i s  : Menos n i t r ó -  
f i l a ,  y de e a r á c e t e r  e s c i ó f i l o  y h u m íc o la ,  mas b ie n  p r o p ia  
de c l a r o s  f o r e s t a l e s  o e n t r a d a  de c u e v a s .
-  As. A n th r is c o -G e ra n ie tu m  l u c i d i  (B r .3 1 .  & 0 .3 o ló s  
1950) O .Bolós & J .V ig o  1967 : E s t a  a s o c i a c i ó n ,  de te n d e n ­
c i a  m ontana , se  p r e s e n t a  en n u e s t r o  t e r r i t o r i o  a  modo de 
p equeñas  manchas f r a g m e n t a r i a s ,  e x c e p to  en l a  u m b ría  d e l  
p ic o  R an e ra ,  donde l a  hemos o b se rv a d o  b ie n  d e s a r r o l l a d a  :
I n v .  648 : 1350 m. a l t i t u d ,  100% c o b . , XK4408
Geranium luc idum Rubus c a n e s c e n s  ............... 13
U r t i c a  d i o i c a  ............... Bromus s t e r i l i s  ............... 12
M o e h r in g ia  p e n ta n d ra . . . 1 3 ? o a  n e m o r a l i s  .................... +
A n th r i s c u s  c a u c a l i s  . . . . 1 2 Cardam ine h i r s u t a  .......... +
V i c i a  t e n u i f o l i a L a th y ru s  c i c e r a  ............... +
Galium a c a r i ñ e  ............ S i l e n e  a l b a  d i v a r i c a t a -t-
La m ayor p a r t i c i p a c i ó n  de  e s p e c i e s  v i v a c e s ,  s ie m p re  de  
c a r á c t e r  n i t r ó f i l o ,  h a c e  que e s t a s  co m u n id ad es  s e  a p r o x i ­
men a  l a s  d e  A r t e m is i e t e a  v u l g a r i s ,  con  l a s  que g u a rd a n  -  
u n a  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  d in á m ic a ;  p u e s ,  a s í  como l a s  com uni 
d a d e s  de  C h enopod ion  e v o lu c io n a n  p r e f e r e n te m e n te  h a c i a  l a s  
d e  P e g a n o - S a l s o le t e a ,  l a s  d e  G e r a n io - A n th r i s c io n  l o  h a c e n  
h a c i a  A r t e m i s i e t e a .
13*3: O rd. B e c a l i e t a l i a  : V e g e ta c ió n  d e  l o s  c u l t i v o s  de -  
s e c a n o  c a l c í c o l a s .
1 3 * 3 .1 :  A l. S e c a l io n  m e d ite r ra n e u m  : Com prende l a s  com uni 
d a d e s  m e se g u e ra s  de  m a la s  h i e r b a s  d e  l o s  cam pos d e  s e c a n o  
m e d i t e r r á n e o s  s o b re  s u s t r a t o  r i c o  en  b a s e s .
-  A s .  R o e m e r i o - H y o e c o e t u m  B r . B l .  & O . B o l ó s  1954 : L a  -
m ayor p a r t e  de  l o s  cam pos de  s e c a n o  d e l  á r e a  c a l i z a  d e  l a
z o n a  en  e s t u d i o  qu ed an  p e r f e c ta m e n te  e n c u a d ra d o s  en  e l  s e
no  d e  e s t a  a s o c i a c i ó n ,  e n c o n t r á n d o s e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s
s i g u i e n t e s  ( s o b r e  10 i n v e n t a r i o s ) . ( C u a d r o  3 62) :
Hypecoum im b e rb e  -  V N e s l i a  a p i c u l a t a  -  IV
G alium  t r i c o r n u t u m  -  V R o em eria  h y b r id a  -  I I I
V ic ia  p e r e g r in a  -  V C a m e lin a  m ic r o c a r p a  -  I I I
S isy m b riu m  c r a s s i f o l i u m  -  IV A n ch u sa  a z u r e a  -  I I I
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Cuadro 369
R o em erio -H y p eco e tu m  p e n d u l i
N2 I n v e n t a r i o ............................ 293 301 302 309 359 389 632 603
A lt1 1 o d  s • n •m• • • • • • • • • • • • 910 760 370 :1010 830 880 760 :1040 -
% C o b e r tu r a  ................................. 50 60 50 60 60 40 65 70
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c i a c i ó n  
y a l i a n z a  s
Hypecoum im b e rb e  .................... 33 22 22 + 11 + 11 32
V i c i a  p e r e g r i n a  ....................... + + + 11 + - + 11
K e s l i a  a p i c u l a t a  .................... 4- + 4- 4* 4- - 4*
S isy m b riu m  c r a s s i f o l i u m  • . - - + 4- + + 4* 4-
C a m e lin a  m ic r o c a r p a  ............. + + + 4- - - — 4-
R o em eria  h y b r id a  .................... + + 11 - - - - 4-
A n ch u sa  a z u r e a ....................... .. + — — - + + + -
C o r o n i l l a  s c o r p i o i d e s  . . . . — — + - + — 11
L i n a r i a  v a l g a r i s  .................... - - - - + + - 4*
C o n r in g ia  o r i e n t a l i s  .......... + — - 4- - - - 4-
V ic i a  v i l l o s a  v a r i a  . . . . . . — — — 4- — 11 — 4-
V a c c a r ia  o y r a n i d a t a  ............. - ■f - — - 11 - -
C e r a s t iu m  di'chotom um  ........... + — — + — — — —
C a r a c t e r í s t i c a s  ó rd e n  y c l a s e  : 
G alium  t r i c o r n u t u m ...............  + + + 11 33 4- 12 33
P a p a v e r  r h a e a s  ......................... 11 4- 11 + 11 11 + 4-
V ic ia  s a t i v a  .............................. +• + + 22 + + — 4-
B u g lo s s o id e s  a r v e n s i s  . . . . 11 + + 11 + 4- — 4-
S c a n d ix  p e c t e n - v e n e r i s  . . . 4- — * 33 — + — 22
C o n v o lv u lu s  a r v e n s i s  .......... — + +' - 11 22 + 4*
R a p is tru m  rugosum  .................. — — 11 + + 22 4*
L o liu ra  r ig id u m  ......................... 4- 4* 4- — + + - -
C irs iu m  a r v e n s e  .................... .. 4* — — 4- 22 + 4* +
S i l e n e  v u l g a r i s  ....................... — - + 4» + + - 4-
F u m a ria  o f f i c i n a l i s  ............. — — 4* 4* 11 — 33 4*
Lamium a m o le x ic a u le  ............. — — - 11 4- + — -
F u m a r ia  p a r v i f l o r a  ................ — 33 — + — — 23 —
B i s c u t e l l a  a u r i c u l a t a  . . . . - - — — - 4- + +
S e n e c io  v u l g a r i s  ..................... - — — 4- 4- — - 4*
S e n e c io  g a l l i c u s  .................... + + - — — - — 4*
C a u c a l i s  p l a t y c a r p o s  ........... - - - - + 4- - -
R a n ú n c u lu s  a r v e n s i s  ............. - — — 11 — - — +
V e ró n ic a  h e d e r i f o l i a  .......... — - — — — - 23 4-
L a th y r u s  c i c e r a  ....................... — - 4* — — + — 4*
A n a g a l l i s  a r v e n s i s  ................ - - - — - 4- — 4-
P a p a v e r  h y b r i d u m ............. .. — — - + — — + -
V e ró n ic a  p ra e c o x  .................... — — + - — — — 4-
C om pañeras :
E u p h o rb ia  s e r r a t a  .................. _ _ _ _ _ 4- _ 4*
Polygonum  a v i c u l a r e  ............. — 12 — — — — 4- —
L a th y r u s  an n u u s  .................... .. + — 4- — - - — —
A lyssum  m in u s ............................ + — — — — — 4*
C e n ta u r e a  s c a b i o s a  ................ — + — — — — 4- -
2 5 0
P r esen te s  en un s o lo  in v e n ta r io
P a p a v e r  dubium +, V i c i a  l ú t e a  +, F u m aria  d e n s i f l o r a  +, en 
295; Hypecoum pendulum 22 en 301; V i c i a  a n g u s t i f o l i a  +, S i -  
symbrium o r i é n t a l e  +, en 302; Agrostemma g i th a g o  +, V ic i a  
p a n n o ic a  s s p .  s t r i a t a  +, en 339; A donis annua +, en 632; An 
d r o s a c e  maxima + en 603.
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r i o s
293 : A lre d e d o re s  de l a  la g u n a  de T a la y u e la s .  XK5009.
301 : E n t re  U t i e l  y  l a  T o r r e .  XJ5185.
302 s E n tre  l a  T o r re  y A l i a g u i l l a .  XJ4-795.
309 : A lre d e d o re s  de A l i a g u i l l a .  XK4-201.
359 s E n t re  S in a r c a s  y Charco N egro . XK5301.
339 : A lre d e d o re s  de C a s i l l a s  de R an e ra .  XK4-305.
632 : D ehesa de B e rc o ló n ,  e n t r e  T i t a g u a s  y T a la y u e la s .X K 5 413* 
603 : E n t re  T a la y u e la s  y G ra ja  de Campalbo. XK4315.
C o r o n i l l a  s c o r p io d e s  -  III V a c c a r ia  p y ra m id a ta  -  II
C o n r in g ia  o r i e n t a l i s  -  II B i s c u t e l l a  a u r i c u l a t a  -  II
L i n a r i a  v u l g a r i s  -  II R anúncu lus  a r v e n s i s  -  II
C e ra s t iu m  dichotomum -  II Hypecoum pendulum -  I
1 3 .3 * 2 :  Al. C a u c a l id io n  l a p o u la e  : De óp tim o c e n t r o e u ro p e o ,  
s o b re  campos c a l i z o s  de s e c a n o .
-  Com. A lo o ecu ru s  m y o su ro id e s -R a n u n c u lu s  a r v e n s i s  : En -  
l o s  campos c e r e a l i s t a s  de l a s  á r e a s  s u p r a m e d i t e r r á n e a s  s i t u  
ad a s  e n t r e  T a la y u e la s ,  G a r a b a l l a  y A l i a g u i l l a ,  l a  d e s a p a r i ­
c ió n  de l o s  Hypecoum, R oem eria  y o t r a s  h i e r b a s  t e r m ó f i l a s ,  
n o s  l l e v a  a c o n s i d e r a r  l a  e x i s t e n c i a  de o t r a  com unidad ,que  
p a r e c e  e n c u a d r a r ,  aunque de modo f i n í c o l a  en l a  a l i a n z a  men 
c io n a d a .  (Cuadro 37 2 ) .
13*4: Ord. A o e r e t a l i a  s o i c a - v e n t i  : V e g e ta c ió n  de  l o s  cam­
pos de secan o  s o b re  s u s t r a t o  s i l í c i c o .
1 3 * 4 .1 :  A l. Aohanion a r v e n s i s  : A l ia n z a  s u b a t l á n t i c o - s u b m e  
d i t e r r ó n e a ,  con óptim o en e l  c e n t r o  p e n i n s u l a r .
Cuadro 37g
Com. A lo o e c u ru s  m y o s u ro id e s -R a n u n c u lu s  a r v e n s i s
N2 I n v e n t a r i o   392 003
A l t i t u d  s . n . m   1000 1020
$  C o b e r t u r a ..................................... 90 70
R anúncu lus  a r v e n s i s    11 43
A lo o e c u ru s  m y o su ro id e s    22 22
L a th y ru s  a p h a c a   .................... 34 +
V i c i a  s a t i v a   23 +
C irs iu m  a r v e n s e     21 11
C o n v o lv u lu s  a r v e n s i s  ...............  + 22
Lolium  r i g i d u m   11 +
S c a n d ix  p e c t e n - v e n e r i s  ..........  + +
P a p a v e r  r h a e a s  .............................  + +
Polygonum a v i c u l a r e  .................  + +
L a th y ru s  h i r s u t u s  ......................  12
Galium t r i c o r n u t u m   -  11
C a u c a l i s  p l a t y c a r p o s    -  11
Anchusa a z u r e a    -  +
C am elina  m ic ro c a rp a    -  +
N e s l i a  a p i c u l a t a    -  +
Agrostemma g i t h a g o .................... 4- -
A pera  i n t e r r u p t a ........................  -»* -
R a p is t ru m  r u g o s u m ......................  -  +
V ic i a  v i l l o s a  v a r i a   -  +*
V e ró n ic a  p ra e c o x  ........................  + -
B i s c u t e l l a  a u r i c u l a t a    -  +
B u g lo s s o id e s  a r v e n s i s    -  +
M entha s u a v e o le n s  ......................  +• -
T r i f o l i u m  p r a t e n s e  .................... + -
A n a g a l l i s  a r v e n s i s  .................... + -
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r i o s
392 : E n t r e  T a la y u e la s  y G a r a b a l l a .  XK4110. 
003 : A lr e d e d o re s  de  T a la y u e l a s .  XK44H.
-  As. I - iy o s o t id o -S o e rg u la r ie tu m  s e g e t a l i s  R iv .G o d . & 
B o r ja  1961 : En l o s  campos de c e r e a l  y v iñ e d o s  d e l  á r e a  s i  
l í c i c a  de  n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  s o b re  s u s t r a t o s  muy a r e n o s o s  
o a r e n o s o - l im o s o s ,  se  e s t a b l e c e n  com unidades de p eq u e ñ a s  -  
h i e r b a s  e f ím e r a s ,  s i m i l a r e s  a  l a s  d e s c r i t a s  p o r  l o s  a u to ­
r e s  de e s t a  a s o c i a c i ó n  p a r a  l o s  campos a r e n o s o s  m a e s t r a c e n  
s e s ,  e n t r e  l a s  que se  e n c u e n t r a n  p r in c ip a lm e n te  ( s o b r e  8 -  
i n v e n t a r i o s ) ;
A ra b id o p s i s  t h a l i a n a  . . . .  V S p e r g u l a r i a  s e g e t a l i s  . .  V
E r o p h i l a  v e r n a  ......................  V C e ra s t iu m  pumiíum ..............  V
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S c le r a n th u s  annuus . ,  
F i la g o  a r v e n s i s  
L in a r i a  a r v e n s i s  
M y o so tis  ra m o s iss im a  






S p e rg u la  p e n ta n d ra  . . . .  I I  
T e e s d a l ia  c o r o n o p i f o l i a  I I  
L in a r i a  a m e th y s te a  . . . .  I I  
V io la  k i t a i b e l i a n a  . . . .  I I  
A ohanes m ic ro c a rn a  . . . .  I
En e l  v a l l e  de l o s  C h a c o te ro s  en co n tram o s f ra g m e n to s  de 
e s t a s  com unidades donde abunda además M ibora m inim a, que -  
s e  a c e rc a n  a l  M ib o ro -A ra b id o p s ie tu m  d e s c r i t o  p o r  R iv a s -H a r 
t í n e z  y C. Sáenz (1968) p a ra  l a  p r o v in c ia  de M adrid ; p e ro  
que, d ad a  su  r e d u c id a  e x te n s ió n  y s im i l i t u d  con l a s  a n te ­
r i o r e s ,  p re fe r im o s  no c o n s id e r a r l a s  s e p a ra d a s  de e l l a s .  
(C uadro 382 ) .
1 3 * 5 i Ord. B ro m e ta lia  r u b e n t i - t e c t o r i  : V e g e ta c ió n  v i a r i a  
y s u b n i t r ó f i l a  de cam inos y campos ab an d o n ad o s.
1 3 * 5 .1 : A l. T a e n ia n th e ro -A e g y lo o s io n  g e n ic u la t a e  : Comuni­
d ad e s  s u b n i t r o f i l a s ,  de campos abandonados y b a rb e c h o s , do 
m inadas p o r p eq ueñas g ra m ín e a s .
-  As. M edicago r ig id u la e -A e g y lo o e tu m  g e n ic u la t a e  (R iv . 
M art. 1975) R iv .M a r t .  & Iz c o  1977 : Comunidad p r o p ia  de t e  
r r e n o s  c a l i z o s ,  de óp tim o C a s te lla n o -M a e s tra z g o -M a n c h e g o , 
muy ab u n d an te  p o r  to d a  n u e s t r a  zona s o b re  c u l t i v o s  abando­
nad o s o no la b r a d o s  h a c e  tie m p o . (C uadro 392 ) .
Se p r e s e n ta ,  con f r e c u e n c ia ,  en t r á n s i t o  h a c i a  T h e ro - 
B rach y p o d io n , s i  d ism in u y e  l a  n i t r i f i c a c i ó n ;  h a c i a  P l a n t a -  
g o -S a n to lin e tu m  s i  p a s a  tiem p o  s in  s u f r i r  t r a n s t o r n o s  ex­
t e r n o s  co n se rv an d o  l a  n i t r o f i l i a ,  y h a c i a  P h lo m id o -B rach y - 
pod ie tum  y R o s m a r in e ta l ia  s i  é s t a  s e  v a  p e rd ie n d o .
-  As. T r i f o l i o  c h e r l e r i i - T a e n ia n th e r e tu m  c ao u t-m ed u sae  
(R iv .M a rt. 1975) R iv .M a r t .  & I z c o  1977 : Las com unidades -  
t e r o f í t i c a s  s u b n i t r ó f i l a s  de  l a s  á r e a s  s i l í c i c a s  pueden en 
c u a d r a r s e  en e s t a  a s o c ia c ió n ,  aunque se  p r e s e n ta n  con c i e r  
t a s  d i f e r e n c i a s  r e s p e c to  d e l  t i p o ,  que e s  de óp tim o  C arp e- 
t a n  o - Ib é r ic o -L e o n é  s .  Como m u e s tra  p re se n ta m o s  e l  in v e n ta ­
r i o  s ig u i e n t e  :
E n tre  C a s i l l a s  y T a la y u e la s ,  900 m ., XK4306, 50$ cob .
T ly o s o tid o -S o e rg u la r ie tu m  s e g e t a l i s
N2 I n v e n t a r i o ............. ................... 004 145 353 357 790 399 604
A l t i t u d  s .n .m .  ¿ ............................ 900 900 900 390 900 1040 900
fo C o b e r tu r a  ...................................... 40 40 70 60 50 80 50
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c i a c i ó n ,  
a l i a n z a  y ó rd e n  s
S p e r g u l a r i a  s e g e t a l i s  ............. 4» 11 33 + + 4» 4-
A r a b id o p s i s  t h a l i a n a  ................ 4- + + 4* 22 11 11
S r o p h i l a  v e r n a  .............................. 11 + 11 11 22 11 11
S c l e r a n t h u s  an n u u s  . . . . . . . . . + 4- 22 11 - 4- 23
C e r a s t iu m  p i m i l u m ....................... 11 — 22 4* 4- + 12
S i l e n e  g a l l i c a  .............................. - + + + 4- - +
F i l a g o  a r v e n s i s  ............................ — - + + - + 4-
V e ró n ic a  h e d e r i f o l i a  ................ 22 - — - 4- - 23
V io la  k i t a i b e l i a n a ............. • • • - - - - 11 4- +
L i n a r i a  a r v e n s i s  ......................... + - - - + 4- 4-
M y o s o s t is  r a m o s is s im a  ............. 4> + — — — + 4-
S p e r g u la  p e n ta n d r a  ..................... - - 4* - 4- - +
L i n a r i a  a m e th y s te a  ..................... 4- - - - 4- - 4-
A phanes m i c r o c a r p a .......... .. • • • - + - - - - 4*
C e r a s t iu m  g lo m e ra tu m  . . . . . . . + - - - - - 4*
V e ró n ic a  a r v e n s i s .................... .. + - - — — - +
V e ró n ic a  p r a e c o x ............. — — + 11 - —
C a r a c t e r í s t i c a s  c l a s e  s
R a n ú n c u lu s  a r v e n s i s  .................. 32 + 23 — + 22 11
G alium  t r i c o r n u t u m ..................... 11 + 12 - - 11
L o liu m  s t r i c t u m .................. • • • • + + + 4- - 11 12
P a p a v e r  r h a e a s  .............................. + 11 + + + 4-
C e n ta u r e a  c y a n u s ............... .. - 11 - - 4-
Lamium a m p le x ic a u le  .................. + - 4- - + + 11
S e n e c io  v u l g a r i s  ......................... 4- + - + + — +
V i c i a  s a t i v a  ................................... 4- - + 4- — + —
B u g g lo s s o id e s  a r v e n s i s  . . . . . + - + - . - 4- 4*
A r e n a r i a  l e p t o c i a d o s  ................ 4- — 11 — + — +
V i c i a  v i l l o s a  s s p .  v a r i a  . . . - - + - - + 4-
Bromus ru b e n s  ................................. + — + 11 - - —
Chamaemelum m i x t u m ..................... — - 12 + - 12 -
R a p is t ru m  r u g o s u m ....................... 4» 4- - - - - -
A grostem m a g i th a g o  ..................... 4- + — — — —
C om pañeras d e  T u b e r a r io n  : 
T r i f o l i u m  a r v e n s e  ....................... + 11
•
22 + 4- 4-
Rumex a n g i o c a r p u s .................. .. + 21 - 11 - - +
F i l a g o  g a l l i c a  ....................... .. - 11 + - + - 4*
F i l a g o  m in im a ................................. + 11 4- + + + —
t u l p i a  m yuros . . . . . . . . . . . . . . - 22 + - - 33 -
C o ry n ep H o ru s  f a s c i c u l a t u s  • • - 4- - 11 - - —
T o l p i s  b a r b a t a  .............................. - 11 - + — — —
T e e s d a l i a  c o r o n o p i f o l i a  • • • • — + — — — - 4-
O tr a s  c o m p añ e ra s  s
Cynodon d a c ty l o n  • • • .................. - 12 - 11 + - 4*
P olygonum  a v i c u l a r ....................... + 4- 4- - 4- 23 +
S a g in a  a p é t a l a  .............................. + + + — + - 4-
C r a s s u l a  t i l l a e a  ......................... - - + + - 4- 4-
L y th rum  t h y m i f o l i a  • • • • • • • • • + + - - - -
E rod ium  c i c u t a r i u m .................... — — 4- 11 — — 4-
J u n c u s  b u f o n iu s  ....................... .. 4* + — • - - - 4*
G alium  p a r i s i e n s e  ....................... — 11 . + - - - -
G n ap h aliu m  l u t e o - a l b u l u ........... + + - - - - -
T r i f o l i u m  c a m p e s tre  .................. - + - - .. - ♦ -
L e o n to d ó n  t a r a x a c o * * d e s ........... + + — — - - «a»
H e m i a r i a  g l a b r a .......................... 4- + — 4- — - -
P r ese n te s  en un s o lo  in v e n ta r io
L a th y ru s  ap h aca  +, L -U iaria v u l g a r i s  +, T r i f o l iu m  p r a te n s e  
+ , G o r r ig io la  t e l e p h i i f o l i a  +, N e s l ia  p a n i c u l a t a  +, en 004; 
Evax c a rp e ta n a  +, en 145; V ic ia  p e r e g r in a  +, T r i f o l iu m  g lo -  
m eratum  +, P ap av er dubium  +, P ap av e r h y bridum  +, Ju n c u s  pyg 
maeus +, V ic ia  l ú t e a  +, Bromus h o rd a c e u s  +, en 353; P o ly c a r  
pon te t r a p h y l lu m  +, V u lp ia  m em branácea 22 , V a l e r i a n e l l a  c o -  
r o n a ta  +, A v e l l i n i a  m i c h e l i i  +, C o n v o lv u lu s  a r v e n s i s  +, 3 ro  
mus te c to ru m  +, P la n ta g o  la g o p u s  +, B i ld e r d y c k ia  co n v o lv u ­
l u s  +, M edicago l u p u l i n a  +, en 357; V e ró n ic a  t r y p h y l l o s  +, 
en 790; Campánula l u s i t a n i c a  +, S en ec io  g a l l i c u s  -t-, en 399; 
A n a g a l l i s  a r v e n s i s  +, M entha s u a v e o le n s  +, S c a n d ix  p e c te n -  
v e n e r i s  +, A egylops t r i u n c i a l i s  +, en 604.
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r io s
004 : Campos c e r e a l i s t a s  de C a s i l l a s  a  T a la y u e la s .  XK4807. 
145 : C e rca  d e l  a n t e r i o r .  XK4806.
358 ■»• 357 s I d . ,  mas h a c ia  T a la y u e la s .  XK4908.
790 : A lre d e d o re s  de l a  la g u n a  de  T a la y u e la s .  XK5009.
399 : E n tre  T a la y u e la s  y G a r a b a l la .  XK4310.
604 s E n tre  C a s i l l a s  y T a la y u e la s .  XK4807.
Campos c e r e a l i s t a s  s i l i c í c o l a s  d e  T a la y u e la s  : p u e ­
d e  a p r e c i a r s e  l a  b e l l e z a  d e l  a z u l  d e  C e n ta u re a  c y a n u s  
y  e l  r o j o  de  P a p a v e r  r h a e a s  s o b re  l a s  p e q u e ñ a s  h i e r b a s  
e f ím e r a s  d e l  M y o s o t id o - S p e r g u la r ie tu m .
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Cuadro 399
M e d i c a g o  r i g i d u l a e - A e g y l o p e t u n  g e n i c u l a t a e
N2 In ven tario  ............................ 101 351 104 060 336 388 152
A ltitu d  s .n .m .............................. 990 830 980 1000 840 890 930
% C o b er tu r a ............................ 60 85 50 90 70 85 35
C a r a c te r ís t ic a s  a so c ia c ió n  
a lia n z a  y órden :
Aegylops g e n ic u la ta  .............. 42 4- 42 53 32 + 43
Bromus rubens ............................ — + 4- 33 22 43 -
Bromus te c to r u m .............. .. 4- 43 - — 11 + -
Medicago r ig id u la  ................... + - - 4- - 23 12
Bromus m ad riten sis  ................. - + 4* - + 4* —
Bromus squarrosus ................... - - 11 - - - +
T r ig o n e lla  p o ly cera ta  ......... + - - - .+ - —
Aegyloos t r iu n c ia l i s  ............ — 4* — — - -
A straga lu s hamosus ................ - — — + + — —
C a r a c te r ís t ic a s  de c la s e  :
Convolvulus a rv en sis  ............ 33 12 + _ + + -
C o ro n illa  sc o r o io id e s  .......... - — + — 4* 4* —
Lolium rigidum .......................... + — - - + 4* -
V ic ia  peregrina ....................... 21 - - - 4- - -
Cirsium arvense ....................... 4- — + - - - —
Paoaver rhaeas .......................... + - — — 4* — -
Rapistrum rugosu m ................... - - + - 4* - -
Anchusa azurea .......................... 4* — + - — — -
Echium vulgare .......................... 4* - + - - - -
C om pañeras :
Medicago minima ....................... 33 23 4- 22 33 43 32
Desm azeria r ig id a  ................... + 11 + + - 11 4-
Alyssum granatense ................. 11 4* — + 4- 4- 4-
Xeranthemum inapertum .......... + — — 4* 22 11 4-
Anthemis a rv en sis  ................... - + - 22 4- 4- 4-
Sanguisorba minor ................... + + — 4- 4* 4- —
P etrorh ag ia  o r o lif e r a  .......... + — — 4- 4- 4* 4-
F ila g o  pyramidata ................... - - + 4- 4* 4- +
A renaria le o to c la d o s  ............ — 4- — 4* — 4* 4-
Galium p a r is ie n se  ................... — — — — 12 4- 11
Marrubium su o in u m ................... — + — 4* — 4- 4-
Thymus a e s t iv u s  ....................... — — 4* 4* — — 4-
Helichrysum serotinum  .......... + + — — — 4*
S a n to lin a  cham aecyparissus. + - 4- — 4* 4- —
Paronychia n iv ea  ..................... + + — — — - 23
A straga lu s sesaneus .............. + — — — 4- — 4-
Centaurea aspera ..................... + — 4- — + — —
Leontodón taraxaco id es . . . . 4- _ 4- — 4-
T rifo liu m  scabrum .............. .. • + _ 4- _ 4- —
Bromus hordaceus ..................... 12 4- — — 4- —
Rumex pulcher ............................ — '— — — 4- + +
Teucrium caoitatum  ................. — _ + — 4* 4* 4*
V ic ia  s a t i v a ................ ............. — + - — + 4- —
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P resen tes  en dos in v e n ta r io s
P a l l e n i s  s p in o s a  4* en 101 y 388; B rachypodium  d is ta c h y u m  
+ en 101 y 11 en 152; M edicago lu p u l i n a  + en 101 y 351; 
E u p h o rb ia  s e r r a t a  + en 101 y 38S; E c h in a r ia  c a p i t a t a  4* 
en 101 y 104; Linum s t r i c t u n i  + en 104 y 152; O nonis r e -  
pens 4* en 104 y 386; S i le n e  m u sc ip u la  4- en 104 y 338; 
C o n v o lv u lu s  l i n e a t u s  4- en 60 y 32 en 152; D a c ty l i s  h i s ­
p á n ic a  + en 386 y 388; P la n ta g o  a lb ic a n s  4- en 386 y 11 
en 1 5 2 .
P r e s e n te s  en un s o lo  i n v e n ta r io
H ip p o c re p is  u n i s i l i q u o s a  +, C a u c a lis  p la ty c a r p o s  4-, en 
101; A n a g a l l i s  a r v e n s i s  4-, P la n ta g o  s e m p e rv ire n s  4-, en 
104; R ap is tru m  rugosum  4-, L a th y ru s  c i c e r a  4*, Scolym us 
h i s p a n ic u s  4-, Cynodon d a c ty lo n  4-, en 386 .
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n ta r io s
101 s E n tre  A l i a g u i l l a  y l a  T o r re .  X J4498.
351 : C erca  d e l  R e g a jo , p o r C a s i l l a s  de R a n e ra . XK4904. 
104 : Campo de o l iv o s  c e r c a  de l a  e r m ita  de 3an A n to n io . 
XK4597.
060 : A fu e ra s  de A l i a g u i l l a .  XK4300.
386 : E n tre  l a  T o rre  y S in a r c a s .  XK5094.
388 : C a s i l l a s  de  R an e ra . XK4305.
152 ; E n tre  T a la y u e la s  y l a  d e h e sa  de B e rc o ló n . XK5412.
S c le r a n th u s  annuus . . . . .  12 
A egylops g e n ic u l a t a  . . . .  11 
T aen ian th e ru m  ca p u t-m ed . 4- 
A egylops t r i u n c i a l i s  . . .  4*
T r i f o l iu m  a n g u s t i f o l iu m  4- 
P e t r o r h a g ia  p r o lo f e r a  . .  +
C o n v o lv u lu s  a r v e n s i s  . . .  4-
Chamaemelum n i x t u m   4*
T r if o l iu m  c a m p e s tre  . . . .  22 
C orynephorus f a s c i c u l a t u s  22
F i la g o  m in im a ......................  11
Cynodon d a c ty lo n  ...............  23
H elich ry su m  s e ro tin u m  . .  11 
L eon todón  ta r a x a c o id e s  . 4-
S i le n e  g a l l i c a ....................  4-
L a v a n d u la  p e d u n c u la ta  . . .  4-
Thymus m a s t i c h i n a ................ 4-
A r te m is ia  g l u t i n o s a   +■
T r i f o l iu m  s c a b r u m ................ 4-
H y p o c h a e r is  r a d i c a t a  . .  • • 4-
Rumex a n g i o c a r p u s ................ 4-
H e r n i a r i a  g l a b r a  ..................  +
C r e p is  v i r e n s  .......................... +
A ir a  c a r i o p h y l l e a ................ 4-
X eranthem um  in a p e r tu m  . . .  4* 
K y p ericu m  p e r f o r a tu m  . . . .  4-
N e a to s te m a  a p u J . a ..................  4*
P a r o n y c h ia  e c h i n u l a t a  . . .  4*
A g r o s t i s  c a s t e l l a n a   4-
T u b e r a r i a  g u t t a t a ................ 4*
V u lp ia  m y u r o s .......................... 4*
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Cuadro 40g
C arduo-H ordeetum  l e o o r i n i
N2 I n v e n t a r i o ...................   334 335 628 413 634 642
A l t i t u d  s .n . r a ................................ 810 900 600 760 800 1180
Ío C o b e r t u r a ..................................  90 80 100 95 100 100
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n  
y a l i a n z a  :
Hordeum raurinum s s o  le o o rin u m  44 34 44 44 45 44
A nacyclus c la v a tu s  ................. 11 4- 23 23 22 11
M alva o u s i l l á  • • • • • • • • • • • • • + + 12 4- + —
Erodium  c ico n iu m  ...................... 11 + + - 4- —
C e n ta u re a  c a l c i t r a o a  ............. — + + + 4- +
C arduus p y c n o ce p h a lu s  .......... + 4- + - 23 -
Rumex o u lc h e r  ............................. - + 11 - + +
M alva s y l v e s t r i s  ...................... 4* - 23 22 - -
C a r a c t e r í s t i c a s  o rd en  y c l a s e  :
Papaver rhaeas ................... + — 4* + 4*
Lolium r ig id u m ................... + - 4* 22 -
Avena s t e r i l i s  ................... + 4- 4- - -
Bromus rubens ..................... 4* — - - —
Sisymbriura i r l o  ................ - - 4- - -
Geranium m olle ................... + 4- - - —
Cirsium a r v e n s e ................. - 4* - - 4-
Rapistrum rugosura............ - 4- - 4- -
S t e l la r ia  media ................ — + - - 4-
V ic ia  s a t iv a  ....................... -  ■ 4* — — 4-
Compañeras :
Bromus s t e r i l i s  ................ . . .  23 24 4- 12 13 —
Convolvulus a rv en sis  . . . — 11 12 11 -
Marrubiun vu lgare ............ + - - 12 4*
Plantago lagopus .............. + 4- - - -
Scorzonera la c in ia t a  . . . + — - 4* —
Medicago s a t iv a  ................ + + - 4- -
Centaurea aspera .............. + 4- - - —
Sylibum marianum .............. + - 12 12 -
Taraxacum o f f i c in a le  . . . 4* 11 — - —
Foeniculum oioeritum  . . . 12 — — - -
Sisymbrium o r ié n ta le  . . . + - - 4- -
Geranium rotu n d ifo liu m  . , • • — — 4- — 4-
P resen tes en un so lo in v e n ta r io
C arduus t e n u i f o l i u s  +, C re p is  v e s i c a r i a  s s p .  h a e n s e l e r i  +, 
S a lv ia  v e rb e n a c a  +, en 334; lam ium  a m p le x ic a u le  +, en 335; 
A rc tiu m  m inus 4-, en 628; T o r i l i s  a r v e n s i s  1 2 , Polygonum  
a v i c u l a r e  +, H i r s c h f e l d i a  in c a n a  4-, en 418; T r i f o l iu m  p r a ­
t e n s e  +, Sisym briura c r a s s i f o l i u m  4-, C a rd a r ia  d r a b a  +, en 
634; Sisym brium  o f f ic in a « le  23 , Bromus m a d r i t e n s i s  11 , Ma- 
r ru b iu m  supinum  1 2 , T o r i l i s  n o d o sa  12 , U r t i c a  u r e n s  4-, en 
642 .
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P roced en cia  de lo s  in v e n ta r io s
334 : La T o rre  de U t i e l .  XJ4992.
335 : C a s i l l a s  de  R an e ra . XK4705*
628 : Vega d e l  T u r ia  en e l  té rm in o  de A ras de A ló n e n te . 
XEC5618.
418 : D ehesa de B e rc o ló n . XK5513.
634 : E n tre  U t i e l  y l a  T o r re . XJ4939
642 : C o llad o  de l a  P l a t a ,  e n t r e  A l i a g u i l l a  y T a la y u e la s .  
XK4404.
1 3 .5 * 2 : A l. E o rd e io n  l e o o r i n i  : Reúne g ra n  p a r t e  de l a  ve­
g e ta c ió n  v i a r i a  m e d i te r r á n e a  de d e s a r r o l l o  p r im a v e ra l .
-  As. C arduo-H ordeetum  l e o o r i n i  B r .B l .(1 9 3 1 )  1936 , em 0. 
B o lós 1962 : Comunidad que t a p i z a  l o s  m árgenes d e  cam inos
y a l r e d e d o r e s  de muchas c a s a s  y c o r r a l e s  fo rm ad a  p o r  l a s  -  
c a r a c t e r í s t i c a s  s ig u i e n t e s  :
Hordeum murinum s s p .  le p o r in u m  Erodium  c ico n iu m  
A nacy c lu s  c la v a tu s  M alva p u s i l l a
C arduus p y c n o c ep h a lu s  Rumex p u lc h e r
C e n ta u re a  c a l c i t r a p a  M alva s y l v e s t r i s
ju n to  con e s p e c ie s  n i t r ó f i l a s  d i v e r s a s ,  p r o v in i e n t e s  de 
l a s  com unidades p e r i f é r i c a s .  (C uadro 402) .
14 : C l. A r te m is ie te a  v u l g a r i s  : V e g e ta c ió n  n i t r ó f i l a  v iv a z  
e u r o s ib e r i a n a .
1 4 .1 :  Ord. A r t e m is i e t a l i a  v u l g a r i s  : C om unidades r u d e r a l e s  
de g ra n d e s  h e m i c r ip t ó f i t o s .  Una a l i a n z a  : A r c t io n .
-  As. U rtico -S am b u ce tu m  e b u l i  B r .B l .  1952 : Dada l a  l o  
c a l i z a c ió n  m e d i te r r á n e a  de n u e s t r o  t e r r i t o r i o  s ó la m e n te  se  
p r e s e n ta  en l a s  v e g a s  de l o s  r í o s  p r i n c i p a l e s ,  y , con f r e ­
c u e n c ia  a  l a  som bra de a r b o le d a s  r i b e r e ñ a s ,  fo rm ando un — 
den so  y e le v a d o  h e r b a z a l  donde s e  p r e s e n ta n  l a s  c a r a c t e r í s  
t i c a s  : (C uadro 412)
Sambucus e b u lu s  . Conium m aculatum
U r t i c a  d i o i c a  A rc tiu m  m inus
P a s t in a c a  s a t i v a  s s p .  s y l v e s t r i s  G alium  a p a r in e ,  e t c .
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Cuadro 4-19 
U rtico -o am b u ce tu m  e b u l i
N2 I n v e n t a r i o ...................................  463 476 789 457
A l t i t u d  s .n .m ...................................... 1120 900 920 890
% C o b e r t u r a    90 100 90 100
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n  
y u n id a d e s  s u p e r io r e s  s
Sambucus e b u lu s    -  55 45 45
U r t i c a  d i o i c a ...................................  45 -  +
Conium m a c u la tu r a   -  -  3.1 23
A rctium  m inus    11 + + +
P a s t in a c a  s y l v e s t r i s    -  -  12 +
T o r i l i s  a r v e n s i s    22 11 +
G alium  a p a r in e      -  -  + 34
Bromus s t e r i l i s    23 -  + -
M e lis s a  o f f i c i n a l i s   .................  -  -  23 -
C a ly s te g ia  s e p i u m   -  -  -  +
Com pañeras :
Solanum  d u l c a m a r a   22 -  -  +
P o t e n t i l l a  r e p ta n s    -  22 -
N ep e ta  a m e t h y s t e a ......................... 11 + -  -
P h ra g m ite s  a u s t r a l i s   -  -  -  13
C irs iu m  a r v e n s e   -  -  + +
E i r s c h f e l d i a  i n c a n a .................... + -  -  -
L a c tu c a  s p ............................................ + -  -  +
V erbascum  s i n u a t u m ..............   -  + -  -
P a r i e t a r i a  ju d a ic a      23 -  -  -
S t e l l a r i a  m e d i a   11 -  -  —
C ynosurus e c h in a tu s  . . . . . . . . .  -  + -
M arrubium  s u p in u m ......................... -  + -  -
M a n tis a lc a  s a l m a n t i c a ...............  -  + -  -
B ry o n ia  c r é t i c a   -  -  -  -
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n ta r io s
468 : C a s t i l l o  de Moya. XK3923-
476 : E n tre  G a r a b a l la  y M ira . XK3806.
789 : M olino  de P a p e l ,  j u n to  a l  r i o  O jos de Moya,
pués de G a r a b a l la .  XK3806.
457 : M árgenes d e l  r i o ,  ooco a n te s  de G a r a b a l la .  
XK3910.









d e s -
2 6 0
1 4 .2 :  Ord. C a l y s t e g i e t a l i a  seuium  : Comunidades de  p la n ta s  
t r e p a d o r a s  s o b re  l o s  c a ñ a v e r a le s  de l a s  m árgenes de l a s  —  
a g u a s . Una a l i a n z a  : C y n a n c h o -C a ly s te g io n .
-  As. A ru n d in i-C a ly s te g ie tu m  sepium  (R .T x. & O b erd .1958) 
O .B olós 1962 : En a lg u n o s  c a ñ a v e r a le s  de Arundo donax , y a 
v e c e s  de P h ra g m ite s , d e l  v a l l e  d e l  T u r ia ,  se o b s e rv a  u n a  co 
m unidad t r e p a d o r a ,  muy p o b re  en e s p e c ie s ,  fo rm ad a po r C alys 
t e g i a  sepium  y Cynanchum acu tum , acom apañadas de a lg u n a s  es  
p e c ie s  de P o p u lio n  a lb a e ,  P h ra g m itio n , N e r io -T a m a r ic e te a ,  
e t c .
15 : 01. P e g a n o -S a ls o le te a  : V e g e ta c ió n  n i t r ó f i l a  v i v a z ,o r i n  
c ip a lm e n te  le ñ o s a ,  con óptim o m e d ite r rá n e o  m e r id io n a l .
1 5 .1 :  Ord. S a l s o lo - P e g a n e ta l i a
1 5 .1 .1 :  A l. A r te m is io - S a n to l in io n  : Comunidades c a m e f í t ic a s  
s u b n i t r ó f i l a s ,  con óptim o m e so m e d ite rrán e o  c o n t i n e n t a l .
-  As. P la n ta g o -S a n to l in e tu m  s q u a r ro s a e  G .López 1976 :
A sí como l a  v e g e ta c ió n  de l a  c l a s e  a n t e r i o r  l l e g a b a  a  n u e s ­
t r a  zona en fo rm a de i r r a d i o n e s  em p o b rec id as , p o r  t e n e r  su  
óptim o mas s e p t e n t r i o n a l ,  e s t a  n o s  l l e g a  ig u a lm e n te  empobre 
c id a  p o r  e l  m o tivo  c o n t r a r i o ,  a l  t e n e r  su  óp tim o en b i o c l i -  
ma m e d ite r rá n e o  á r id o  m e r id io n a l ,  a  t r a v é s  de e s t a  a s o c ia ­
c ió n  pobre  en e s p e c ie s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  p ero  f á c i l  de r e c o ­
n o c e r ,  a  t r a v é s  de su s  do s  p r in c ip a l e s  in d ic a d o r a s  : P la n ta  
go s e m p e rv ire n s  y S a n to l in a  ch a m a e c y p a r issu s  s s p .  s q u a r r o -  
sa.
Ocupa l o s  b o rd e s  de cam ino, y campos p e d re g o so s  abando­
n a d o s , con s u e lo  poco p ro fu n d o  y s e c o , no muy n i t r i f i c a d o ,  
de l a s  á r e a s  c a l i z a s  no muy b a ja s .  (C uadro 422) .
16 : C l. B id e n te te a  t r i o a r t i t i  : Comunidades t e r o f í t i c a s  n i  
t r ó f i l a s ,  de lu g a r e s  tem p o ra lm en te  in u n d ad o s  y d e s a r r o l l o  
e s t i v a l ,  con óptim o e u r o s ib e r ia n o .
1 6 .1 :  Ord. B i d e n t e t a l i a  t r i o a r t i t i  :
1 6 .1 .1 :  A l. P a s o a lo -P o lv o o g o n io n  s e m i v e r t i c i l l a t i  : Es l a  
a l i a n z a  mas t e r m ó f i l a ,  con buen d e s a r r o l l o  en á r e a  m e d ite ­
r r á n e a .
Cuadro 42 g
P l a n t a g i n i - S a n t o l i n e t u m  s q u a r r o s a e
N 9 I n v e n t a r i o  .................... . ................  3 0 0 3 2 5 6 7 4
A l t i t u d  s . n . m ....................... .................  7 6 0 7 8 0 9 8 0
% C o b e r t u r a  ...........................................  6 0 7 0 6 0
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c i a c i ó n  
y  u n i d a d e s  s u p e r i o r e s  :
P l a n t a g o  s e m p e r v i r e n s
S a n t o l i n a  s q u a r r o s a  ...............
H e l i c h r y s u m  s e r o t i n u m
M a rru b iu m  su p in u m  ....................
V e r b a sc u m  s in u a t u m  ..................
Com pañeras :
Thymus v u l g a r i s    11 11 11
M edicago s a t i v a    + 11 +
C e n ta u re a  a s p e ra    + + +
P la n ta g o  a lb ic a n s    12 -  +
Bromus ru b en s    11 -  +
H elianthem um  p ilo su m  . . . . . . .  + -  +
P a l l e n i s  s p in o s a    + -  +
Ph lom is l i c h n i t i s    + -  +
C o n v o lv u lu s  a r v e n s i s    + -  +
E u p h o rb ia  s e r r a t a    + +
Galium  f r u t i c e s c e n s    + +
C o r o n i l l a  s c o rp io d e s     -  + +
D a c ty l i s  h i s p á n ic a     -  + +
Teucrium  c a p ita tu m    -  + 11
Dorycnium p en tap h y llu m    -  + +
Brachypodium  p h o e n ic o id e s  . .  + -  +
S a lv ia  v e rb e n a c a    + -  -
L a th y ru s  c i c e r a  ..........................  +
Hordeum lep o rin u m    + -  -
P a ro n y c h ia  n iv e a    + -  -
M a tth io la  f r u t i c u l o s a    + -  -
A r te m is ia  a b s in th iu m    -  + -
V ic ia  s a t i v a    -  +
L av an d u la  l a t i f o l i a    -  +
P s o r a le a  b itu m in o sa    -  +
Hypericum  p e r fo ra tu m    -  -  11
Fumana l a e v i s    -  -  +
S c a b io sa  s t e l l a t a .................. .’. +
P la n ta g o  la g o p u s    -  -  +
G e n is ta  s c o rp iu s  ........................ -  -  +
S c o rz o n e ra  l a c i n i a t a  ..............  -  -  +
H elich ry su m  s to e c h a s  ..............  -  -  +
P r o c e d e n c i a  d e  l o s  i n v e n t a r i o s  :
3 0 0  : E n t r e  U t i e l  y  l a  T o r r e .  * 3 5 1 8 5 .  
3 2 5  : S a n t a  C r u z  d e M oya. X K 4 9 2 3 .
6 7 4  : E n t r e  A l i a g u i l l a  y  l a  T o r r e .
33 3 3 22
12 11 3 3




-  As. X a n th io -P o ly g o n etum p e r s i c a r i a e  O .B olós 1957 : Se 
p r e s e n ta  en fo rm a de h e r b a z a le s  d en so s  de l o s  m árgenes n i -  
t r i f i c a d o s  de l a s  ag u as c o r r i e n t e s  o e s ta n c a d a s ,  que f l o r e  
cen  e n t r e  e l  v e ran o  y e l  o to ñ o , d e s ta c a n d o  en e l l o s  l a s  ca 
r a c t e r í s t i c a s  s ig u i e n t e s  :
Polygonum p e r s i c a r i a  , Polypogon v i r i d e
P aspalum  p a s p a lo d e s  X anthium  s th ru m ariu m
17: C l. O n o o o rd e tea  a c a n th o - n e rv o s i  : Com unidades de g ra n ­
d e s  c a rd o s  y o t r a s  a l t a s  h i e r b a s ,  p r in c ip a lm e n te  t e r o f í t i -  
c a s ,  de lo s  t e r r e n o s  rem o v id o s , con f l o r a c i ó n  e s t i v a l .
1 7 .1 :  Ord. O n o o o rd e ta l ia  a c a n t h i i
1 7 .1 .1 :  A l. O nooordion a c a n t h i i  : De óptim o e u r o s ib e r ia n o  
A lcanzando  e l  t e r r i t o r i o  m e d ite r r á n e o  mas o menos fragm en­
t a r i a .
-  As. S a lv io -M a rru b ie tu m  s u o in i  O .B olós 1956 : Comunida 
d e s  a t r i b u i b l e s  a  e s t a  a s o c ia c ió n  son  f r e c u e n te s  en t e r r i ­
t o r i o  s u p ra m e d ite r rá n e o , aunque g e n e ra lm e n te  b a s ta n te  de­
g ra d a d a s  o e n tre m e z c la d a s  con f ra g m e n to s  de o t r a s  com unida 
d e s  p e r i f é r i c a s .  Tenemos e l  s i g u i e n t e  in v e n ta r io  :
In v . 491, C erca  de G a ra b a l la ,  950 m ., XK3705, 50^ co b .
K e lich ry su m  se ro tin u m  . . 52 P la n ta g o  la g o p u s  ............... +
M arrubium  s u p in u m ............ 12 M edicago o r b i c u l a r i s  . . . +
S a lv ia  a e th io o i s  ............... 11 Poa b u l b o s a ............ .............
L av an d u la  l a t i f o l i a  . . . . 11 Galium  verum  ........................ +
D aucus c a r o t a  ...................... 11 Thymus m a s t ic h in a  ............ +
C irs iu m  o d o n to le p is  . . . . + P h lom is l i c h n i t i s  ............ +
V erbas cum s i n u a t u m .......... + Phleum  p h le o id e s  ............... +
E ch in o p s r i t r o  .................... -f A c h i l le a  o d o ra ta  ............... +
M ic ro lo n ch u s  s a lm a n tic u s + P e t r o r h a g ia  p r o l i f e r a  . .
T eucrium  c a p ita tu m  .......... Bromus s q u a r ro s u s  ............
Echium v u lg a re  .................... + C on v o lv u lu s  a r v e n s i s  . . . +
D a c ty l i s  h i s o a n ic a  ..........
H ie rac iu m  p i l o s e l l a  . . . .
+
+
B u ffo n ia  p a ñ ic u l a t a  . . . .
1 7 .1 .2 :  A l. S i ly b io n  m a ria n a e  : Comunidades m e g a fó rb ic a s  
v u ln e r a n te s ,  de f l o r a c i ó n  p r e e s t i v a l .
-  As. C a rd u o -S ily b e tu m  m a ria n a e  R iv .M a r t . ,  in e d .  : Ca­
r a c t e r i z a d a  por l a  p r e s e n c ia  de  c a rd o s  mas o menos x e r ó f i -  
l o s ,  como Silybum  m arianum , Picnomon a c a rn a ,  C arduus b o u r-  
g e a n u s , Scolym us h i s p a n ic u s ,  C artham us l a n a t u s ,  e t c . ;  s o -
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Cuadro 452
C ard u o -S ily b e tu m  m a r ia n i
N2 I n v e n t a r i o ................................ 401 402 649 745
A l t i t u d  s .n .m ......................................1050 900 900 940
$  C o b e r t u r a ............................. .. 90 80 90 80
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n  y 
u n id a d e s  s u p e r io r e s  :
S ilybum  m arianum  ......................... 44 34 45 24
M arrubium  s u p in u m ...................... + 12 12 12
M arrubium  v u lg a re  ...................... + 4 4 23
C arduus b o u rg ean u s  .................... + + - 12
Scolyraus h i s p a n ic u s  ................. - 11 4 22
V erbascum  s i n u a t u m .................... + 4* - 33
Picnomon a c a m a ........................... + 11 4 -
C artham us l a n a tu s  ................. — -f - 22
C h o n d r i l la  j ú n c e a ............... - 4 4 —
Onopordum acan th iu m  ................. — — — 23
Com pañeras :
Hordeum murinum le p o rin u m  .• 13 13 4* 4
Rumex o u lc h e r  . . . . . . . . . . . . . . 4- + 4 11
A nacy c iu s  c la v a tu s  .................... 4- 4 12 12
M alva p u s i l l a  ................................ + 4 4 4
M edicago s a t i v a  ........................... + - 4 11
Bromus m a d r i te n s i s  .................... + — 12 12
G eranium  m o lle  ............................. + •4* 4 —
C on v o lv u lu s  a r v e n s i s  ............... + - 11 -
C arduus p y c n o ce p h a lu s  ............. + - - 4*
’J r t i c a  u r e n s .................................. 12 4 - —
C a p s e l la  b u r s a - p a s t o r i s  . . . . — 4 4 -
F o en icu lu m  p ip e r i tu m  ............... - 4 4 -
S a lv ia  v e rb e n a c a  ......................... — 4 — 4
C e n ta u re a  c a l c i t r a p a  ............... — — 4 4
S t e l l a r i a  m edia ........................... — 4 — -
Sisym brium  o r i é n t a l e  ............... - 4 4 -
P an av e r rh a e a s  ............................. - - 4 -
A m aranthus d e f le x u s  ................. 4- - - -
C ynosurus e c h in a tu s  ................. 4- - - -
C irs iu m  a rv e n se  ........................... — 12 — -
R an is tru m  rugosum  ...................... - + - -
Galium  a c a r iñ e  ............................. — - 4
A rctium  m inus ................................ - — 4
X anthium  soinosum  ...................... — - — 4
Bromus h o rd a c e u s  ......................... — — — 4
Cynoglosum c re t ic u m  ................. - — — 4
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r io s
401 ; A lre d e d o re s  de T a la y u e la s .  XK4210
402 y 649 : A lre d e d o re s  de C a s i l l a s  de R an e ra . XK4305 
745 : A lre d e d o re s  de G a r a b a l la .  XK3908.
2 6 4
b re  s u e lo s  p ro fu n d o s , f r e s c o s  en i n v ie r n o ,  p e ro  que se  de 
se c a n  b a s ta n te  en v e ra n o . D inám icam ente se  r e l a c i o n a  con 
e l  C arduo-H ordeetum  l e p o r i n i ,  que r e p r e s e n t a  su  e ta p a  o re  
v i a  y o r l a  p e r i f é r i c a .  (C uadro 43 2 )•
18 : C l. P o ly g o n o -P o e te a  annuae : V e g e ta c ió n  p io n e ra  n i t r o  
f i l a  s o b re  s u e lo s  com pactos de  cam inos y lu g a r e s  muy p i s £  
te a d o s .
1 8 .1 :  Ord. P o ly g o n o -P o e ta l ia  annuae :
1 8 .1 .1 :  A l. S c le ro c h lo o -C o ro n o p io n  s q u a m a ti : P ro p ia  de — 
s u e lo s  a r c i l l o s o s  co m pactos.
-  As. Polygono-C oronopetum  sq u am a ti ( S is s .1 9 6 9 )  O berd. 
1971 : En l l a n u r a s  a r c i l l o s a s ,  r e s t o s  de a n t ig u a s  la g u n a s  
d e se c a d a s  d e l  té rm in o  de T a la y u e la s ,  mas o menos e n c h a rc a  
d a s  en in v ie r n o ,  y que a p a re c e n  s e c a s  y c u a r te a d a s  a l  f i ­
n a l  de l a  p r im a v e ra , a p a re c e  una  com unidad de Coronopus -  
sq u am atu s , P la n ta g o  co ro n o p u s , Polygonum a v ic u l a r e  y Poa 
an n u a , ju n to  con o t r a s  e s p e c ie s ,  menos n i t r ó f i l a s ,  de Mo- 
l i n io - A r r h e n a th e r e t e a  e I s o e to -H a n o ju n c e te a ,  que creem os 
puede i n c l u i r s e  en e l  l u g a r  m encionado  d e l  e d i f i c i o  s i n t a  
xonóm ico. Hemos tom ado lo s  i n v e n t a r io s  s ig u i e n t e s  (C uadro 
442 ) :
N2 I n v e n t a r i o ...............................  164 165
A l t i t u d  s .n .m ..................................... 900 900
% C o b e r t u r a   65 80
C a r a c t e r í s t i c a s  :
P la n ta g o  co ro n o p u s   25 44
Coronopus squam atus .................... + 22
Polygonum a v i c u l a r e   -  11
Poa a n n u a     12 -
Com pañeras :
Rumex c r i s p u s   23 22
M entha p u l e g i u m ............................   12 23
A nthem is c o t i l l a   22 +
E le o c h a r is  p a l u s t r i s  .................  + 13
S is y m b re l la  a s p e r a    11 +
H e m ia r i a  g l a b r a ...........................  +
Cynodon d a c t y l o n ...........................  +
T r ifo l iu m  o m i th o p o d ip id e s  . .  -  +
Lythrum  h y s s o p i f o l i a  .................  -  +
Hordeum m arinum   .................  -  +
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J ) D iv . V u lo io -B ra c h y p o d ie a
V e g e ta c ió n  t e r o f í t i c a  e f ím e ra .
1 9 . C l. T u b e r a r ie te a  g u t t a t a e  : Com unidades t e r o f í t i c a s  
p io n e r a s  y e f ím e ra s ,  de c a r á c t e r  no n i t r ó f i l o  y óptim o me­
d i t e r r á n e o .
1 9 .1 :  Ord. T u b e r a r i e t a l i a  g u t t a t a e  : P a s t i z a l e s  t e r o f í t i -  
cos s i l i c í c o l a s .
1 9 .1 .1 :  A l. T u b e ra r io n  g u t t a t a e  : Con d o s  s u b a l ia n z a s  :
1 9 .1 .1 a  : S u b a l. T u b e ra r ie n io n  g u t t a t a e  : Com unidades de 
d e s a r r o l l o  p r im a v e ra l ,  h e l i ó f i l a s ,  s o b re  s u e lo s  que se  de­
se c a n  a l  com ienzo d e l  v e ra n o .
-  As. C o ry n eo h o ro -T u b e ra rie tu n i g u t t a t a e  B r .B l .  1931 :
P or to d o  e l  á r e a  s i l í c i c a  de n u e s t r o  t e r r i t o r i o  es  f re c u e n  
t e ,  en c l a r o s  so le a d o s  de b o sq u es  y m a to r r a l e s ,  cam inos — 
a re n o so s  no n i t r i f i c a d o s ,  y m edios s i m i l a r e s ,  un p a s t i z a l  
e f ím e ro , h e l i ó f i l o  y t e r m ó f i lo ,  r i c o  en e s p e c ie s  c a r a c t e ­
r í s t i c a s ,  e n t r e  l a s  que d e s ta c a n  : (C uadro  452 )
T u b e ra r ia  g u t t a t a  F i la g o  g a l l i c a
Rumex a n g io c a rp u s  T r i f o l iu m  a rv e n se
Evax c a rp e  ta n a  F i la g o  m inim a
C orynephorus f a s c i c u l a t u s  A ira  c a r io p h y l l e a  
A ir o p s is  t e n e l l a  T e e s d a l ia  c o r o n o p i f o l i a
H y p o c h a e ris  g la b r a  L a th y ru s  a n g u la tu s ,  e t c .
1 9 .1 .1 b :  S u b a l. M oenchien ion  e r e c ta e  : De d e s a r r o l l o  mas 
t a r d í o ,  a lc a n z a n d o  e l  máximo en v e ra n o , s o b re  s u e lo s  menos 
s e c o s .
-  Comunidad de H oench ia  e re c ta -S e d u n  te n u i f o l iu m  : En 
n i v e l e s  s u p ra m e d ite r rá n e o s ,  s o b re  s u e lo s  s u p e r f ic ia lm e n te  
a re n o s o s ,  p ero  que c o n se rv a n  l a  humedad l a r g o  tiem p o  en ho 
r i z o n t e s  i n f e r i o r e s ,  l a  p e n e t r a c ió n  de e s p e c ie s  de c a r á c ­
t e r  i b e r o a t i á n t i c o  m arca e s t e  t i p o  de  v e g e ta c ió n  t e r o f í t i ­
ca  s i l i c í c o l a  con un s e l l o  e s p e c i a l ;  d e b ie n d o  i n c l u i r s e  en 
l a  s u b a l ia n z a  M oenchien ion  e r e c t a e ,  aunqueno  tenem os d a to s  
s u f i c i e n t e s  p a ra  p ro n u n c ia m o s  en c u a n to  a  l a  a s o c ia c ió n  en 
que deben  e n c u a d ra r s e .
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C u ád ro  4 5 2
C o ry n e o h o ro -T u b e ra rie tu m  g u t t a t a e
N2 I n v e n t a r i o ................................ 069 068 038 026 070 035 095 355
A l t i t u d  s .n .m ..................................  900 900 1170 950 900 1070 900 880
% C o b e r t u r a   40 80 40 50 70 80 50 50
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n ,  
a l i a n z a  y ó rden  :
T u b e ra r ia  g u t t a t a   22 4- 32 + 11 32 21 22
Rumex a n g io c a rp u s  ......................  11 + 22 21 11 22 22 23
T r i f o l iu m  a rv e n se  . . .   -  22 + -  22 + + +
V u lp ia  m yuros ................................ -  33 -  32 + + + +
F i la g o  m in im a ................................ + + + -  11 + + +
Evax c a r p e t a n a .............................  + -  11 -  + + -  22
A ira  c a r l o p h y l l e a   -  4- -  +* + 22 + +
K y p o c h a e ris  g l a b r a .................... -  + 4* -  + -  + +
C orynephorus f  a s c i c u l a t u s  . • -  11 -  -  + -  -  11
F i la g o  g a l l i c a .............................  + -  11 -  + -  -  -
A ir o p s is  t e n e l l a ......................... 4- -  -  -  -  -  -  +
T e e s d a l ia  c o r o n o p i f o l i a  . . . .  -  -  4- -  -  4- -  -
T r i f o l iu m  g lo m e ra tu r a ...............  + + -  -  -  -  -  -
J a s io n e  m o n ta n a ........................... -  -  + -  -  -  + -
L a th y ru s  a n g u la tu s    -  + -  -  -  -  +
M icropyrum  t e n e l l u m .................  -  -  4- -  -  -  -  +
C a r a c t e r í s t i c a s  c l a s e  :
G aliura p a r i s i e n s e   -  4- + 4- -  + -  4-
M edicago m in im a ...........................  -  + -  4- 4- -  -
A s te ro lin u m  s t e l l a t u m ............. -  -  + + -  -  -  4*
A v e l l i n i a  m i c h e l i i .................... -  -  -  4* -  -  -  +
T r i f o l iu m  s c a b r u m   -  + -  -  4- -  -  -
D esm aze ria  r i g i d a  •  .................  -  -  + + -  -  -
B rachypodium  d is ta c h y o n  . . . .  + -  -  + -  -  -  -
Com pañeras :
S c le r a n th u s  annuus . . . . ..........  + 4- + + 12 -  4* +
P e t r o r h a g ia  p r o l i f e r a ............  4* + -  + + 4* 4- -
H y p o c h a e r is  r a d i c a t a ...............  + + 4* -  + + +
A g r o s t i s  c a s t e l l a n a     22 4- -  -  12 -  4* 12
S i le n e  g a l l i c a   4- 4* -  -  4* -  4- 4*
T r i f o l iu m  c a m p e s t r e   -  33 -  -  22 + 4-
L eon todón  t a r a x a c o i d e s   4* 4* 4* 4- 4- 4*
L a v an d u la  p e d u n c u l a t a   -  -  + -  4- 11 4-
S a g in a  a p é t a l a    -  -  + 4- -  4- -  4-
Chamaemeium m ix tu m   -  4- -  4* 4- -  4- -
H e m i a r i a  g l a b r a ........................  -  + 4- 4- 4- -  4*
S a n g u iso rb a  m i n o r ......................  4- 4* -  4- + 4-
Cynodon d a c t y l o n    -  4- -  -  4- - 1 2  4-
C is tu s  l a d a n i f e r   -  -  11 4- 4* -  -
C re p is  v i r e n s    -  4- -  -  4* -  4- -
A egy lops t r i u n c i a l i s ...............  4- 11 -  -  -  -  4* -
H ypericum  p e r f o r a t u m ...............  4- -  -  4* 4* -  -  -
P la n ta g o  co ronopus   -  4* -  -  -  -  4-
C o n v o lv u lu s  a r v e n s i s  . . . . . . .  -  -  -  4- 4* -  -  -
V ic ia  l ú t e a    -  4- -  -  -  4- -  -
T h a p s ia  v i l l o s a   -  -  -  -  4- -  4*
K e lich ry su m  s e r o t i n u m ............. -  -  -  11 4*
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P r ese n te s  en un s o lo  in v e n ta r io
D a c ty l i s  h i s p á n ic a  -h, C en tau riu m  g ra n d if lo ru m  +, C en tau ­
r e a  p in a e  +, A n a g a l l is  a r v e n s i s  +, en 069; M entha s u a v e -  
o le n s  +, M edicago s a t i v a  +, en 068; A narrhinum  b e l l i d i f o -  
l iu m  +, A re n a r ia  l e p to c la d o s  +, E o m u n g ia  p e t r a e a  +, H e li  
chrysum  s to e c h a s  +, P r u n e l l a  l a c i n i a t a  +, A rg y ro lo b iu m  za  
n o n i i  +, en  033; C e ra s tiu m  g lom eratum  +, Bromus ru b e n s  
F i la g o  s p a th u l a t a  +, en  026; P a ro n y c h ia  e c h in u la t a  +, Th£ 
mus m a s t ic h in a  1 2 , S i le n e  p o r te n s i s  +, N ea to s tem a  apulum  
+ » A egylops g e n ic u l a t a  +, T r i f o l iu m  a n g u s t i f o l iu m  +, T ae-
n ia n th e ru m  cap u t-m ed u sae  +, en 070; C orynephorus c a n e s -----
cen s  2-2, Sesam oides c a n e sc e n s  +, H elianthem um  apeninum  +, 
Ju n cu s  c a p i t a t u s  +, P o ly c a rp o n  te t r a p h y l lu m  +, K e l ia n th e -  
mum s a l i c i f o l i u m  +, en 095; S i le n e  l e g io n e n s i s  •*-, T u b era­
r i a  l ig n o s a  +, A ra b id o p s is  t h a l i a n a  +, F i la g o  a r v e n s i s  +, 
Ju n cu s  pygmaeus +, E ro p h i la  v e rn a  +, A g r o s t is  t e n e r r im a  + 
Ju n c u s  b u fo n iu s  +, P s i l u r u s  in c u rv u s  +, L in a r i a  a r v e n s i s  
+, C e ra s tiu m  g r a c i l e  +, en 355 .
P ro c e d e n c ia  de l o s  in v e n ta r io s
069 : E n tre  C a s i l l a s  de R an e ra  y T a la y u e la s .  XK4807.
068 + 026 : P i s t a  f o r e s t a l  a l  p ic o  R an e ra . XK4703.
038 : C o lla d o  d e l  p ic o  R an e ra . XK4408.
070 s E n tre  C a s i l l a s  y T a la y u e la s .  XK4306.
085 s Los C h ic o te ro s .  XK4106.
095 : A lre d e d o re s  de l a  la g u n a  de T a la y u e la s .  XK5009.
355 : E n tre  T a la y u e la s  y C a s i l l a s .  XK4907.
Cuadro 469
Comunidad de M oenchia e r e c t a
2 6 8
*N2 I n v e n t a r i o ..................................  64-1 590 397 393 296
A l t i tu d  s . n . r a ....................................  1180 1060 1040 1040 900
fo C o b e r t u r a ....................................... 60 80 70 80 70
C a r a c t e r í s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  
s u b a l ia n z a  M oenchien ion  :
M oenchia e r e c t a  ............................. 12 11 11 32
Sedum te n u i f o l iu m  ........................ .23 33 22 + -
M y o so tis  r a n o s is s im a  ................. - 4- + - 4 -
P i s t o r i n i a  h i s o a n ic a  ................. — - 4- 11 —
C orynephorus ca n e sc e n s  ............ - - - 4- 22
S esam oides ca n e sc e n s  ................. — — + 4- —
C a r a c t e r í s t i c a s  a l i a n z a  y ó rden  
T u b e ra r ia  g u t t a t a  ........................ 22 11 21 4 * 4-
V u lp ia  b rom oides ................. .. 11 + 4* 22 4-
Rumex a n g io c a rp u s  ........................ 4* 11 + 4* 22
T r ifo l iu m  a rv e n se  ........................ 22 + — 4* 4-
F i la g o  g a l l i c a  ................................ - + + - 4 *
F i la g o  m inim a ................................ + - + 22 -
Evax c a r o e ta n a  .............................. + — + 4- -
C orynephorus f a s c i c u l a t u s  . . . - + 4- 4 - -
M icropyrum  te n e llu m  .................... + - 4- 4* -
A ira  c a ry o o h y l le a  ........................ + + 4- - -
Cam pánula l u s i t a n i c a  ................. — — + 23 -
J a s io n e  m ontana ............................. — — +* 11 -
T o lo is  b a r b a ta  ................................ — — 4- 4* -
P s i i u r u s  in c u rv u s  ........................ 4* + - — —
C a r a c t e r í s t i c a s  c l a s e  :
C e ra s tiu m  g r a c i l e  ........................ + 11 + 4* 11
G alium  p a r i s i e n s e  ........................ + - 4- 11 -
C r u c ia n e l la  a n g u s t i f o l l a  . . . . 4 * — 4- 11 -
Alyssum  g ra n a te n s e  ...................... 4- 4* - 4- -
A s te ro lin u m  l in u m - s te l l a tu m  . 4- 4- - - —
N eato stem a  a p u la  ........................... 4- — - — 4-
Com pañeras :
A g r o s t i s  c a s t e l l a n a  .................... 12 23 4* 4- 4-
Chamaenelum m ixtum ................. + + 4* 4* —
Thymus m a s t ic h in a  ........................ + 4 - 4* 4- —
E y p o c h a e r is  r a d i c a t a  ................. — 4- 4- - 4-
T h a o s ia  v i l l o s a  ............................. — 4* 4* 4- —
L av an d u la  o e d u n c u la ta  ............... - - 4* 4* 4-
H elianthem um  aoeninum  .................. + — + 4* -
L in a r i a  arvens*» s ................................ + + — — —
P e t r o r h a g ia  p r o l i f e r a  .................. + 4* — — —
M ibora  m inim a ......................................... — 22 + — —
S i le n e  g a l l i c a  ...................................... + — — 4- —
Poa b u lb o sa  ....................................... + — 4- — —
V io la  k i t a i b e 1ia n a  ...................... 4- + — — —
T r if o l iu m  ca m p es tre  ........................ + — 4- — —
E ro o h i la  v e r n a .............................. — + — — 11
S c le r a n th u s  annuus ........................... — + + - -
C re o is  v i r e n s  ......................................... — — 4* 4- -
Cynodon d a c ty lo n  ........................... — 4- - 12 —
D ip c a d i s e r o t in u n  ........................ + - + - -
269
P r e s e n t e a  en  u n  s o l o  i n v e n t a r i o
T r if o l iu m  s t r i c tu m  +, T r i f o l iu m  scabrum  +, Xeranthemum in a  
p ertum  +, S i le n e  c ó n ic a  +, E y p o c h a e r is  g l a b r a ,  Bromus sq u a  
r r o s u s  +, en 641; S a x í f r a g a  c a r p e ta n a  1 1 , T r i f o l iu m  s t r i a -  
tum 22 , P a r e n t u c e l l i a  l a t i f o l i a  +, H ypericum  p e r fo ra tu m  +, 
S a x í f r a g a  t r i d a c t y l i t e s  +, en 590; C on v o lv u lu s  l i n e a t u s  +, 
A rm eria  a l l i a c e a  +, en 397; K ed icag o  lu p u l i n a  1 1 , S c irp u s  
h o lo sc h o e n u s  +, T r i fo l iu m  g lom era tum  +, S ag in a  a p é t a l a  +, 
en 296.
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n ta r io s
641 : C o llad o  de l a  P l a t a ,  e n t r e  A l i a g u i l l a  y T a la y u e la s .  
XX4404.
590 : A re n a le s  de l o s  C h ic o te r o s .  XK4206.
397 + 398 : L lan o s a re n o so s  en l a  s i e r r a  de T a la y u e la s .  
XK4210.
296 : P ro x im id ad es  de l a  la g u n a  d e  T a la y u e la s .  XK5009.
R e s u lta n  d i f e r e n c i a l e s  f r e n t e  a  l a  a n t e r i o r  com unidad : 
M oenchia e r e c t a ,  Sedum te n u i f o l iu m ,  P i s t o r i n i a  h i s p á n ic a ,  
S esam oides c a n e s c e n s , Cam pánula l u s i t a n i c a ,  C ory n ep h o ru s 
c a n e s c e n s , M y o so tis  ra m o s is s im a , e t c .  (C uadro  462) .
19*2: Ord. B ra c h .y p o d ie ta lia  d is ta c h y a e  : Com unidades t e r o -  
f í t i c a s  c a l c í c o l a s .
1 9 .2 .1 :  A l. T h ero -B rach y p o d io n  :
-  As. S a x ifra g o -H o rn u n g ie tu m  o e t r a e a e I z c o  1974 s Las 
com unidades e s t r i c t a m e n te  t e r o f í t i c a s  c a l c í c o l a s  a p a re c e n  
tem p o ra lm en te  en a lg u n o s  c l a r o s  de lo s  b o sq u es  y m a to r r a ­
l e s ,  lu g a r e s  quemados l a  tem p o ra d a  a n t e r i o r ,  e t c . ,  p e ro  so 
l o  l o  h acen  de un modo r e la t iv a m e n te  e s t a b le  en l o s  peque­
ñ o s  r o d a le s  de l o s  r e l l a n o s  t e r r o s o s  de l o s  ro q u e d o s , don­
de l a  f a l t a  de s u f i c i e n t e  s u e lo  im p ide  que l a  v e g e ta c ió n  
e v o lu c io n e  m as.
A l l í  e s ,  p re c is a m e n te ,  donde e n c u e n tra  su  óp tim o e s t a  
com unidad, cuy as  p r in c ip a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  so n  :
2 7 0
Cuadro 47g
S a x ifra g o -K o rn u n g ie tu m  o e t r a e a e
N2 I n v e n t a r i o  .............................. 012 324 018 242 290 304 592 614
A l t i t u d  s .n .m ................................. 950 820 1320 810 950 1050 1150 1150
5$ C o b e r t u r a ................................... 50 60 40 90 50 40 55 50
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c i a c ió n  
y a l i a n z a  :
H o rn u n g ia  p e t r a e a  .................... + 4* 22 12 11 4- 33 22
A r a b is  r e c t a  ................................. + 4- 11 4- 4- 11 23 23
S a x i f r a g a  t r i d a c t y l i t e s  . . . 21 - 11 - 12 - 4- 11
A r e n a r i a  m o d e s ta  ....................... + — — — - + — —
C am pánula  d ic h o to m a  ............... — + - — — 4* 4* —
T h l a s p i  p e r f o l i a t u m  ............... - - - - - - 4- 4-
B up leurum  b á ld e n s e  .................. — — — 4- — — — 4*
C a r a c t e r í s t i c a s  ó rd e n  y c l a s e  : 
A s te r o l in ú m  l i n u m - s t e l l a t u m  4- 11 4* 4- 4* 4-
M in u a r t i a  h y b r id a  .................... 4- — 4* 4- 4- 4* 4* 4*
A r e n a r ia  l e o t o c l a d o s  ............. + 4* - — 4- 4* 4- 11
C ly p e o la  j o h n t h l a s p i  . . . . . . 4* + — — 4- — - 12
C e n t r a n th u s  c a l c i t r a p a e  . . . 22 22 — — 4- - - 4-
D e sm a z e r ia  r i g i d a  .................... 4* 11 4* 4- 4- — —
G alium  ra in u tu lu m  ....................... + 4* — — 4- — — +
M edicago  m in im a ......................... — 22 — 4- — — 12 11
C e ra s t iu m  g r a c i l e  .................... — — — 4- - 11 4- 4-
A lyssum  g r a n a t e n s e  .................. - 4- — - + 4- 4- +
X eranthem um  in a p e r tu m  .......... — — — 4- 4- — - —
C am oanula  e r i n u s  ....................... 4- - 4* - - - - -
Com pañeras :
Sedum álbum  ................................... 4- 33 + 43 12 23 — 4*
T o r t u l a  r u r a l i s  ......................... 4» 13 34 4- 22 — —
P le u r o c h a e te  s q u a r r o s a  . . . . 23 - 4- 34 4- 4- 23 —
Bromus f a s c i c u l a t u s  ............... + 21 — 22 11 — 4- —
G eran ium  r o tu n d i f o l iu m  . . . . — 4- — 4* 4- — 4- 4*
P o a  b u lb o s a  ................................... 4- — — 12 23 4* 12 —
Bromus r i g i d u s  ............................ 11 — - 4- 4- — - -
E ro d iu m  c i c u t a r i u m  .................. — 4- — 4- — — 4- 4-
E r o p h i l a  v e r n a  ............................ — — — 4- + 4- 4- 4-
Sedum a c r e  . . . . . . . . . . . . . . . . — 4- — 4- 12 — — —
C y n o su ru s  e le g a n s  .................... — — — 4- — - 12 —
C ard am in e  h i r s u t a ............. .. _ — — 4- — — 4- —
B rach y p o d iu m  re tu s u m  ............. — — _ 4- — 4* - —
G alium  lu c id u m  ............................ 4* — — — 4- — — —
M y o so tis  r a m o s is s im a  ............. — — — — 4* 4- - —
l i n a r i a  s im o le x  ......................... — + — — — 4* - —
F i l a g o  p y ra m id a ta  .................... - 4* — - - - - 4*
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P r e se n te s  en un s o lo  in v e n ta r io
H ip p o c re p is  c i l i a t a  11 , D ip c a d i s e ro tin u m  +, B rachypo- 
dium  d is ta c h y u m  +, S isym brium  supinum  +, en 324; P e tro  
r h a g ia  p r o l i f e r a  + en 242; V e ró n ic a  a r v e n s i s  +, P s o ra -  
l e a  b itu m in o sa  +, en 290; P o t e n t i l l a  ta b e rn a e m o n ta n i +■ 
A cinos a lp in u s  +, Aphanes m ic ro c a rp a  +, en 592; Bug!os 
s o id e s  a r v e n s i s  +, Teucrium  b o try s  +, V e ró n ic a  p ra e c o x  
+, H olosteum  um b ella tu m  +, Conopodiim  ramosum + en 614.
P ro c e d e n c ia  de lo s  i n v e n ta r io s
012 : C erca  de G a ra b a l la .  XK3907.
324 : J u n to  a  S a n ta  Cruz de Moya. XK4823*
018 : L a d e ra  d e l  P e la d o . XK3902.
242 : E n tre  V il la n u e v a  y B en ag éb er. XJ5996.
290 : E n tre  M ira  y G a ra b a l la .  XIC3805.
304 : L a d e ra  d e l  C harcón , c e r c a  de A l i a g u i l l a .  XJ4597* 
592 : U m bría d e l  M azm orra. XK4206.
614 : E n tre  G ra ja  de Campalbo e H i g u e n e l a s .  XK5017.
S a x i f r a g a  t r i d a c t y l i t e s  Cam pánula d ich o to m a
H ornum gia p e t r a e a  A ra b is  r e c t a
A re n a r ia  m o d esta  T h la s p i  p e r f o l ia tu m
Bupleurum  b á ld e n s e ,  e t c .  (C uadro 472)
K) D iv . F estu co -B ro m ea
P a s t i z a l e s  s e c o s  v iv a c e s .
20: C l. F e s tu c o -B ro m e te a  : P a s t i z a l e s  c a l c í c o l a s  h e m ic r ip -  
t o f í t i c o s  s o b re  s u e lo  seco  o con humedad c l im á t i c a ,  de óp­
tim o  c e n tro e u ro p e o  y s u b m e d ite r rá n e o .
2 0 .1 :  Ord. B ro m e ta lia  e r e c t i  : Comprende lo s  p a s t i z a l e s  me 
n o s  s e c o s  de l a  c l a s e ,  con óptim o c e n tro e u ro p e o
2 0 .1 .1 :  A l. M esobromion : P a s to s  d e n so s  s o b re  s u e lo s  f r e s ­
c o s ,  aunque poco p ro fu n d o s , g e n e ra lm e n te  en u m b ría s .
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P a s t i z a l e s  de C irs io -O n o b ry c h ie tu m  h is p a n ic a e  
c e r c a  de T a la y u e la s .  Puede a p r e c i a r s e  l a  abundan  
c i a  de l a s  O n o b ry ch is , O non is , L o tu s , y e je m p la ­
r e s  s u e l t o s  de S a lv ia  p r a t e n s i s .
-  As. C irs io -O n o b ry c h ie tu m  h is o a n ic a e  : E m pobrecida  y a  en 
g ra n  p a r t e  de  su s  e le m en to s  c a r a c t e r í s t i c o s  a lc a n z a  e s t a  -  
a s o c ia c ió n  n u e s t r o  t e r r i t o r i o  en l a s  u m b ría s  mas f r e s c a s ,  
d e l  p is o  s u p ra m e d ite r ró n e o , s o b re  s u e lo  poco p ro fu n d o .
Se t r a t a  a q u í de un p a s t i z a l  b a jo ,  dom inado p o r  leg u m i­
n o s a s ,  donde d e s ta c a n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s 
O n obrych is  h i s p á n ic a  C o r o n i l la  m inim a s s p .  m inim a
O nonis re p e n s  S a lv ia  p r a t e n s i s
Bromus e r e c tu s  G alium  verum
Su m e jo r d e s a r r o l l o  l o  t i e n e  en á r e a s  de s u s t r a t o  p a r ­
c ia lm e n te  s i l í c i c o ,  donde s e  p r e s e n ta  u n a  v a r i a n t e  de  l a  -  
s u b a s o c ia c ió n  a g ro s t ie to s u m  t e n u i s ,  de  R iv a s -M a r t ín e z  y G. 
López, que v ie n e  in d ic a d a  p o r  l a  p r e s e n c ia  d e  P la n ta g o  s u -  
b u l a t a ,  A c h i l le a  to m e n to sa , A rm eria  a l l i a c e a ,  J a s io n e  mon­
ta n a ,  e t c .  (C uadro 4-32)
2 0 .1 .2 :  A l. X erobrom ion : E s ta  a l i a n z a ,  de p a s t i z a l e s  mas 
x e r ó f i l o s  y de m ayor p e n e t r a c ió n  en t e r r i t o r i o  m e d ite r r á n e o  
h a  s id o ,  c u r io sa m e n te , c a sa d a  p o r  a l t o  o o r muchos a u t o r e s ,  
a l  d e s c r i b i r  l a  v e g e ta c ió n  de t e r r i t o r i o s  de l a  E spaña me-
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Cuadro 4-82 
C ir s io -O n o b ry c h ie tu m  h i s o a n i c a e
N2 I n v e n t a r i o    119 462 640 675 754 595 406
A l t i t u d  s .n .m ...............................  1090 1050 1180 1050 1040 1010 1000
P e n d ie n te  y o r ie n ta c ió n  . ••  20H 10NW 5& 5NE 25ITE 15NE 25NW
$  C o b e r t u r a .................................. 100 70 80 85 90 90 90
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n ,  
a l i a n z a  y ó rd en  :
O nobrych is  h i s p á n ic a  ............
Bromus e r e c tu s  ........................ ..
O nonis re p e n s  .............................
Galium  v e r u m ...............................
S a lv ia  p r a t e n s i s ................... ..
S e s e l i  montanum ............
F i l ip é n d u la  v u l g a r i s  .............
Phleum  b e r t o l o n i i  ....................
C a r a c t e r í s t i c a s  c la s e  :
B rachypodium  p h o e n ic o id e s  . 
P o t e n t i l l a  ta b e m a e m o n ta n i 
C o r o n i l la  m inim a m inim a • • •
H ie rac iu m  p i l o s e l l a  ...............
A venula c f .  m i r a n d a n a ..........
C arex h u m ilis  .............................
C a r l in a  v u l g a r i s  ......................
A c h i l le a  o d o ra ta   ....................
A n th y l l i s  v u l n e r a r i a  ............
M edicago l e i o c a r p a  .................
M edicago s a t i v a  ........................
D i f e r e n c ia l e s  s u b a s o c ia c ió n  :
P la n ta g o  s u b u la ta  ....................
A rm eria  a l l i a c e a .................
A c h i l le a  to m en to sa  .................
A g r o s t is  n e b u lo s a  ....................
J a s io n e  m ontana . . . . . . . . . . .
Com pañeras s
Thymus v u l g a r i s  ........................
K o e le r ia  v a l l e s i a n a  ...............
H elianthem um  c in e reu m  ..........
L av an d u la  l a t i f o l i a  ...............
C atananche  c a e r u l e a ...............
G e n is ta  s c o ro iu s  ......................
L o tu s  c o r n ic u la tu s  v i l l o s u s  
Dorycniura p e n ta p h y llu m  . . . .
Erysimum g ra n d if lo ru m  ..........
E r in a c e a  a n t h y l l i s  .................
F e s tu c a  s p .......................................
A p h y lla n th e s  m o n s p e l ie n s is
H ip p o c re p is  g la u c a  .................
H elianthem um  apeninum  ..........
L euzea c o n i f e r a  .........................
Linum n a rb o n e n se  ......................
Teucrium  g n ap h a lo d e s  . . . . . .
44 12 11 54 22 44 44
+ 11 22 22 22 11 +
+ 12 — 4- + 25 12
12 — + 4- — 4- 11
— — — 12 4- 4- 11
— - 4* 11 4- -
+ - - - - - 12
*• + mm 4-
+ + 4- 12 15
4- — 4* 4- + 11 25
+ — 25 12 4* 55 —
— 4- 12 4- 12 ! + —
— - 4- 22 12 — —
- - 4* 4- - - 4*
+ - - 4- - 4- -
- - - - 4* - 4*
+ - 4- - - — -
— - 4* 4- - - -
• 4- 4-









11 22 11 52 22 + 4-
11 + 11 11 12 I 4* 4*
22 12 12 4- 4> 4- 4*
4- 22 4- 22 + 11
+ — 4- 21 11 : 11 4*
22 25 4* 4- 55 - —
11 — — 4* 4- i 22 22
4- + + 4- 12 i 4- 4-
4* - 4* 4- - 4- 4-
4- 4* 22 4* — | 4-
- 11 - 4- - 4* 11
4* — — 4- - 4- 4-
11 - — - 4* - 4-
+ - 4- 4- - + -
- - 4- 4- - 4* -
4* - + 4- - - -
— 4- — - - 4* 4*
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P r e se n te s  en dos in v e n ta r io s
Phlom is l i c h n i t i s  + en 640 y 675; Galium  p in e to ru m  22 en 
119 y + en 395; C a rd u n c e llu s  m o n s p e l ie n s is  + en 640 y 395; 
B e l l i s  p e r e n n is  + en 395 y 406; Poa b u lb o s a  + en 119 y en 
640; P o ly g a la  m o n sp e lia c a  + en 462 y 640; T eucrium  cham ae- 
d ry s  + en 640 y 754; S c a b io sa  t u r o l e n s i s  en 640 y 675; 
K n a u tia  p u rp u re a  + en 640 y 6 7 5 f A sp e ru la  c y n a n c h ic a  +• en 
462 y 675; A t r a c t y l i s  h n m il is  + en 462 y 640.
P r e s e n te s  en un s o lo  in v e n ta r io
A nacam ptis p y ra m id a lis  +, A cinos a lp in u s  s s p .  m e r id io n a l i s  
+, S i le n e  m e l l i f e r a  +, T eucrium  aureum  +, en  119; Geum s y l  
v a tic u m  +, J u n ip e ru s  h e m is p h a e r ic a  +, A rg y ro lo b iu m  z a n o n i i  
+, en 395; P r u n e l l a  h a s t i f o l i a  +, I n u la  m ontana +, S ta ch y s  
o f f i c i n a l i s  +, en 406; D a c ty l i s  h i s p á n ic a  +, A s t r a g a lu s  in
can u s  +, en 462; B rachypodium  re tu su m  22 , Fumana procum -----
bens +, F e s tu c a  h y s t r i x  B i s c u t e l l a  v a l e n t i n a  +, en 640; 
P la n ta g o  m ed ia  +, R an u n cu lu s g ram in eu s  +, T eucrium  po lium  
s s p .  expansum +, S ta e h e l in a  d u b ia  +, A rrh en a th e ru m  e l a t i u s  
1 2 , S t ip a  p u lc h e r r im a  +, L i th o d o ra  f r u t i c o s a  +, O d o n ti te s  
v i s c o s a  +, C o r is  m o n s p e l ie n s is  +, E p ip a c t i s  a t r o r u b e n s  +, 
C en tau rium  l i n a r i f o l i u m  +, en 675; P r u n e l l a  v u l g a r i s  +, J u  
n ip e r u s  o x y ced ru s  +, C e n ta u re a  p a n ic u l a t a  +, P la n ta g o  s e r ­
p e n t in a  +, Daphne gn id ium  +, P runus s p in o s a  +, en 754.
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r io s
119 : V a l le  de l o s  C h ic o te r o s .  XK4106.
462 : A lre d e d o re s  de L a n d e te . XK3718.
640 : C o lla d o  de l a  P l a t a ,  e n t r e  A l i a g u i l l a  y T a la y u e la s .  
XK4404.
675 : Be A l i a g u i l l a  a l  ro d en o  de P eñas P a rd a s .  XK4003.
754 : E n tre  A l i a g u i l l a  y G a r a b a l la .  XK4103*
395 y 406 : E n tre  T a la y u e la s  y G a r a b a l la .  XK4210.
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d i t e r r á n e a ,  d o n d e , s i n  em bargo , s e  h a c í a  c o n s t a t a r  l a  p r e ­
s e n c i a  de  a s o c i a c io n e s  d e  M esobrom ion .
P ro b a b le m e n te  e s to  e s  c o n s e c u e n c ia  d e  l a  a m p l i tu d  a s ig n a  
d a  a  l a  a l i a n z a  A p h y l la n t io n ,  en  cuyo  s e n o  h a n  s id o  i n c l u i ­
d a s  g ra n  núm ero d e  co m u n id ad es  de  p a s t i z a l ,  q u e , a  n u e s t r o  
e n te n d e r ,  p o d r ía n  t e n e r  en X ero b ro m io n  un l u g a r  mas a p r o p ia  
d o .
S i ,  como vemos h a b i tu a lm e n t e ,  l a  a l i a n z a  A p h y l la n t io n  s e  
c o n s id e r a  fo rm ad a  p o r  l o s  p a s t i z a l e s , s e c o s  o p s i c r o x e r ó f i -  
l o s ,  dom inados p o r  h e m i c r i p t ó f i t o s  acom pañados p o r  a r b u s to s  
mas o menos a b u n d a n te s ,  no  c ab e  d u d a  que  l a  d i s t i n c i ó n  en­
t r e  ambas a l i a n z a s  v a  a  s e r  muy d i f í c i l ,  y ,  en  c u a l q u i e r  c a  
s o , b a s t a n t e  a r t i f i c i a l .  Nos p a r e c e  mas c o r r e c t o  s e p a r a r l a s  
de  modo que l a s  co m u n id ad es  d e  p a s t i z a l  q ueden  en  F e s tu c o -  
B rom etea  y l a s  de  m a t o r r a l  en R o s m a r i n e t a l i a .
Al i g u a l  que e r a  n e c e s a r i o  s e p a r a r  f i t o s o c i o l ó g i c a m e n t e ,  
de  un  modo c l a r o ,  l o  que so n  l o s  p a s t i z a l e s  t e r o f í t i c ó s  de 
l o s  v iv a c e s ,  c o s a  que r e c ie n te m e n te  h a  h e ch o  R iv a s - H a r t ín e z  
(1 9 7 7 ) , en u n  t r a b a j o  m a g i s t r a l ,  que s i e n t a  u n a s  n u e v a s  ba­
s e s  p a r a  t r a b a j a r  s o b re  l o s  p a s t i z a l e s  m e d i t e r r á n e o s ;  s e  h a  
ce  a h o ra  n e c e s a r i o  d e j a r  s e p a r a d o s  con  c l a r i d a d ,  a  n i v e l  f i  
t o s o c i o l ó g i c o ,  l o  que so n  p a s t i z a l e s  d e  l o s  m a t o r r a l e s .
E s to  c o n l l e v a r á  e l  t r a n s p a s o  de m uchas e s p e c i e s  y  comuni^ 
d a d e s ,  c o n s id e r a d a s  d e  O n o n id o -R o s m a r in e te a  o s u s  u n id a d e s  
s in ta x o n ó m ic a s  i n f e r i o r e s ,  a  F e s tu c o - B r o m e te a ;  a lg u n a s  d e  -  
l a s  c u a le s  y a  a p a r e c ía n  i n d i s t i n t a m e n t e ,  en  m uchas p u b l i c a ­
c io n e s ,  como c a r a c t e r í s t i c a s  d e  u n a  y o t r a  c l a s e ,  como p o r  
e jem p lo  P o t e n t i l l a  ta b e r n a e m o n ta n i ,  K o e l e r i a  v a l l e s i a n a ,  Co 
r o n i l l a  m inim a s s p .  m in im a , e t c . ; en  g e n e r a l  h e m i c r i p t ó f i ­
t o s  que d e b e rá n  r e v e r t i r  a  F e s tu c o - B r o m e te a ,  a c tu a n d o  como 
c o m p a ñ e ra s ,o  d i f e r e n c i a l e s  d e  co m u n id a d es  d e te r m in a d a s ,  en  
l a  c l a s e  O n o n id o -R o s m a r in e te a .
No e s  n u e s t r o  p r o p ó s i t o ,  n i  e n t r a  en  n u e s t r a s  p o s i b i l i d a  
d e s  a c t u a l e s ,  e s t r u c t u r a r  a q u í  e s t a  r e m o d e la c ió n ,  p o r  l o  —  
que s e g u ire m o s , p a r a  p a s t i z a l e s  y m a t o r r a l e s ,  b á s ic a m e n te  -  
l a s  i d e a s  a c e p ta d a s  h a s t a  l a  f e c h a .
Lo que s í  c reem o s que p u ed e  s e r  i n t e r e s a n t e  y c l a r i f i c a ­
d o r ,  de  m om ento, e s  p r e s e n t a r  un c u a d r o ,  a  modo d e  h i p ó t e -
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s i s ,  con  l o s  p r i n c i p a l e s  p a s t i z a l e s  v iv a c e s  c a l c í c o l a s  que 
s e  pueden  e n c o n t r a r  en á r e a  m e d i t e r r á n e a ,  en b a s e  a  l o s  d o s  
f a c t o r e s  e c o ló g i c o s  mas d e c i s i v o s  p a r a  e l l o s ,  como so n  l a  -  
hum edad y l a  p r o f u n d id a d  d e l  s u e lo  :
c $ \r r)(5U
Suelo S e j s y \  i ¿xnidLo 2 > € jC-0 ■Hllvyi eAo
Profundo r o  - 
Lyqoueioru
o^ - B rcycJL jy  p o d U tO 'V L  
pboe.nícoidUS A  wken < x í k e rí o q.
Somero StcpLoru tenací á^L t^íLt Xero-g>ro/Y'nicm, M2AoLro/mio^
LYGAE0-:STIPETEA FESTUCO BROMETEA
Donde c a d a  a l i a n z a  s e  c o lo c a  en  e l  l u g a r  d o n d e  suponem os 
t i e n e  su  ó p tim o , s i n  p e r j u i c i o  d e  que s e  p r e s e n t e  lo c a lm e n ­
t e  en t e r r i t o r i o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  a lg u n a  c a s i l l a  c o l in d a n ­
t e .
De e s t a  m a n e ra  l a  a l i a n z a  X e ro b ro m io n  t e n d r í a  un  l u g a r  
t e ó r i c o  im p o r ta n te ,  t a n t o  en  n u e s t r a  z o n a , como a  l o  l a r g o  
d e  to d a  l a  m o n tañ a  m ed ia  m e d i t e r r á n e o - s e p t e n t r i o n a l ,  p u d ie n  
d o , s e g u ra m e n te  r e c o n o c e r s e  b a s t a n t e s  a s o c i a c i o n e s .  De mo­
m en to , d a d a  l a  f a l t a  o am b ig ü ed ad  d e  l a  in f o r m a c ió n  a l  r e s ­
p e c to  en n u e s t r o  p a í s ,  m en c io n arem o s T ín icam en te  l a  :
-  Com. H ie ra c iu m  o i l o s e l l a - A n t h y l l i s  m au ra  : P a s t i z a l  h e  
m i c r i p t o f í t i c o  que fo rm a  l a  e t a p a  d e  t r a n s i c i ó n  e n t r e  e l  cas 
t i z a l  t e r o f í t i c o  d e  T h e ro -B ra c h y p o d io n  y  e l  m a t o r r a l  c a m e fí 
t i c o  d e  S a lv i e n io n ,  en  l a s  m o n ta ñ a s  subhúm edas m a e s t r a c e n -  
s e s ,  t a n t o  d e  n u e s t r a  zo n a  como mas a l  n o r t e .
S i  no e x i s t e  n in g ú n  f a c t o r , q u e  im p id a  s u  e v o lu c ió n  p ro ­
g r e s i v a ,  muy p r o n to  s e  e s t a b l e c e  e l  m a t o r r a l ,  p o r  l o  que e s  
d i f í c i l  e n c o n t r a r  i n d iv id u o s  p u ro s  d e  e s t a  co m u n id ad ; y a  que 
g e n e r a lm e n te  s e  l a  e n c u e n t r a  aún  co n  t e r ó f i t o s  d e  l a  e t a p a  
a n t e r i o r  y y a  con  a b u n d a n te s  e s p e c i e s  d e  d e  l a  p o s t e r i o r  -  
(au n q u e  c o n t r ib u y e n d o  é s t a s  muy poco  a  l a  c o b e r t u r a  t o t a l ) .
Como m u e s t r a  p re s e n ta m o s  l o s  i n v e n t a r i o s  r e u n id o s  en e l  
c u a d ro  49 2 , d onde  hem os a g ru p a d o  e n t r e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
d e  e s t e  t i p o  d e  v e g e t a c ió n ,  l o s  h e m i c r i p t ó f i t o s  mas c l a r a ­
m en te  p a s c í c o l a s ;  d e ja n d o  o t r o s ,  h a b i tu a lm e n t e  c o n s id e r a d o s  
de  R o s m a r i n e t a l i a ,  aunque  e s t o  s e a  d i s c u t i b l e ,  en  e l  g ru p o  
d e  c o m p añ e ra s  :
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Cuadro 49 g
C o m u n id a d  H i e r a c i u m  p i l o s e l l a - A n t h y l l i s  m a u r a
N2 I n v e n ta r io   .........................  105 115 794
A l t i t u d  s . n . m ....................................  1150 1260 1300
P e n d ie n te  y o r i e n t a c i ó n   -  25NE 15E
% C o b e r tu r a  ........................................ 80 80 70
C a r a c t e r í s t i c a s  X e ro b ro m io n  
y  u n id a d e s  s u p e r i o r e s  :
A n t h y l l i s  v u l n e r a r i a  m au ra  . . 44 44 12
H ie ra c iu m  p i l o s e l l a  ..................... 34 + +*
K o e l e r i a  v a l l e s i a n a  ..................... 22 11 11
B rach y n o d iu m  re tu s u m  .................. + + +
C arex  h u m i l i s  .................................... — 11 33
F e s tu c a  h y s t r i x  ............................... — 12 22
F e s tu c a  g r .  o v in a  .......................... 11 + —
P o t e n t i l l a  ta b e r n a e m o n ta n i  . . + + -
B rach y p o d iu m  p h o e n ic o id e s  . . . + —
Bromus e r e c t u s  ..................... .......... - + +
A v e n u la  g r .  p r a t e n s i s  ................ + + —
G alium  verum  ...................................... 12 — —
P h lo m is  l i c h n i t i s  .......................... + — —
L o tu s  c o r n i c u l a t u s  v i l l o s u s  . + — —
M edicago  l e i o c a r p a  ....................... + - -
S c a b io s a  t u r o l e n s i s  ..................... — + +
C om pañeras :
Thymus v u l g a r i s  .............................. 32 11 11
E r in a c e a  a n t h y l l i s  ....................... 11 22 22
H elian th em u m  c in e re u m  ................ 22 12 +
A p h y l la n th e s  m o n s p e l i e n s i s  . . + 34 11
Fum ana o rocum bens .......................... + + 12
L a v a n d u la  l a t i f o l i a  .................... + 12 +
H elian th em u m  a p e n in u r n ................ + • + +
T eu c riu m  a u r e u m .............................. — +
H e lic h ry su m  s e r o t in u m  ................ + —
O n o n is  p u s i l i a  ................................. - +■ +
Rhamnus s a x a t i l i s  .......................... — +
P r e s e n te s  en un s o lo  i n v e n t a r io
A venu la  b rom oides +, R osm arinus o f f i c i n a l i s  +, H ippo 
c r e p i s  g la u c a  +, P o ly g a la  m o n sp e lia c a  +, S t a e h e l in a  
d u b ia  +, S a tu r e ja  o b o v a ta  s s p .  c a s t e l l a n a  +, T eucrium  
g n a p h a lo d e s  +, A rg yro lob ium  z a n o n i i  +, en 105; C o r is  
m o n s p e l ie n s is  +, T eucrium  webbianum  +, C re p is  a lb id a  
+, Erysimum g ra n d if lo ru m  +, C a tan a n ch e  c a e r u le a  + ,C en 
t a u r e a  p in a e  +, en 115; S t ip a  o f f n e r i  33» O d o n ti te s  
l o n g i f l o r a  +, S a lv ia  l a v a n d u l i f o l i a  +, A s o e ru la  cynan  
c h ic a  +, P o ly g a la  r u p e s t r i s  +, en  794*
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Cuadro 50g
M a n tis a lc o -B ra c h y p o d ie tu m  n h o e n ic o id is
N2 I n v e n t a r i o ................................ 124 140 195 427 423 671 472 475
A l t i t u d  s .n .m ................................... 820 900 770 880 890 L000 1030 1080
fo C o b e r t u r a ...................................... 100 100 90 100 100 100 100 100
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c i a c ió n  
y u n id a d e s  s u p e r i o r e s  :
B rachypod ium  p h o e n ic o id e s  . . 55 55 45 55 55 55 44 55
Elym us h i s o i d u s  ............................ - 25 54 25 15 - 55 15
M edicago  s a t i v a  ............................ + 4- 52 55 55 4* 4* —
C e n ta u r e a  a s n e r a  ......................... 4- 12 12 4* 11 4- - -
G alium  verum  ................................... - 4- — 22 12 25 55 12
D a c t y l i s  h i s p á n i c a  .................... 11 4- + 4* 4- 4* 4* 4*
F o e n ic u lu m  p ip e r i tu m  ................ 25 - + 12 4* - 25 -
O n o n is  r e p e n s  ................................. - - + 54 4* - - 55
T rag o p o g ó n  d u b iu s  ....................... - + - 4* - 4* 4- 4*
P h lo m is  l i c h n i t i s  ....................... — - 4* 12 + - — —
E c h in o p s  r i t r o  -.............................. - + + 4- - 4- - -
P a l l e n i s  s p in o s a  ......................... 4* 4- 4- — - +  i - -
M a n t i s a lc a  s a lm a n t i c a  ............. - - - - - 11 4- 4*
S c a b io s a  a t r o p u r p ú r e a  ............ — 4- + — — — —
D i f e r e n c i a l e s  s u b a s o c ia c ió n  : 
Bromus e r e c t u s  ............................ 4* 11
I n u l a  h e l e n i o i d e s  ..................... - - - - - - 11 4-
A c h i l l e a  o d o r a ta  ....................... - - - - - - 4- 4-
P hleum  b e r t o l o n i i  ....................... - - — — — — — 4*
C om pañeras :
C o n v o lv u lu s  a r v e n s i s  ................ 12 11 4* 11 22 22 4-
V ic ia  s a t i v a  .................................... 4- - - 4- 4* 4- i + 4-
P oa a n g u s t i f o l i a  ......................... - 4- - 4- 4- - 4* 4*
A vena s t e r i l i s  .............................. 4- - 4- 4* 4* — + —
Scolym us h i s p a n i c u s  .................. - 4- 4- 4- - 4- - —
H y p ericu m  p e r f o r a tu m  .............. 12 - 4- - - 4* — —
C r e p is  v e s i c a r i a  ....................... + - - 4- 4- — — —
M ed icag o  l u p u l i n a  ....................... - - - 4- - 4- - 4-
T r i f o l iu m  o r a t e n s e  .................... — + — - - 4* - 22
T eu c riu m  c a p i ta tu m  .................... 4- — 4* — - 4- - -
S c o r z o n e r a  i a c i n i a t a  ............... — 4- — — 4* 4- - -
P la n ta g o  l a n c e o l a t a  .................. — - 4- - 11 - - —
D aucus c a r o t a  .............................. — + 11 — — - — -
A n th em is  c o t u l a  ............................ — 4- — - - 4* - -
Bromus m a d r i t e n s i s  ................... + — - 4- - - - -
A e g y lo p s  g e n i c u l a t a  ................ — 4* — 4* *•
P r e s e n t e s  en u n  s o lo  i n v e n t a r i o
Galium  lu c id u m  +, P s o r a le a  b i tu m in o s a  11 , S i le n e  v u l g a r i s  +, P i p t a -  
th e ru m  m ilaceum  +, S h e r a rd ia  a r v e n s i s  +, en  124; C o r o n i l l a  s c o r p i o i -  
d e s  +, R a p is tru m  rugosum  +, T r i fo l iu m  a n g u s t i f o l iu m  4*, T r i f o l iu m  la o  
paceum 4-, C ichorium  in ty b u s  +, en 140; E u p h o rb ia  s e r r a t a  4-, P la n ta g o
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P roced en cia  de l o s  in v e n ta r io s
105 : Camino de A l i a g u i l l a  a l  P e la d o . XK4101.
115 : Um bría de l a  s i e r r a  de A l i a g u i l l a .  XK4000.
794 : M acizo d e l  M azm orra, e n t r e  A l i a g u i l l a  y T a la y u e la s .  
XK4306.
2 0 .2  : Ord. B r a c h y o o d ie ta l ia  o h o e n ic o id is  : P a s t i z a l e s  s e ­
c o s  c a l c í c o l a s ,  de óptim o m e d ite r r á n e o  con humedad c l i m á t i ­
c a  b a ja ,  s o b re  s u e lo s  p ro fu n d o s .
2 0 .2 .1  : A l. B rach y o o d io n  o h o e n ic o id is  : P a s t i z a l e s  s e c o s  
d e n s o s , de a l t a s  h i e r b a s ,  s o b re  s u e lo  b a s ta n te  o ro fu n d o ,q u e  
c o n s e rv a  b ie n  l a  hum edad, de óp tim o  m e d i te r r á n e o  s e p t e n t r i o  
n a l .
-  As. M a n tisa lc o -B ra c h y o o d ie tu m  o h o e n ic o id is  Riv.G-od. & 
B o r ja  1961 : De óp tim o C a s te lla n o -M a e s trz g o -M a n c h e g o . Como 
t a l  común en n u e s t r a  zona p o r  m árgenes de cam in o s, a n t ig u o s  
campos ab an d o n ad o s, l i n d e r o s  de c u l t i v o s ,  e t c . , es d e c i r  con 
u n  c l a r o  m a tiz  s u b n i t r ó f i l o .
Se p r e s e n ta  con b a s ta n te s  v a r i a c io n e s  de u n as  a  o t r a s  l o  
c a l id a d e s ,  p u d iendo  r e c o n o c e r s e  a l  menos do s  s u b a s o c ia c io -  
n e s  : l a  t í p i c a ,  mas té r m ic a  y m e so ra e d ite r rá n e a , mas o t r a ,  
g e n e ra lm e n te  s u p ra m e d ite r r á n e a ,  mas m e s o f í t i c a  y menos n i -  
t r ó f i l a ,  donde se  com portan  como d i f e r e n c i a l e s  Bromus e r e c -  
t u s ,  I n u la  h e l e n i o i d e s ,  A c h i l l e a  o d o r a ta ,  Phleum  b e r t o lo n i i ,  
e t c . ,  que podemos denom inar brom etosum  e r e c t i ,  y que m arca 
e l  t r á n s i t o  h a c ia  l a  s ig u ie n te . ( C u a d r o  502) .
-  As. A venulo-B rach .yoodietum  o h o e n ic o id i s , nova : En l a s  
u m b ría s  mas o r o te g id a s ,  con f r e c u e n c ia  a l  p ié  de l o s  r i s c o s  
c a l i z o s ,  en t e r r i t o r i o  meso y s u p ra m e d ite r r á n e o ,  y s o b re  sue 
l o s  b a s ta n te  p ro fu n d o s , s e  p r e s e n ta n  p a s t i z a l e s  e le v a d o s  y 
d e n s o s ,  dom inados p o r  g ra m ín e a s , e s p e c ia lm e n te  B rachypodium  
p h o e n ic o id e s ,  acom pañada de a b u n d a n te s  e s p e c ie s  de B rom eta- 
l i a  e in c lu s o  de M o lin io - A r r h e n a th e r e te a .
Una de l a s  e s p e c ie s  c o n s ta n te s  en e s t a  com unidad , que -  
e le g im o s  p a ra  su  n o m e n c la tu ra , e s  l a  A v en u la , que, como co -
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a lb ic a n s  +, P la n ta g o  s e m p e rv ire n s  +, C h o n d r i l la  jú n c e a  +, 
en 195; P la n ta g o  la g o p u s  +, G e n is ta  s c o r p iu s  +, Bromas -  
s q u a r ro s u s  +, en 427; P o t e n t i l l a  r e p ta n s  23 , Bromus h o rd a  
ceu s  11 , A egyloos t r i u n c i a l i s  +, en 428; M é lic a  c i l i a t a  
1 2 , en 472; C e n ta u re a  s c a b io s a  +, en 671; C irs iu m  a rv e n se  
+, S a lv ia  v e rb e n a c a  +, H ie rac iu m  p i l o s e l l a  +, en 473*
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r io s
124 : S a n ta  Cruz de  Moya. XX4824.
140 : E n tre  S in a rc a s  y C a s i l l a s  de R an e ra . XK5101.
195 : E n tre  C am porrob les  y U t i e l .  XJ4385.
427 : A lre d e d o re s  de C am p o rro b le s . XJ4291.
428 : 'La L o b e ru e la . X J4191.
671 : A fu e ras  de A l i a g u i l l a .  XK4300.
472 y 473 : F u e n te  d e l  Te j o  ( A l i a g u i l l a ) .  XK4105
mentamos en e l  c a tá lo g o  f l o r í s t i c o ,  d e te rm in am o s como A. mi 
m ira n d a n a . Aunque, d e b id o  a s e r  e s p e c ie  poco c o n o c id a  h a s ta  
l a  f e c h a ,  r e c o g id a  p o r Sennen y r e iv in d ic a d a  como v á l i d a  -  
p o r J .  H olub , cuya e c o lo g ía  y á r e a  se  d e sc o n o c e n , s ie m p re  
n o s  queda a lg u n a  duda s o b re  l a  e x a c t i tu d  de l a  d e te rm in a — 
c ió n .  En c u a lq u ie r  c a so  se  t r a t a r í a  d e l  c o n o c id o  ta x o n  A. 
p r a t e n s i s  s s p .  i b é r i c a ,  p ro  p a r t e ,  a c tu a lm e n te  desm em brado 
p o r  e l  m encionado a u to r  en v a r io  tá x o n e s  e s p e c í f i c o s .
Ig u a lm e n te  r e s u l t a n  f r e c u e n t e s ,  y con c a r á c t e r  d i f e r e n ­
c i a l  f r e n t e  a  l a  a n t e r i o r ,  Tanacetura corymbosum, A rrh e n a th e  
rum e l a t i u s ,  C a tan an ch e  c a e r u le a ,  Geum s y lv a t ic u m , Phleum 
p h le o id e s ,  y , en g e n e r a l ,  h i e r b a s  mas o menos u m b r ó f i la s ,n o  
n i t r ó f i l a s ,  de T r i f o l i o - G e r a n i e t e a ,  Q u e rc e te a  i l i c i s ,  e t c .
E s ta  com unidad c o n ta c ta  p r in c ip a lm e n te  con e l  C irs io -O n o  
b ry c h ie tu m , a l  h a c e r s e  e l  s u s t r a t o  mas som ero p e ro  menos -  
p e rm eab le ; con e l  A p h y l la n t io n ,  a l  h a c e r s e  menos p ro fu n d o  
p e ro  p e rm e a b le , y con e l  M a n tis a lc o -B ra c h y p o d ie tu m , en lu g a  
r e s  so m e tid o s  a  l a  i n f l u e n c i a  a n tro p o z o ó g e n a .(C u a d ro  5 1 2 ).
2 0 . 2 . 2 :  A l. P h lom ldo-B rach .yuod ion  r e t u s i  : P a s t i z a l e s  s e c o s  
s o b re  s u e lo s  de c i e r t a  p ro fu n d id a d , de m edios con humedad 
c l i m á t i c a  d é b i l  y óptim o m e d ite r r á n e o  .
Cuadro 51a 2 8 1
A venulo-B rachyoodietum  o h o e n ic o id is
N« I n v e n t a r i o   482 685 396 702 471 343 416 360 682 110
A lt i tu d  s .n .m ..................................  910 320 1020 1320 1090 1310 380 850 340 1380
P en d ien te  y  o r i e n t a c i ó n   40N 20N 15N 5NW 10NW 35NE ION 25N 15N 10NW
Í» C o b e r tu r a .....................................
C a r a c t e r ís t ic a s  a s o c ia c ió n
100 100 100 90 90 90 95 85 100 90
y u n id a d es s u o e r io r e s  :
Brachypodium p h o e n ico id es  . . 55 44 44 44 23 44 45 33 55 44
A venula c f .  mirandana . . . . . . 11 23 + 22 11 12 11 11 22 11
Bromas e r e c t a s  ............................. 12 12 — 22 23 11 11 — + 22
P o t e n t i l l a  tabernaem ontani . + + + + + 12 + - 22 11
H ieracium  o i l o s e l l a  ................. + — — + + + + + + +
Galium verum .................................. 12 — + + 23 + — — 12 12
O nonis rep en s ................................ — + - — 23 - - 23 12 22
A llium  sp h aerocep h a lon  .......... + — + - - - + + +
L otus c o m ic u la t u s  v i l l o s u s + — — + + + — + 12 -
S ca b io sa  t u r o le n s i s  ................. + — — 11 — + — — 11 -
D a c t y l is  h is o a n ic a  .................... + + — — + — — - + -
K nautia  purourea ........................ - + - + - + - +• + -
L athyrus ca n escen s  .................... - - - + - + - 12 - ♦
K o e le r ia  v a l l e s ia n a  ................. — - — + + — + + -
Phleum p h le o id e s  ........................ 22 12 -*• — - - - - - -
M edicago s a t iv a  ........................... — 12 — — + — — - + —
M edicago le io c a r p a  .................... — + — - — ♦ - + -
C a r lin a  v u lg a r is  ......................... + - — + — - - - -
F i l ip é n d u la  v u lg a r is  .......... — 23 33 — — — - — - -
C o r o n il la  minima minima . . . . — - — 23 — + - - - -
A n th y l l i s  v u ln e r a r ia  maura . - — — 12 - - - - - +
P o ly g a la  n ic a e e n s is  ................. — — + + - - — - - -
A donis v e r n a l i s  ........................... — - — - - ♦ - - - +
A str a g a lu s  purpureus ............... - — — + - - - - - 11
Brachypodium retusum  ............... — — — - — - 12 + - -
P hlom is l i c h n i t i s  ...................... - — — + + — — - - -
C entaurea t r iu m f e t t i  ............... — — — - — • * — — — +
A c h i l le a  o d orata  ......................... + - +
P r u n e lla  h a s t i f o l i a  ............. - - ♦ - - - - - + -
Compañeras :
Catananche c a e r u le a  ................. 11 11 + 22 + 22 + 11 22 11
Arrhenatherum e l a t i u s  ............. + 22 12 12 ♦ — 23 + + 12
Tanacetum corymbosum ............... 11 22 — 11 — + 11 11 + —
Lavandula l a t i f o l i a  ................. 11 — — 12 23 11 + 12 +
Ge’om s y l v a t i c u m ........................... + + + + — + — — - 12
A p h y lla n th es  m o n sp e lie n s is  . - + — — — — 23 + + 11
Thymus v u lg a r is  ........................... - — — + + - + +
V ic ia  t e n u i f o l i a  ........................ — + — - - - — 11 + 11
Rubia o e r e g r in a  ........................... — + — — — — + + + —
Helianthemum cinereum  ............. - — - + + — + ♦ —
Linum narbonense ......................... _ _ + + — + + _
Poa a n g u s t i f o l i a  ........................ - + + — + — — — +
T r ifo liu m  o r a te n se  .................... — 12 23 — _ _ — — + —
R osm arinas o f f i c i n a l i s  .......... _ + _ _ _ + • +
Carex h u m ilis  ................................ _ — _ + + + — —
E rin a cea  a n t h y l l i s  .................... - — ♦ _ + — — —
Helianthemum aoeninum ............. — — — + + — — — — 11
L euzea c o n ife r a  ........................... _ _ + + _ _ _
V io la  r u o e s t r i s  ........................... — _ _ + _ _ — —
Dorycnium pentaphyllum  .......... - - - — — — 11 + -
Teucrium chamaedrys ................. + mm 12 - **
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Compañeras p r ese n te s  en dos in v e n ta r io s
leu can th em u n  v u lg a re  + , K o lcus l a n a tu s  + y P la n ta g o  m edia 
+, en 432 y 396; P ip ta th e ru m  oaradoxum  + en 432, 13 en 685; 
A grim onia e u p a to r ia  + en 685, 12 en  396; B e l l i s  p e r e n n is  + 
en 396 y 360; M edicago lu p u l i n a  + en 432 y 110; S a t u r e ja  otoo 
v a t a  s s p .  c a s t e l l a n a  + en 432 y  632; R an u n cu lu s b u lb o su s  s s p  
a le a e  11 en 396 y 110; S ed u m 'sed ifo rm e  + en 702 y 11 en  343; 
A sp e ru la  c y n a n c h ic a  + en 702 y 682; Bupleurum  r ig id u m  23 y 
11 , G e n is ta  s c o rp iu s  +, en 416 y 360; D i g i t a l i s  o b s c u ra  + y 
H elianthem um  p ilo su m  +, en 360 y 682.
P r e s e n te s  en un s o lo  in v e n ta r io
H elianthem um  nummularium 23 , Cam pánula g lo m e ra ta  1 1 , C en tau ­
r e a  s c a b io s a  +, H e lle b o ru s  f o e t id u s  +, N ep e ta  tu b e r o s a  -H,Vio 
l a  w illk o ram ii +, P r u n e l l a  v u l g a r i s  -♦*, en  432; Conopodium r a -  
mosum 12 , Galium raaritim um  12 , V io la  a lb a  s s p .  d e h n h a r d t i i  -k 
Sa p o n a r ia  ocym oides +, C e ra s tiu m  fon tanum  s s p .  t r i v i a l e  +,He 
d e r a  h e l i x  +, C on v o lv u lu s  a r v e n s i s  +, en 685; C e n ta u re a  p an - 
n o ic a  22, D escham psia  r e f r a c t a  11, B r iz a  m ed ia  11 , L o tu s  c o r  
n i c u l a t u s  12 , en 396; V a le r ia n a  tu b e r o s a  +, O nonis p u s i l l a  +, 
A rm eria  t r a c h y p h y l la  +, R anuncu lus g ram in eu s  +, en 702; S ese  
l i  montanum + en 343; Phleum  b e r t o l o n i i  + en 471; A s te r  s e d i  
f o l i u s  +, B i s c u t e l l a  v a l e n t i n a  +, C e n ta u re a  p in a e  +, J u r i n e a  
h u m ilis + , en 416; A s t ra g a lu s  m onspessu lanum  12 , O n o b ry ch is  
s a x a t i l i s  12 , H ip p o c re p is  g la u c a  +, C o r o n i l l a  m inim a c l u s i i  
+, en 360; F e s tu c a  g r .  r u b r a  1 2 , S i le n e  m e l l i f e r a  +, E r y s i -  
mum g ra n d if lo ru m  +, en 110.
P ro c e d e n c ia  de l o s  in v e n ta r io s
482 : R e s in e ra  de G a ra b a l la .  XK3805.
685 : E n tre  V il la n u e v a  y B en a g éb er. X J5996.
396 : E n tre  T a la y u e la s  y G a r a b a l la .  XK4210.
702 : M acizo d e l  p ic o  M azm orra. XK4205.
471 : F u e n te  d e l  T e jo , e n t r e  A l i a g u i l l a  y G a ra b a lla .X K 4105. 
343 i U m bría d e l  C a b a llu e lo ,  c e r c a  de C asa P o lá n . XK4407*
416 : E n tre  T a la y u e la s  y T i ta g u a s .  XK5416.
360 682 : E n tre  S in a rc a s  y C harco N egro . XK5300.
110 : U m bría d e l  P e la d o . XK3301.
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Como ya hemos a n t ic ip a d o  en e l  cu ad ro  a n t e r i o r ,  e l  hueco  
t e ó r i c o  de lo s  p a s t i z a l e s  s o b re  s u s t r a t o  p ro fu n d o  en b i o c l i  
ma seco  creem os que e s t á  ocupado p o r l a s  com unidades de B ra 
chypodium  re tu su m ; l a s  c u a le s ,  t r a s  h a b e r  s id o  p a sad as  l a s  
de  T h e ro -B ra c h y p o d ie te a  a  l a  c l a s e  T u b e r a r ie te a ,  e x c lu y e n d o  
l a s  com unidades no t e r o f í t i c a s ,  e s  e v id e n te  que quedan h u é r  
f a n a s  m ie n tra s  no se  l a s  e n c u a d ré  en su  l u g a r  a p ro p ia d o  d e l  
e d i f i c i o  s in ta x o n ó m ic o .
S i l a s  de B rachypod ion  o h o e n ic o id is  f u e ro n  ya  e x t r a i d a s  
de T h e ro -B ra c h y p o d ie te a , p o r su  c a r á c t e r  v iv a z ,  p a ra  p a s a r  
a  F e s tu c o -B ro m e te a , pensam os que l o  mismo puede h a c e r s e  con 
e s t a s  o t r a s ,  que ig u a lm e n te  p a r t i c ip a n  de l o s  c a r a c t e r e s  bá 
s ic o s  de l a  c l a s e ,  e s  d e c i r  s e r  o a s t i z a l e s  s e c o s  c a l c í c o l a s  
y v iv a c e s ,  que a lb e rg a n  s iem p re  en su  i n t e r i o r  un  c i e r t o  n i  
m ero de e s p e c ie s  p ro p ia s  de e s t a  c l a s e .
La o t r a  p o s ib i l id a d  s e r í a  l a  de p a s a r  e s t a s  com unidades 
a  l a  c la s e  L y g a e o -S t ip e te a .  E s ta  o a re c e  mas a c e p ta b le  s i  nos 
f i ja m o s  en l a s  mas x e r ó f i l a s ,  como l a s  que se  dan  en e l  v a ­
l l e  d e l  Ebro y zonas á r i d a s  m anchegas, p ero  en e l  s e c t o r  —  
m a e s tra c e n s e  y en muchas u m b ría s  m anchegas, l a  im p o r ta n c ia  
de  l a s  e s p e c ie s  de F e s tu c o -B ro m e te a  y com pañeras de Aphyllan 
t i o n  , in d u c e  a p e n s a r  que se  t r a t a  de p a s t i z a l e s  de  d ic h a  
c l a s e ,  cuya e v o lu c ió n  conduce a  m a to r r a le s  de A p h y lla n t io n ,  
c o sa  que no p a sa  n u n ca  con l o s  e s p á r t a l e s  de L y g a e o -S tip e -  
t e a ,  cuya e v o lu c ió n , en  e s to s  t e r r i t o r i o s  conduce s ie m p re  a  
m a to r r a le s  de R o sm a rin o -E r ic io n .
En c u a lq u ie r  ca so  s e  com prende que s e  t r a t a  de u n a  a l i a n  
z a  de a s o c ia c io n e s  de t r á n s i t o  e n t r e  u n a  y o t r a  c l a s e .  Noso 
t r o s ,  en b a se  a  l o s  d a to s  o b te n id o s  en e s t e  t e r r i t o r i o , a d o £  
tam os l a  s o lu c ió n  m encionada , a  l a  e s p e ra  de q u e , d is p o n ié n  
d o se  de una m ayor c a n t id a d  de d a to s  a l  r e s p e c to ,  p ueda  adoo 
t a r s e  una  s o lu c ió n  mas d e f i n i t i v a .
-  As. P h lo m id o -B rac h y o o d ie tu n  r e t u s i  B r .B l .  1924 : E s ta  
a n t ig u a  a s o c ia c ió n ,  que co n sid e ram o s t i p o  de l a  a l i a n z a ,  cu 
yo a u to r  d e s c r ib ió  como p r im e ra  e ta p a  en l a  e v o lu c ió n  de l a  
v e g e ta c ió n ,  a l  f u n d i r  l a  e ta p a  t e r o f í t i c a  con l a  h e m ic r ip to  
f í t i c a ;  m o d if ic a d a  a c tu a lm e n te  en e l  s e n t id o  de c o n s id e r a r  
s ó lo  l a  seg u n d a; se  p r e s e n ta  f re c u e n te m e n te  p o r to d a  l a  zo -
Cuadro 5 2 2  
Phlomido-Brachyoodietum r e t u s i  
N2 I n v e n t a r io ............................  097 433 443 475 419 788 059
A ltitu d  s .n .m .............................. . 1120 1260 900 1030 760 1270 1020
%  Cobertura ................................. 90 60 60 60 85 90 50
C a r a c te r ís t ic a s  a so c ia c ió n  
y a lia n z a  :
Brachypodium retusum ............ 44 34 43 44 44 55 33
Phlomis l i c h n i t i s  ................... 11 22 12 22 4- 11
C onvólvulos l in e a tu s  ............ — + 4* 4* 4» 4- -
Sedum sediform e ....................... - 4- - 4- - 22 4*
Sedum álbum ................................. - + - - - 4» +
A tr a c ty l is  h u m ilis  ................ - - 4- 4* 4- - -
C arlina corymbosa . . . . . . . . . - — - 4* 11 + —
Plantago a lb ica n s  ................... - — 4- 4* 4- - -
Teucrium pseudocham aepitys — — 4- — 12 — —
C a r a c te r ís t ic a s  órden y c la s e  : 
Brachypodium p h oen ico id es • 12 4- 4* 4* 4* 4*
F estu ca  gr . ovina ................... + - 11 4* - 4* 4-
Hieracium p i lo s e l la  .............. + - .4» . 4* 4- - 4-
D a c ty lis  h isp á n ica  ................ 11 - - 4- 4* - -
Bromus erec tu s  .......................... 12 - - - - 4- 4-
Allium  sphaerocephalon . . . . + + - - 4- - -
Centaurea aspera ..................... - - 4- - 4* - -
Galium v eru m .............................. 12 - -  • - - 4- +
P o t e n t i l la  tabernaem ontani - - - 4- - - 4*
A n th y llis  v u ln e r a r ia  ............ - - - - - 23 4*
Medicago le io c a r p a  ................. - - 4- - - 11 -
Avenula c f .  mirandana .......... 4* - - - - 4* -
A c h ille a  odorata ..................... 4* — - - — — 4*
Compañeras de Thero-Brachypodion 
Helianthemum s a l ic i f o l iu m  . +
•
4* 4* 4- 4*
Xeranthemum inapertum .......... 4* + 4* 4- 4- - -
Medicago minima ....................... 12 4- 4- - 4- - -
Bombycilaena e r e c ta  .............. 4- 4* - 4* 4- - -
P o lyga la  m onspeliaca ............ 11 - - 4* - 4- -
Wangenheimia lim a ................... - - - 4* 4- - 4*
Bupleurum báldense ................. ■ - — 4* — 4- - 4*
C ru cian ella  a n g u s t if o l ia  . . - 4* 11 4* - - -
Galium p a r is ie n se  ................... + — — — 12 - 4*
Neatostema ap u lu m ................... — - - 4* 4* - -
Desm azeria r ig id a  ................... + — + - - - -
Euphorbia exigua ..................... 4* + - - - - -
Brachypodium d istach yon  . . . + - 4* - - - -
Scabiosa m o n sp e lien sis  . . . . - - 4- 4- - - -
Crupina v u lg a r is  ..................... - 4* - — — 4* —
Otras compañeras :
Thymus v u lg a r is  ....................... 12 11 4- 4- 4- 22 11
Helianthemum cinereum .......... 12 4- 4* 4* - 12 4-
K oeleria  v a l le s ia n a  . . . . . . . 11 4» 4- 4- 11 4* 4*
G en ista  scorp iu s ..................... 11 4- 4- - + - 4*
A sperula cynanchica .............. - — 4- 4- 11 - 4*
Aegyloos g e n ic u la ta  .............. + - 4- 4* 4- - 4-
H ippocrepis g lauca  ................ 4- — - 4- 4- - 4-
Erinacea a n th y l l i s  ................. - .11 - - - 4* 11
A stragalus incanus ................. — — 4- — 4- - 4-
Ononis p u s i l la  .......................... + — - 4* - - 4-
Lavandula l a t i f o l i a  .............. — 4* - — - 4- 4-
P lantago lagopus + 4- 4* - — - -
Argyrolobium zan on ii ............ - - - - - 4- 4-
Medicago r ig id u la  ................... + • - - 4* - —
Dianthus h i s n a n ic u s .............. - 4- — 4* - - -
B is c u te l la  v a le n tin a  ............ _ 4- _ — _ 4* •
Helianthemum apeninum .......... _ — — — — 4- 4-
S a lv ia  verbenaca ..................... — — 4* — 4- — —
Marrubium supinum ................... — — 4- 4* — — —
Paronychia n ivea  ..................... — — 4- — 4- — —
Teucrium chamaedrys .............. — 4- - — 4- — 4-
Teucrium gnaohalodes ............ . + 12 4- 11 4* 4-
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P r ese n te s  en un s ol o  in v e n ta r io
Linum s t r i c tu m  +, A venula b rom oides +, Linum n a rb o n e n se  +, 
A lth a e a  h i r s u t a  +, A rrh en a th eru ra  e l e t i u s  +, en 097; E ch in a  
r i a  c a p i t a t a  -f-, T eucrium  aureum  +, I r i s  l u t e s c e n s  +, en 433; 
Poa b u lb o sa  +, Bromus ru b e n s  + , L i th o d o ra  f r u t i c o s a  +, San­
t o l i n a  ch a m a e c y p a r issu s  +, en 443; Cam pánula d ich o to m a  + ,e n  
475; M edicago s a t i v a  +, Thym elaea t h e s i o i d e s  +, O nonis r e -  
c l i n a t a  +, Bromus h o rd a c e u s  +, M in u a r t ia  c a m p e s tr is  +, en -  
419; V ic ia  o n o b ry c h io id e s  +, H e lich ry su m  s e ro tin u m  +, S i l e ­
ne l e g io n e n s i s  +, T u l ip a  a u s t r a l i s  +, L a th y ru s  c a n e sc e n s  +, 
en 733; S a tu r e ja  o b o v a ta  s s p ,  c a s t e l l a n a  11 , R osm arinus o f -  
f i c i n a l i s  +, C e n ta u re a  p in a e  +, L euzea c o n i f e r a  +, V io la  r u  
p e s t r i s  +, en 059.
P r o c e d e n c i a  de  l o s  i n v e n t a r i o s
097 : F u e n te  d e l  T e jo ,  e n t r e  A l i a g u i l l a  y G a r a b a l l a .  XK4105.
433 : L ad era  d e l  p ic o  R e b o llo  (M ira ) . X J3798.
443 : E n t r e  C am p o rro b le s  y l a s  C u ev as .  X J4291.
475 : M ontes  e n t r e  A l i a g u i l l a  y G a r a b a l l a .  XK3905*
419 s D e h esa  de  B e r c o ló n ,  e n t r e  T a l a y u e l a s  y  T i t a g u a s .
XK5513.
788 : Camino d e  A l i a g u i l l a  a l  p i c o  P e l a d o .  XK4001.
059 s A lre d e d o re s  de A l i a g u i l l a .  XK4300.
n a , ocupando un lu g a r  en l a  d in á m ic a  de l a  v e g e ta c ió n  e n t r e  
e l  p a s t i z a l  de T h ero -B rach y p o d io n  y e l  m a to r r a l  de R osm ari- 
n e t a l i a .
Al i g u a l  que o t r a s  com unidades s im i l a r e s  su  t r á n s i t o  con 
l a  e ta p a  p r e v ia  y l a  p o s t e r i o r  e s  su a v e , y su  d u ra c ió n  gene 
r a ím e n te  c o r t a  d esd e  su  e s ta b le c im ie n to  h a s ta  s e r  in v a d id a ,  
p o r  l o  que se  p r e s e n ta  muy i n t r o g r e d i d a  p o r  e le m e n to s  de am 
b a s .  (C uadro 522) .
2 1 : C l. S e d o -3 c le ra n th e a  : Comprende l o s  p a s t i z a l e s  v iv a c e s  
s i l i c í c o l a s .
2 1 .1 :  Ord. S e d o - S c le r a n th e ta l i a  :
286
Cuadro 532 
S c le ran th o -C o r.y n ep h o re tu n i
N2 I n v e n t a r i o   065 073 074 400
A l t i t u d  s .n .m   1100 900 900 1040
fo C o b e r t u r a   60 90 90 60
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n  
y u n id a d e s  s u p e r io r e s  ;
C orynephorus c a n e s c e n s   33 44 54 33
Sedum te n u i f o l iu m   ............... + -  + 12
L eu can th em o ?3 is  p a l l i d a  .......... + -  -  +
P la n ta g o  s u b u l a t a ........................  -  -  -  4*
A rm eria  a l l i a c e a  h e te r o p h y l la  + -  -  -
S esam oides c a n e sc e n s  .................  4- -  -  4-
Com pañeras de T u b e ra r io n  :
Rumex a n g io c a rp u s  .................
T r i fo l iu m  a rv e n s e  .................
J a s io n e  m ontana ......................
T u b e ra r ia  g u t t a t a  .................
F i l a g o  m in im a ..........................
A ira  c a r i o p h y l l e a ................
S i le n e  p o r te n s i s  ................. .
L a th y ru s  a n g a l a t u s  .
Evax c a r n e ta n a  . . .  • • • • • • • <
Cam pánula l u s i t a n i c a  . . . . .
C o rynephorus f a s c i c u l a t u s  
V u lp ia  m y u r o s ................. ..
O tra s  com pañeras :
Cynodon d a c t y l o n  .
T h a p s ia  v i l l o s a  ....................
T r i f o l iu m  c a m p e s tre  ..........
H y p o ch ae ris  r a d i c a t a  . . . .
Thymus m a s t ic h in a  ...............
T r i fo l iu m  s t r i a t u m  ............
P e t r o r h a g ia  p r o l i f e r a  . . .
C e ra s tiu m  g r a c i l e  ...............
P s o r a le a  b itu m in o s a  ..........
L in a r i a  a m e th y s te a  ............
S c irp u s  h o lo sc h o e n u s  . . . .
A g r o s t i s  c a s t e l l a n a  ..........
H elianthem um  apeninum  . . .
A n d ry a la  i n t e g r i f o l i a  . . .
C is tu s  s a l v i f o l i u s  . . . .
P o ly c a rp o n  te t r a p h y l lu m  
M edicago l e i o c a r p a  . . . .
C a r l in a  v u l g a r i s  .
T r i fo l iu m  a n g u s t i f o l iu m
C re p is  v i r e n s  ....................
G naphalium  lú te o -á lb u m  
P la n ta g o  co ro n o p u s  . . . .
L av an d u la  p e d u n c u la ta  .
G alium  p a r i s i e n s e  ..........
P i s t o r i n i a  h i s p á n ic a  . .
H ie rac iu m  p i l o s e l l a  . . .
•  •  •  •  •
4- 11 4- 4-
+ 4- 11 4-
4- 4* — 22
11 — 4- 11
4- 4- 4- 11
4- - 4- 4*
+ - 4* -
4* - - 4-
— — — +
- - - 11
— — — 4-
— — — 12
_ 44 34 12
— 4* 4* 4*
4- - 4- 4-
4* — + 4-
11 — — 4-
- - 23 4*
4- - 4* —
4* - - 4*
4- 4- - -
— 4* 4- -
- 4* 4- -
- - + 4*
- - 4* 4-
4» - - -
4- - - -
4- - - -
4- - - —
4* - - -
- 4- - -
- 4* - -











P r o c e d e n c i a  d e  l o s  i n v e n t a r i o s
065 : E n tre  A l i a g u i l l a  y C a s i l l a s  de R an e ra . XK4403.
073 * 074 : A lre d e d o re s  de l a  la g u n a  de T a la y u e la s .  XK5009. 
400 : E n tre  T a la y u e la s  y G a r a b a l la .  XK4410.
2 1 .1 .1 :  A l. C o ry n e o h o ro -P la n ta g in io n  r a d i c a t a e  : Comunida­
d e s  m o n tan as, p ro p ia s  de  s u e lo s  a re n o so s  poco e v o lu c io n a d o s  
con óptim o C a rp e ta n o - Ib é r ic o -L e o n é s .
-  As. S c le ran th o -C o r.y n eo h o ere tu m  (R iv.G od.&  B o r ja  1961) 
V igo 1968 : C onocida y a  p a ra  l o s  s e c to r e s  M a e s tra c e n se  y —  
C e l t ib é r ic o - A lc a r r e ñ o ,  se  p r e s e n ta  a q u í ,  a lg o  em p o b rec id a , 
en  l a s  l l a n u r a s  a re n o s a s  f r e s c a s ,  de c i e r t a  e le v a c ió n ;  p r¿  
s e n tá n d o se  e n t r e  su s  c a r a c t e r í s t i c a s  :
C orynephorus c a n e sc e n s  Sedum te n u i f o l iu m
L eu can th em o p sis  p a l l i d a  P la n ta g o  s u b u la ta
A rm eria  a l l i a c e a  v a r .  h e te r o p h y l la  
J a s io n e  c r i s p a  s s p .  s e s s i l i f l o r a ,  e t c .  (C uadro  53ft)
22: C l. I a rg a e o -S tio e te a  : C reada  r e c ie n te m e n te  p a r a  i n c l u i r  
l o s  p a s t iz a le s ,d o m in a d o s  p o r g ram ín eas  c e s p i to s a s  e n r a i z a ­
d a s  p ro fu n d am en te , p ro p io s  de l a s  á r e a s  mas s e c a s  d e l  t e r r i  
t o r i o  m e d ite r r á n e o  o c c id e n ta l ,  p r in c ip a lm e n te  ib e ro -m o g re b i 
n o ; y en l o s  que l o s  t e r ó f i t o s  abundan g e n e ra lm e n te , p o r  — 
t r a t a r s e  de  fo rm a c io n e s  a b i e r t a s .  (1 )
22.1.1: A l. E rem ooyro-L ygaeion  : Comunidades i n c l u i b l e s  en es  
t a  a l i a n z a  se  p r e s e n ta n  en l o s  c l a r o s  de  l o s  m a to rra3 .e s  g io  
s í c o l a s  d e l  v a l l e  *del T u r ia ,  con Iygaeum  sp a rtu m , S t ip a  t e -  
n a c is s im a ,  S. p a r v i f l o r a ,  Elymus c u r v i f o l i u s  y S e r r a t u l a  le u  
c a n th a  como p r in c ip a le s  e s p e c ie s  in d ic a d o r a s ;  aunque no l l £  
gan a  fo rm a r  m asas p u ra s  p o r  s í  m ism as, s in o  que norm alm en­
t e  s e  p r e s e n ta n  acom pañando a  l o s  a r b u s to s  d e l  O nonidetum  -  
t r i d e n t a t a e .
{1) 2 2 .1 :  Ord. L y g a e o - g t io e ta l i a  : Comprende p r in c ip a lm e n te  
e s p á r t a l e s  y a l b a r d i n a l e s ,  com unidades e s t e p a r i a s  ib e ro -m o -  
g r e b in a s ,  que r e p r e s e n ta n  e l  p a s t i z a l  s e r i a l  de l o s  m a to r ra  
l e s  mas s e c o s  de l a  c l a s e  O n o n id o -R o sm arin e tea .
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2 2 .1 .2 :  A l. S t io io n  te n a c is s im a e  : S obre s u s t r a t o s  b á s ic o s  
no  y e s í f e r o s  l o s  e s p á r t a l e s  son  r i c o s  p r in c ip a lm e n te  en S t i  
pa te n a c is s im a ,  H e l ic to t r ic h u m  f i l i f o l i u m ,  S t ip a  o f f n e r i ,  -  
A rrh en a th e ru m  álbum , e t c . ,  s u s t i tu y e n d o  a l  C is to -R o sm a r in e -  
tum en l o s  lu g a r e s  mas x é r ic o s  o donde l a  v e g e ta c ió n  e s t á  -  
mas d e g ra d a d a  o menos e v o lu c io n a d a .
Como en e l  c a so  a n t e r i o r ,  en n u e s tr o  t e r r i t o r i o ,  no exce 
s iv a m e n te  s e c o , r e s u l t a  d i f í c i l  e n c o n t r a r  lu g a r e s  donde e s ­
t a s  com unidades a lc a n c e n  s u f i c i e n t e  d e s a r r o l l o ,  p u es  n o rm al 
m ente l o s  a r b u s to s  l a s  in v a d e n  s in  d i f i c u l t a d .
2 2 .2 :  H y o a r r h e n íe ta l i a  h i r t a e  : Com unidades muy t e r m ó f i l a s ,  
dom inadas p o r  g ram ín eas  s u b t r o p i c a l e s .
2 2 .2 .1 :  A l. B rom o-0r.yzoo3ion m i l ia c e a e  : De m a tiz  s u b n i t r ó -  
f i l o ,  y p o r t a n t o  r e la c io n a d a s  con l a s  com unidades d e  P eg a- 
n o -  S a l s o l e t e a .
-  As. In u lo -O ry z o p s ie tu m  m il ia c e a e  (A.& 0 . B o ló s 1 9 5 0 )0 . 
B o ló s 1957 s P re s e n te  en l o s  m árgenes de p i s t a s  f o r e s t a l e s  
r e c ié n te m e n te  a b i e r t a s ,  y t e r r e n o s  rem ov idos p o r  d iv e r s a s  -  
c a u s a  y d e ja d o s  d esp u és  a  su  e v o lu c ió n  n a t u r a l ,  de l a s  á r e ­
a s  b a ja s  d e l  v a l l e  d e l  f u r i a .  (Cuadro 542) .
23 : C l. P o e te a  b u lb o sa e  : Ocupando un lu g a r  de t r a n s i c i ó n  
e n t r e  l a  v e g e ta c ió n  de e s t a  d i v i s i ó n  y l a  a n t e r i o r  a p a re c e  
e s t a  c l a s e ,  fo rm ada p o r c é sp e d e s  poco e le v a d o s , dom inados -  
p o r  Poa b u lb o sa , p e ro  con a l t a  p a r t i c ip a c i ó n  de  t e r ó f i t o s ,  
c o n d ic io n a d o s  p o r  l a  in c id e n c i a  c o n t in u a  d e l  g an ad o , y siem  
p re  que e l  p a s to r e o  no s e a  e x c e s iv o .
23*1: Ord. P o e t a l i a  b u lb o sa e  : No se  p re se n ta n  en e s t a  zona 
buen as  com unidades de e s t e  t i p o ,  p e ro  t a n t o  en á r e a  c a l i z a  
como s i l í c i c a  a p a re c e n  con f r e c u e n c ia  pequeñas m asas d e n sa s  
de Poa b u lb o s a , acom pañadas de l a s  e s p e c ie s  p r o p ia s  d e l  pas 
t i z a l  t e r o f í t i c o  c o r r e s p o n d ie n te ,  ju n to  con a lg u n a s  n i t r ó f i  
l a s .
2 3 .1 .1 :  A l. P o o - T r if o l io n  s u b te r r a n e i  : Podemos p r e s e n ta r ,  
a t r i b u i b l e  a e s t a  a l i a n z a  s i l i c í c o l a  e l  i n v e n t a r io  s i g u i e n t e :
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In v .  437 : E n tre  C a s i l l a s  y  T a la y u e la s ,  900 m ., 33< cob . 
XK4307-
Poa b u lb o s a  ............................. 43
23
A P T ’o n t i  <5 1 orín i-
T r i f o l iu m  s t r i c tu m  ............ S i le n e  g a l l i c a  ........................
"T
■h
M y o so tis  ra m o s is s im a  . . . . 22 Hyoochaer-5 s r a d i c a t a .......... +
C e ra s tiu m  oumilum . . . . . . . 23 C ra s s u la  t i l l a e a  .................... +
Rumex a n g io c a ro u s  ............... 12 P la n ta g o  co ro n o o u s ...............
S a n g u iso rb a  m inor ............... 11 A re n a r ia  l e n to c ia d o s  .......... +
T u b e ra r ia  g u t t a t a  ............... 11 E ro o h i la  v e rn a  ........................ 4 .
Erodium  c ic u ta r iu m  ............. + M edicago m inim a ......................
Evax c a r o e ta n a  ...................... Cvnodon d a c tv lo n  . . . . . . .
L eontodón  t a r a x a c o id e s  . • •f T r if o l iu m  a rv e n s e  .................
L a v an d u la  p e d u n c u la ta  . . . + S a g in a  a p é t a l a  ......................... +
2 3 .1 .2 :  A l. A s tra g a lo -P o io n  b u lb o sa e  : P a ra  l a  a l i a n z a  c á l -  
c í c o l a  ten em o s, como m u e s tra  e l  i n v e n t a r io  s ig u i e n t e  :
I n v . 599 : A l i a g u i l l a ,  930 m ., 80# c o b . ,  XK4400
K o e le r ia  v a l l e s i a n a  • • • •  +
S i d e r i t i s  h i r s u t a  ............. ♦
P a ro n y c h ia  n iv e a  ...............  +
L eontodón  ta r a x a c o id e s  . +
Fumana e r i c o i d e s  ...............  +
Erodium  c ic u ta r iu m  ..........  +
A t r a c t y l i s  h u m i l i s  ..........  +
A s tr a g a lu s  in c a n u s  . . . . .  +
S i le n e  v u l g a r i s  .................  +
Sedum álbum  ^
Teucrium  cham aedrys . . . .  +•
I n u la  m o n ta n a ......................  +■
A s te ro lin u m  s t e l l a t u m  • .  + 
C o n v o lv u lu s  l i n e a t u s  . . .  +
Sedum a c r e .............................  +
Alyssum  g ra n a te n s e  . . . . .  + 
S a tu r e ja  c a s t e l l a n a  . . . .  + 
H ie rac iu m  p i l o s  e l l a  . . . .  +
Poa b u l b o s a   ...............  33
Thymus v u lg a r is  ......................  11
M edicago m in im a ......................  12
Helianthemum s a l i c i f o l iu m  11
C erastium  g r a c i l e .................  11
Brachypodium r e tu s u m  12
Marrubium su p in u m .................  +
Phlom is l i c h n i t i s  . . . . . . . .  +
S a lv ia  verb en aca  .................... +
Teucrium gnaphalodes • • .  • • +
P lan tago  la g o p u s .................... +
S a x ifr a g a  t r i d a c t i l i t e s  •• +
Helianthemum cinereum  • • • •  +
Teucrium ex p a n su m .................  +
M in u artia  h yb rid a  .................  +
E ro p h ila  verna ........................  +
P o t e n t i l l a  ta b e m a e m o n ta n i  + 
A re n a r ia  l e p to c la d o s  ..........  +
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C u adro  5 4 g
N2 I n v e n t a r i o .................................. 709 503 519
A l t i t u d  s .n .m ............................. .. 750 660 640
% C o b e r tu ra  ....................................... 70 50 50
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n  
y u n id a d e s  s u p e r io r e s  ;
I n u la  v i s c o s a  . . . . . . . . . . . . . . . 34 23 12
P ip ta th e ru m  m iliaceu m  ............... 23 13 33
Conyza c a n a d e n s is  ........................ + - 22
Conyza b o n a r ie n s i s  ...................... 11 + 11
B o th ry o c h lo a  ischaem um  . . . . . . — 12 —
Com pañeras :
H e lic rh y su ra  s e ro tin u m  ............... + 11 +
F oen icu lum  o ip e r i tu m  ................. 22 23 —
C e n ta u re a  a s o e ra  ........................... 12 + -
Daucus c a r o t a  .................................. + — +
Sonchus te n e r r im u s  ...................... - +
Thymus v u l g a r i s  ............................. + + -
P a l l e n i s  s o n in o s a  ........................ + -
H y p o ch ae ris  r a d i c a t a  ................. + - +
H elianthem um  m a r ifo liu m  . . . . . + —
A rte m is ia  g lu t i n o s a  .................... - 11 -
B rachypodium  p h o e n ic o id e s  . . . + - -
E u p h o rb ia  s e r r a t a  ........................ + — —
Dorycnium  p en ta p h y llu m  ............ + - -
P s o r a le a  b itu m in o sa  .................... + - -
T eucrium  c a o ita tu m  ...................... — —
M e li lo tu s  a l b a ............ .................. — 11 -
G y p so o h ila  h i s o a n ic a  ................. - + -
C ichorium  in ty b u s  ......................... - -
Scolym us h is o a n ic u s  .................... - + -
A r te m is ia  a b s in th iu ra  ................. - — 12
Picnomon a c a rn a  ............................. — — ♦
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n ta r io s
709 : A lre d e d o re s  de l a  F u e n te  de l a  A raña, e n t r e  
A ras de A lp u en te  y S a n ta  C ruz de Moya,XK5421. 
503 í Las R in co n ad as  de S a n ta  C ruz de Moya. XK5223* 
519 : P i s t a  f o r e s t a l  de T u e ja r  a  A zagra . XK6009.
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L) D iv . C is to -C a l lu n e a
V eg e ta c ió n  f r u t i c o s a  s i l i c í c o l a .
24: 01. C is to -L a v a n d u le te a  s Comprende lo s  j a r a l e s  y m a to rra  
l e s  a f i n e s ,  n a n o f a n e r o f í t i c o s  o c a m e f í t ic o s ,  x e r ó f i l o s  y h e -  
l i ó f i l o s ,  s o b re  s u e lo s  s i l í c e o s  in m ad u ro s , de l a  r e g ió n  m edi 
t e r r á n e a .
2 4 .1 :  Ord. L a v a n d u le ta l ia  s to e c h id i s  : P ro p io  de l a  s u b re g ió n  
m e d i te r r á n e o - o c c id e n ta l .
2 4 .1 .1 :  A l. C is t lo n  l a u r i f o l i i  : Se t r a t a  de l o s  j a r a l e s  me­
d i t e r r á n e o - c o n t i n e n t a l e s ,  con óptim o C a rp e ta n o - Ib e r ic o -L e o -  
n é s ,  p e ro  que l l e g a n  a  a l c a n z a r  l a s  s i e r r a s  l e v a n t i n a s ,  a  -  
t r a v é s  de l a s  m ontañas C a s te lla n o -K a e s tra z g o -M a n c h e g a s . En 
n u e s t r o  t e r r i t o r i o  C is tu s  l a u r i f o l i u s  y L av an d u la  p e d u n c u la -  
t a  s e rá n  l a s  e s p e c ie s  que m e jo r  l a  c a r a c t e r i c e n ,  ju n to  con 
e l  endemismo de á r e a  r e s t r i n g i d a  Thymus l e p t o p h y l l u s .
Como c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  c l a s e  en co n tram o s con f r e c u e n ­
c i a  C is tu s  l a d a n i f e r ,  C. p o p u l i f o l i u s ,  C. s a l v i f o l i u s ,  H a l i -  
mium v isco su m , Thynus m a s t ic h in a ,  H e lich ry su m  s to e c h a s ,  y no 
menos a b u n d a n te s  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de d i v i s i ó n  E r ic a  sco p a  
r i a ,  E. c in é r e a ,  C a llu n a  v u l g a r i s  y T u b e ra r ia  l i g n o s a .
T res  a s o c ia c io n e s  b á s ic a s  reco n o cem o s, en e l  sen o  de e s t a  
a l i a n z a ,  p a r a  l a  zona e s tu d ia d a  :
-  As. Thymo l e o to o h y l l i - C is t e tu m  l a d a n i f e r i , n o v a  : Se -  
t r a t a  de j a r a l e s  o j a r a l - b r e z a l e s  con un  e s t r a t o  n a n o fa n e ro -  
f í t i c o  d o m in an te , con f r e c u e n c ia  b a jo  un e s t r a t o  a rb ó re o  de 
P in u s  p i n a s t e r ,  s o b re  o t r o  c a m e f í t ic o  p o r ta d o r  de l a b ia d a s  
a ro m á t ic a s ,  y un m anto h e rb á c e o  h e m i c r i p t o f í t i c o  y t e r o f í t i -  
co p o b re .
Se i n s t a l a  p r in c ip a lm e n te  s o b re  l l a n u r a s  c u a t e r n a r i a s ,d o n  
de l a s  a re n a s  y g r a v i l l a s  s i l í c i c a s  a c tú a n  de r o c a  m adre . -  
O tra s  v e c e s  s o b re  l a d e r a s  s u a v e s ,  g e n e ra lm e n te  s o le a d a s ,  de 
a r e n i s c a s  y  cong lom erados t r i á s i c o s  o c u a r c i t a s  o r d o v íc ic a s ,  
o r ig in á n d o s e  unos s u e lo s  con e s t r a t o s  s u p e r io r e s  muy a re n o ­
s o s  y p e rm e a b le s , p e ro  con un h o r iz o n te  a r c i l l o s o ,  im perm ea­
b le ,  b a jo  e l l o s ,  que acum ula g ra n  c a n t id a d  de  agua d u ra n te  
l a  e s ta c ió n  f r í a  y húmeda, h a b ie n d o  s ie m p re  r e s e r v a s  s u f i ­
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c i e n t e s  de  humedad p a r a  e l  e s t i a j e ,  l o  que p e r m i t i r á  l a  i n s  
t a l a c i ó n  d e  e s p e c i e s  h i g r ó f i l a s ,  como l a s  d e  C a l l u n o - U l i c e -  
t e a  (m e n c io n a d a s  como d e  d i v i s i ó n ,  p e r o  con  s u  ó p t im o  en e s  
t a  c l a s e )  y M o l i n i o - A r r h e n a t h e r e t e a ,  q u e ,  en m ayor o m enor 
n ú m e ro ,n u n c a  f a l t a n  en e s t a s  c o m u n id a d e s .
B io c lo m á t ic a m e n te  t i e n e  s u  ó p t im o  m e s o m e d i t e r r á n e o  s u p e ­
r i o r  subhúm edo, au n q u e  s e  p r e s e n t a ,  p r o g r e s i v a m e n t e  em pobre 
c i d a ,  t a n t o  en  e l  meso m ed io  como en  e l  s u p r a  i n f e r i o r .
Su á r e a  e s ,  a l  m enos, m a e s t r a c e n s e  m e r i d i o n a l ;  r e p r e s e n ­
t a n d o  uno de  l o s  f a c t o r e s  mas i n t e r e s a n t e s  p a r a  c a r a c t e r i ­
z a r  e s t e  i n t e r e s a n t e  f r a g m e n to  d e  d i c h o  s e c t o r ,  que o c u p a  -  
e l  t e r r i t o r i o  e n t r e  l o s  c u r s o s  m e d io s  d e l  T u r i a  y G a b r i e l .
D e s t a c a  en  e s t a  a s o c i a c i ó n ,  f r e n t e  a  l a s  o t r a s  d e  l a  a l i  
a n z a ,  l a  i m p o r t a n t e  p r e s e n c i a  d e  C i s t u s  l a d a n i f e r  (V) y Thy 
mus l e p t o p h y l l u s  (IV ) e n t r e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  y d e  U le x  
p a r v i f l o r u s  (V ),  P h y l l i r e a  a n g u s t i f o l i a  ( I V ) ,  D orycn ium  pen  
t a p h y l l u m  ( I V ) ,  Q u e rcu s  c o c c i f e r a  ( I I I ) ,  Thymus v u l g a r i s  -  
( I I I ) ,  e t c . ,  e n t r e  l a s  c o m p añ e ra s ;  a s í  como l a  e s c a s e z  o au  
s e n c i a  d e  C i s t u s  p o p u l i f o l i u s ,  C. l a u r i f o l i u s ,  g a y u b a ,  m eló  
j o  y  h i e r b a s  n e m o r a le s  e s c i ó f i l a s .
En s u  i n t e r i o r  reco n o ce m o s  u n a  s u b a s o c i a c i ó n  c i s t e t o s u m  
l a d a n i f e r i ,  t i p o  d e  l a  a s o c i a c i ó n ,  p r o p i a  d e l  p i s o  meso s u ­
p e r i o r ,  a  l a  que podemos a p l i c a r  l o  e x p u e s to  h a s t a  a q u í ,  y 
adem ás l a s  t r e s  s i g u i e n t e s  :
=* e r i c e t o s u m  c i n e r e a e  : i n c l u i d a  en e l  mismo p i s o  que l a  
a n t e r i o r  p e r o  ocupando  l o s  s u s t r a t o s  con  m ayor a c u m u la c ió n  
d e  humedad e d á f i c a ,  y d i f e r e n c i a d a  p o r  l a  m ayor i m p o r t a n c i a  
d e  l a s  e r i c á c e a s  en g e n e r a l  y  l a  p r e s e n c i a  d e  E r i c a  c i n é r e a  
en  p a r t i c u l a r ;  l o  que c o n f i e r e  a  l a  com unidad  u n  c i e r t o  ma­
t i z  s u b a t l á n t i c o  y l a  a c e r c a  a  l a  c l a s e  C a l l u n o - í J l i c e t e a , d e  
l a  que d i f i e r e  p o r  e l  fo n d o  f l o r í s t i c o ,  que s i g u e  s i e n d o  pu 
r a m e n te  m e d i t e r r á n e o .
— e r i n a c e e t o s u m  : en  á r e a s  s u p r a m e d i t e r r á n e a s ,  e n t r e  Ga- 
r a b a l l a  y  T a l a y u e l a s ,  s o b r e  s u s t r a t o s  mas r i c o s  en  b a s e s  que 
l o s  a n t e r i o r e s ,  s e  p r e s e n t a  u n a  a m p l ia  zo n a  c o l o n i z a d a  p o r  
e s t e  t i p o  d e  j a r a l e s  s u s t i t u y e n d o  a  l o s  q u e j i g a r e s  s i l i c í -  
c o l a s  d e l  V io lo -Q u e rc e tu m  f a g i n e a e  c i s t e t o s u m  l a u r i f o l i a e .  
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P r e s e n t e s  en d o s  i n v e n t a r i o s
Sedum se d ifo rm e  + en 222 y 585; A s te r  a r a g o n e n s is  +, en 
339 y 210; C en tau re a  p in a e  +, en 333 y 011; H elian them um  
apeninum  + en 606 y 338; C a tan an ch e  c a e r u le a  + en 786 y 
562; J a s o n ia  tu b e ro s a  + en 606 y 562; S esam oides c a n e s c e n s  
+ en 023 y 021; F e s tu c a  d u r a n d i i  +, en 030 y 011.
P r e s e n te s  en un s o lo  i n v e n ta r io
O s y r is  a lb a  + en 030; A sp arag u s o f f i c i n a l i s  + en 338 , H ie -  
rac iu m  p i l o s e l l a  + en 737; Geum s y lv a tic u m  +, A p h y lla n th e s  
m o n s p e l ie n s is  +, F i l ip é n d u la  v u l g a r i s  +, P o t e n t i l l a  t a b e r -  
n aem o n tan i +, en 786; L o tu s  c o r n i c u l a tu s  v i l l o s u s  + en 237; 
L euzea c o n i f e r a  + en 557; Fumana g l u t i n o s a  + en 556; P s o ra  
l e a  b itu m in o sa  + en 354; G e n is ta  s c o r p iu s  11 en 210 .
P ro c e d e n c ia  de lo s  in v e n ta r io s
606 -t- 023 : Los C a s t e l l a r e s ,  e n t r e  C a s i l l a s  y T a la y u e la s .  
XK4808.
030 : E n tre  Casa P o lán  y e l  p ic o  R an e ra . XK4507.
211 s La R elam ina ( S in a r c a s ) .  XK4700.
792 : Los C h ic o te ro s .  XK4206.
218 : S o la n a  d e l  p ic o  R an e ra . XK4407.
338 : A lre d e d o re s  de Casa P o lá n . XK4606.
356 : E n tre  T a la y u e la s  y C a s i l l a s .  XK4907.
011 : E n tre  G a ra b a lla  y  T a la y u e la s .  XK4110.
021 : E n tre  A l i a g u i l l a  y C a s i l l a s  de  R an e ra . XK4502.
222 : Los M ad ro ñ e ra le s  de T a la y u e la s .  XK4709.
737 : Camino f o r e s t a l  a l  p ic o  R an e ra . XK4703.
339 : S o la n a  d e l  p ico  R an e ra . XK4407.
786 y 237 : E n tre  T a la y u e la s  y  G a ra b a l la .  XK4310.
562, 557 y 556 : E n tre  Y il la n u e v a  y B en ag éb er. X J6196.
585 : Rodenos de l a  O lm e d il la .  XK5509.
354 : S obre  e l  b a r ra n c o  de l a  C h a p e d il la ,  c e r c a  de T a la ­
y u e la s .  XX4907.
210 : La R elam ina ( S in a r c a s ) .  XK4700.
2 95
p h a e r ic a ,  T h la s p i s te n o p te ru ra , P o t e n t i l l a  ta b e rn a e m o n ta n i ,  
S c a b io sa  t u r o l e n s i s ,  e t c .
= b rach y p o d ie to su m  r e t u s i  : en e l  p i s o  meso m edio l a  ma­
y o r  te rm ic id a d  y m enor humedad c o n d ic io n a n  un m enor la v a d o  
de b a s e s ,  y un pH mas e le v a d o , so b re  ro d e n o s  y o t r o s  s u s t r a  
t o s  s i l í c e o s ;  con l o  que d ism in u y en  p ro g re s iv a m e n te  l a s  e s ­
p e c ie s  n e tam en te  s i l i c í c o l a s ,  ju n to  con l a s  que no r e s i s t e n  
e l  c a lo r  o l a  seq u ed ad , a  l a  v e z  que aum entan  l a s  b a s í f i l a s  
y t e r m ó f i l a s .
En t a l e s  c o n d ic io n e s ,  con f r e c u e n c ia ,  e s to s  m a to r r a le s  
s e  r e f u g ia n  en l a d e r a s  p r o te g id a s ,  y a  que en l a s  s o la n a s  e s  
t a l  l a  i n t r o g r e s ió n  de e lem e n to s  c a l c í c o l a s  que l a  v e g e ta ­
c ió n  p a sa  a  s e r  de R o s m a r in e ta l ia ;  r e s u l t a n d o  d i f e r e n c i a l e s  
B rach y p o d iu n  re tu su m , C arex  h a l l e r i a n a ,  J u n ip e r u s  p h o en ic ea , 
e tc . ( C u a d r o  552)
-  As. E r ic o -C is te tu m  p o o u l i f o l i i  O .B olóe 1957 s S i l a  -  
a n t e r i o r  a s o c ia c ió n  es  l a  h a b i t u a l  de s o la n a s  y l l a n o s  de -  
m ed iana a l t i t u d ,  e s t a  l o  e s  en l a s  u m b ría s  de l a  misma zona. 
Ig u a lm e n te  se  t r a t a  de un j a r a l  o b r e z a l ,  p e ro  con e s t r a t o  
c a m e f í t ic o  muy re d u c id o  y m anto h e rb á c e o  h e m i c r i p t o f í t i c o  -  
im p o r ta n te .
B io c lim á tic a m e n te  e s  p r o p ia  de á r e a s  m e so m e d ite r rá n e a s  
subhum edas so m e tid a s  a  c i e r t a  i n f l u e n c i a  m a r ít im a , te n ie n d o  
su  óptim o en e l  s e c to r  M a e s tra c e n se .
Aquí puede d e s ta c a r s e  l a  p r e s e n c ia  de C is tu s  p o p u l i f o l iu s  
como p r i n c i p a l  c a r a c t e r í s t i c a ,  ju n to  con l a  de L av an d u la  p£ 
d u n c u la ta  (V),  U lex  p a r v i f l o r u s  (V),  R u b ia  p e r e g r in a  (V),  -  
G-eum s y lv a tic u m  ( I V) ,  C is tu s  l a d a n i f e r  ( I V) ,  F e s tu c a  d u ra n -  
d i i  ( I I I ) ,  C y tis u s  s c o p a r iu s  ( I I ) ,  a s í  como l a  a u s e n c ia  de 
l o s  to m i l lo s  y l a  e s c a s e z  de C is tu s  l a u r i f o l i u s ,  P h y l l i r e a  
a n g u s t i f o l i a ,  e t c .
Dos s u b a s o c ia c io n e s  pueden r e c o n o c e r s e ,  b á s ic a m e n te  en -  
f u n c ió n  de l a s  d i s p o n ib i l i d a d e s  h í d r i c a s  d e l  s u e lo .  Una t í ­
p ic a  o c is te to s u m  p o p u l i f o l i i ,  que t i e n e  su  óptim o s i n  duda 
en e s t a s  m o n tañ as, d esd e  donde se  em pobrece h a c ia  l a  S e r r a ­
n í a  de Cuenca, con su s  ú l t im o s  r e t a z o s  en l o s  ro d e n o s  de Ca 
ñ e te -B o n ic h e s  (G .López 1 9 7 6 ), y h a c ia  e l  l i t o r a l ,  a lc a n z a n ­
do l a s  a r e n i s c a s  de P e ñ a g o lo sa  (V igo , 1968) y l o s  ro d e n o s  -
Cuadro 56a
Erico-Cistetum populifolii
N 9 Inventario .................  589 596
Altitud s.n.m..................  1040 1050
Pendiente y orientación ...... 40N
% Cobertura .................... 7 5  80









































Carex flacca serrulata 
Hieracium exotericum
Leuzea conifera .....










950 1080 1070 
15NE 10NE 30N 
80 90 70
1 , 6  1 , 8  0 , 8
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029 638 645 310 670 340
980 970 1030 1060 1150 1080
35N 40N 20N 15N 20N 30N
70 60 90 80 70 80
0,8 0,9 1,4 0,7 0,9 0,8
1 2 1 2 + +- 2 2 1 2 2 2 2 2 _ 1 1
+
i'es :
1 1 + + + + + 2 2 + +
33 33 33 33 33 + 2 2 44 2 2 33 33
34 + 33 2 2 33 1 1 2 2 2 2 2 2 43 44
- 2 2 2 2 43 - 1 1 +’ 1 1 + +
+ + - - 1 1 + - - - _ +
- + - - - - + - + + _
- 1 1 - - - - - - + — _
- - - - - - + - + - _
+ — — - + - -
— _ — _ 1 2 2 2 1 2 + 33 33 33
— - - - - - 1 1 + - + +
— — - - + - + - - + —
— — - - - + + + + _ _
- - - - - + + - _ _ _
- - - - - - + 1 2 - _ _
"
— + + — - - -
32 2 2 + 32 2 2 32 32 32 2 1 1 1 2 1
+ 1 2 + - + + + + 1 2 + +
1 2 2 2 + + + + 1 2 1 1 1 2 _ +
+ + + + + + + + + + + ’
1 1 + + + - + 1 1 1 1 + + +
+ + - + + + + + + _ +
- - 1 1 1 1 - + + + 1 1 + _
- + - + - 23 23 - 24 + +
+ - - + + + - + + + _
+ - - - + + + + - _ +
+ - - - + - 1 1 + ■ _ + +
1 1 - - - 1 1 + 1 1 _ 1 2 _ _
+ 1 1 - - + - - + _ _ +
- + - + - + + - - + _
+ - - + - + + + - ♦ +
- - + + - + + + - _ +
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P r e se n te s  en dos in v e n ta r io s
L u z u la  f o r s t e r i  +, P r u n e l la  v u l g a r i s  +, en 596 y 029; S i -  
l e n e  m e l l i f e r a  + en 595 y 340; C e n ta u re a  p in a e  +, D i g i t a -  
l i s  o b s c u ra  +, en 029 y 310; A sp hodelus a e s t iv u s  4- en  510 
y 670; Teucrium  cham aedrys + en 596 y 633; R an u n cu lu s g r a  
m ineus + en 633 y 645; C en tau rium  g ra n d if lo ru m  + en 270 y 
091; Dorycnium  p e n ta p h y llu m  ■+• en 091 y 645*
P r e s e n te s  en un s o lo  in v e n ta r io
C is tu s  l a u r i f o l i u s  12 , T h a p s ia  v i l l o s a  1 2 , en 596; O don ti 
t e s  v i s c o s a  +, A r c to s ta p h y l lu s  u v a - u r s i  s s p .  c r a s s i f o l i a  
+, en 091; P r im u la  v e r i s  s s p .  colum nae + en 633; Thymus -  
m a s t ic h in a  + en 596.
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n ta r io s
589 : Camino d e l  r e n to  de l o s  C h ic o te ro s .  XK4106.
596 : M árgenes d e l  a r ro y o  de l o s  C h ic o te r o s .  XK4206.
270 : Rodenos e n t r e  l a  O lm e d illa  y e l  P ic a rc h o . XK5409.
091 : Um bría d e l  P ic a rc h o .  XK53H.
595 ; Zona de l o s  C h ic o te ro s .  XK4206.
029 : E n tre  C asa P o lá n  y e l  p i  
co R an e ra . XK4607-
638 : E n tre  A l i a g u i l l a  y C a s i­
l l a s .  XK4602.
645 s E n tre  A l i a g u i l l a  y e l  p i  
co  R a n e ra . XK4504*
310 4- 670 : Rodeno de P eñas P ar 
d a s .  XE3902.
340 ; E n tre  e l  o ic o  R a n e ra  y 
e l  C a b a llu e io .  XK4407.
E l C i s t u s  p o p u l i f o l i u s .  F r e  
c u e n te  p o r  l a s  u m b r ía s  s i l í c i ­
cas  d e  l a  z o n a ,  como e s p e c i e  -  
d i r e c t r i z  d e l  E r i c o - C i s t e t u m  
p o p u l i f o l i i .
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de C h elv a  (M ansanet & M ateo, i n e d . ) .
Cuando l a s  c o n d ic io n e s  to p o g r á f ic a s  ( p ié  de m onte) o edá 
f i c a s  p e rm ite n  u n a  m ayor acu m u lac ió n  h í d r i c a ,  con f r e c u e n ­
c i a  e l  m a to r r a l  que s e  p r e s e n ta  es un b r e z a l  c a s i  p u ro , y g£  
n e ra lm e n te  d e n so , e n t r e  cuy as  d i f e r e n c i a l e s  p r i n c i p a l e s  se  
e n c u e n tra n  E r ic a  c in é r e a  mas o t r a s  e s p e c ie s  h ig r ó f i l a s ,c o m o  
O rc h is  l a x i f l o r a ,  0 . sam b u c in a , F i l i p é n d u la  v u l g a r i s ,  S ta -  
ch y s  o f f i c i n a l i s ,  e t c . ,  p a r a  e l  que proponem os l a  s u b a s o c ia  
c ió n  e r ic e to s u m  c in e r e a c .  (C uadro 56a )*
-  As. E r ic o  s c o o a r ia e - A r c to s ta p h y l le tu m  c r a s s i f o l i a e , no 
v a  : Los j a r a l e s  y  b r e z a le s  de l a s  á r e a s  mas e le v a d a s  su e ­
l e n  l l e v a r  C is tu s  l a u r i f o l i u s  d o m in a n te ,u n  im p o r ta n te  e s t r a  
t o  c a m e f í t ic o  r e p t a n t e  de A r c to s ta p h y l lo s  u v a - u r s i  s s p . e r a s  
s i f o l i a ,  mas un r i c o  m anto h e rb á c e o  h e m i c r i p t o f í t i c o  donde 
in t e r v i e n e n  g ra n  número de e s p e c ie s  p r o p ia s  de c l a r o s  de bos 
que c a d u c i f o l io ,  s o b re  to d o  de T r i f  o l io -G -e ra n ie te a .
B io c lim á tic á m e n te  es  p r o p ia  de á r e a s  s u p ra m e d ite r rá n e a s  
s u b c o n t in e n ta le s ,  so m e tid a s  a  c i e r t a  i n f l u e n c i a  m a r ít im a ,c o  
mo en e l  c a so  a n t e r i o r .  E l á r e a  en que l a  conocem os es maes 
t r á c e n s e  y c e l t i b é r i c o - a l c a r r e ñ a .
F lo r f s t i c a m e n te  se  d i f e r e n c i a  b ie n  de  l a s  a n t e r i o r e s  p o r 
l a  a b u n d a n c ia  de C. l a u r i f o l i u s  (V),  A. c r a s s i f o l i a  (V),  Cy 
t i s u s  s c o p a r iu s  ( I V) ,  Q uercus p y re n a ic a  ( I I I ) ,  L u z u la  f o r s -  
t e r i  ( I I I ) ,  a s í  como l a  a u s e n c ia  de Thymus l e p to p h y l lu s ,  — 
U lex  p a r v i f l o r u s ,  e t c . ,  y l a  d é b i l  p r e s e n c ia  de  L av an d u la  -  
p e d u n c u la ta  ( I I ) ,  C is tu s  l a d a n i f e r  ( I ) ,  T u b e ra r ia  l i g n o s a  -  
( I ) ,  P h y l l i r e a  a n g u s t i f o l i a  ( I ) ,  Daphne gn id ium  ( I ) ,  e t c .
D inám icam ente fo rm a e l  m a to r r a l  d e  s u s t i t u c i ó n  de l o s  me 
l o j a r e s  de L uzu lo -Q uerce tum  p y r e n a ic a e  en l a s  u m b ría s , y de 
lo s  c a r r a s c a l e s  d e l  J u n ip e ro  th u r i f e r a e -Q u e rc e tu m  r o tu n d i f £  
l i a e  a s p le n ie to s u m  en s o la n a s  e le v a d a s .
R esp ec to  a  su  v a r i a b i l i d a d  podemos r e c o n o c e r  t r e s  su b aso  
e la c io n e s  :
= La t í p i c a ,  a r c to s t a p h y l l e t o s u n  c r a s s i f o l i a e ,  p r o p ia  de 
á r e a s  e le v a d a s  y u m b ro sas , d e l  s u p ra  m ed io , r i c a  en elem en­
to s  de T r i f o l i o - G e r a n i e t e a  y Q u e rc o -F a g e te a . En e l l e  e s tá n  
c o n f in a d a s  L i s t e r a  o v a ta ,  A nthoxanthum  amarum, V io la  r i v i -  



























Lotus corniculatus villosus 










Solidago virgaurea ... 
Cephalanthera rubra .. 
Hieracium exotericum . 
Amelanchier ovalis ... 
Festuca cf. hervieri . 
Agrostis castellana .. 














Hypericum montanum ... 
Brachypodiun retusum .
Thapsia villosa .....
Hieracium cf. noblle 
Moehringia peritandra .. 
Centaurium grandiflorum 





E ric o  sc o p a rla e -A rc to s ta p h y lle tu m
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P r e sen te s  en un s o lo  in v e n ta r io
T eucrium  cham aedrys +, P r u n e l l a  v u l g a r i s  +, en 041; O rig a  
num v i r e n s  +, C linopodium  v u lg a r e  +, en 443; S a p o n a r ia  ocy 
rao ides +, C ra ta eg u s  monogyna +, E r ig e ro n  a c e r  +, en 033; 
A s te r  a ra g o n e n s is  +, O rc h is  l a x i f l o r a  +, R anuncu lus f l a b e  
l l a t u s  +, T h la sp i s te n o p te ru ra  +, T r i f o l iu r a  o c h ro le u c o n , -  
P r u n e l l a  h a s t i f o l i a  +, en 040; Leucanthemum v u lg a r e  +, en 
146; P te r id iu m  a q u ilin u m  12 , C a tan an ch e  c a e r u le a  11 , Po- 
t e n t i l l a  e r e c t a  +, F r a g a r i a  v e s c a  +, P o lygonatum  odoratum  
+, en 314; Sedum te n u i f o l iu m  +, en 047; C arex  f l a c c a  + ,e n  
223; Peucedanum s ten o c a rp u m  +, R anuncu lus g ram in eu s +, en 
149; J u n ip e r u s  o x y ced ru s  +, Sedum s e d ifo rm e  +, en 032.
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r io s
041 , 042 y 448 : D i s t i n t o s  n i v e l e s  de l a  u m b ría  d e l  p ico
R an e ra . XK4408.
033 y 040 : C o llad o  d e l  p ic o  R an e ra . XK4409.
146 y 143 : D i s t i n t o s  n i v e l e s  de l a  u m b ría  d e l  P ic a rc h o . 
XK53H.
314 : Rodeno de l a s  Peñas P a rd a s  ( A l i a g u i l l a ) .  XK3902.
661 y 662 : U m bría d e l  P ic a r c h o .  XK5311- 
047 y 223 : S o lan a  d e l  p ic o  R an e ra . XK4403.
149 : S o la n a  d e l  P ic a r c h o .  XK53H*
032 : C o lla d o  d e l  p ic o  R a n e ra . XK4409.
Umbría d e l  p ico Ranera, sede de l a s  p r in c ip a les
comunidades de E rico scop ariae-A rctostap h y lletu m .
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=s subas. c i s te to s u m  p o p u l i f o l i i  : en l a s  á r e a s  s u p ra  i n ­
f e r i o r  l a  a s o c ia c ió n  tom a c o n ta c to  con e l  E ^ ie o -C is te tu m  -  
p o p u l i f o l i i ,  e n r iq u e c ié n d o s e  en e lem e n to s  mas t e r m ó f i lo s ,  
como C. p o p u l i f o l i u s ,  R u b ia  p e r e g r in a ,  Q uercus r o tu n d i f o -  
l i a ,  A rb u tu s  u n ed o , l o  que n o s  d a  p ie  p a ra  c o n s id e r a r  l a  
p r e s e n te  s u b a s o c ia c ió n ,
= s u b a s ,  c i s te to s u m  l a d a n i f e r i  : p a r a  l o s  j a r a l e s  s u p ra  
m e d i te r r á n e o s  d e  s o la n a ,  que p r e s e n ta n  im p o r ta n te s  d i f e r e n  
c i a s  r e s p e c to  a  l o s  de u m b ría ; en e l l o s  p e n e tra n  l a s  j a r a s  
t e r m ó f i l a s  C . l a d a n i f e r ,  C . s a i v i f o l i u s ,  H alim ium  v isco su m , y 
l o s  H e lic h ry su m  s to e c h a s ,  Thymus v u l g a r i s ,  H elianthem um  ape 
ninum , e t c . ,  como d i f e r e n c i a l e s ,  m ie n tra s  d e s a p a re c e n  g ran  
p a r t e  de l a s  h i e r b a s  n e m o ra le s . (C uadro 572) .
M) D iv . E rin a c e o -R o sm a rin e a  
V e g e ta c ió n  f r u t i c o s a  b a s í f i l a .
25: C l. O n o n id o -R o sm arin e tea  s Com unidades c a m e f í t ic a s  y n a  
n o f a n e r o f í t i c a s  x e r ó f i l a s ,  so b re  s u e lo s  b á s ic o s  in m ad u ro s , 
de  l a  r e g ió n  m e d i te r r á n e a .
2 5 .1 :  O rd. R o s m a r in e ta l ia  : P ro p io  de  l o s  m a to r r a le s  s o b re  
s u s t r a t o  c a l i z o ,  con óp tim o  m e d ite r r á n e o  n o r o c c id e n ta l .
2 5 .1 .1 :  A l. A o h y l la n t io n  : Comprende m a to r r a le s  y p a s t i z a ­
l e s  m e s o x e ró f i lo s ,  dom inados p o r  c a m é f i to s ,  acom pañados de 
n a n o f a n e r ó f i t o s  y  h e m i c r ip t ó f i t o s  en m ayor o m enor núm ero, 
p r o p io s  d e  l a s  á r e a s  mas f r e s c a s  o húmedas c o lo n iz a d a s  p o r  
l a  v e g e ta c ió n  d e l  ó rd e n . En s u  seno  s e  han  d e s c r i t o  d os su  
b a l i a n z a s  :
La s u b a l .  A p h y l la n t ie n ió n ,  p ro p ia  de b io c l im a  m e d i t e r r á ­
neo  húmedo o subhúmedo so m e tid o  a  te m p e ra tu ra s  no muy e x t r e  
m adas, t i e n e  su  óp tim o en l a  m ita d  n o r te  de l a  p r o v in c ia  Va 
le n c ia n o - C a ta la n o - P r o v e n z a l - B a le a r ,  a lc a n z a n d o  e l  s e c t o r  Va 
le n c ia n o - T a r r a c o n e n s e  y a  de un  modo f r a g m e n ta r io ,  en  fo rm a 
de  i s l o t e s  mas em p o b rec id o s  c u a n to  mas a l  s u r ,  l l e g a n d o  a  -  
a l c a n z a r  e l  s e c t o r  m a e s tr á c e n s e .
En n u e s t r o  t e r r i t o r i o  s e  p r e s e n ta n  a lg u n o s  p a s t i z a l e s  s e  
eo s ,d o m in a d o s  p o r  Brachypodium  p h o e n ic o id e s ,  mas o menos r i
eo s  en p l a n t a s  c o n s id e ra d a s  t r a d ic io n a lm e n te  de A p h y lla n -----
t i o n ,  que p o d r ía n  c o n s id e r a r s e  ú l t im o s  f ra g m e n to s  d e l  B ra—
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c h y p o d io -A p h y lla n te tu m , p e ro , d ad a  l a  p re p o n d e ra n c ia  a b s o lu ­
t a  que s u e le n  t e n e r  l o s  h e m i c r ip t ó f i t o s  p a s c í c o l a s ,  creem os 
d eb en  i n c l u i r s e  en F e s tu c o -B ro m e te a , h a b ie n d o  c re a d o  p a ra  -  
e l l o s  l a  a s o c ia c ió n ,  a n te r io rm e n te  m en c io n ad a , A v en u lo -B ra - 
chypod ietum  p h o e n ic o id is .
2 5 .1 .1 a :  S u b a l. S a lv ie n io n  l a v a n d u l i f o l i a e  : Com unidades do 
m inadas p o r c a m é f i to s ,  e n t r e  l o s  que d e s ta c a n  l a b i a d a s  arom a 
t i c a s  p e r t e n e c ie n te s  a  l o s  g é n e ro s  S a lv ia ,  L a v a n d u la , Thymus 
T eucrium , S a tu r e ja  y  S i d e r i t i s ,  con óp tim o  m e d i te r r á n e o  i b e -  
r o c o n t i n e n t a l •
Muy ab u n d an te  y  d i v e r s i f i c a d a  en n u e s t r a  zo n a , en  l a  que 
señ a lam o s l a s  c u a t r o  a s o c ia c io n e s  s ig u i e n t e s  :
-  As. L in o -S a lv ie tu m  l a v a n d u l i f o l i a e  R iv .G od . & R iv .M a r t .  
1968 : A m pliam ente d e s a r r o l l a d a  p o r l a s  m e se ta s  c a s t e l l a n a s  
a lc a n z a  n u e s t r a  zona y a  en su  l í m i t e ,  a lg o  em p o b rec id a  e i n -  
t r o g r e d i d a  de e le m en to s  de  l a s  a s o c ia c io n e s  C is to -R o sm a r in e -  
tum  y S a tu re jo -E r in a c e e tu m , con l a s  que c o n ta c ta .
La p r e s e n c ia  de e s p e c ie s  m e so m e d ite r rá n e a s , como Q uercus 
c o c c i f e r a ,  P in u s  h a l e p e n s i s ,  H e l ic to t r ic h u m  f i l i f o l i u m ,  e t c .  
n o s  s e p a ra  e s t a  com unidad d e l  S a tu re jo -E r in a c e e tu m ; m ie n tra s  
que l a  c o n s ta n c ia  de  l a  S a lv ia  y l a  a u s e n c ia  de C is tu s  c lu -  
s i i ,  S t ip a  te n a c i s s im a  y l a s  mas t e r m ó f i l a s ,  nos l a  s e p a r a  -  
d e l  C is to -R o sm a rin e tu m , con q u ie n  co m p arte  e l  p i s o  m esom edi- 
t e r r á n e o .
Ocupa a lg u n a s  u m b ría s  de l a  p a r t e  mas m e r id io n a l  y o c c i ­
d e n t a l  de n u e s t r a  zo n a , r e s t r i n g i d a  a l  s e c t o r  m anchego. En 
to d o s  l o s  c a so s  se  p r e s e n ta  en f a c i e s  de ro m e ra l ,  con  un  e s ­
t r a t o  n a n o f a n e r o f í t i c o  im p o r ta n te  com puesto  p o r rom ero  y J u ­
n ip e r u s .  Además, en un o s c a so s  p r e s e n ta  un t a p i z  ma s . o  menos 
d en so  de  gayuba, que s e  c o r re s p o n d e  b ie n  con l a  s u b a s ,  a r c to s  
ta p h y l le to s u m  c r a s s i f o l i a e  Iz c o  1979. En o t r o s ,  g e n e ra lm e n te  
lu g a r e s  mas s e c o s  y f r í o s ,  podemos r e c o n o c e r  l a  s u b a s ,  s a tu ­
r e  je to su m  c a s t e l l a n a e ,  d e l  mismo a u to r ;  aun q u e , e s ta n d o  am­
b a s  b a s ta n te  l o c a l i z a d a s ,  hemos p o d id o  to m ar pocos in v e n ta ­
r i o s  de l a s  m ism as. (C uadro 5 3 2 ) .
C u ad ro  532
L in o -S a lv ie tu m  l a v a n d u l i f o l i a e
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N2 In ven tario  .............................. 650 019 539 734 550
A ltitu d  s .n .m ................................. 920 910 1020 930 950
$  Cobertura ................................... 65 70 70 75 30
Pendiente y o r ie n ta c ió n 15W 5NE 15NW 15N 15NW
A ltura v eg eta c ió n  (cm.) . . . . 45 60 50 30 50
C a r a c te r ís t ic a s  a so c ia c ió n  
y a lia n za  :
S a lv ia  la v a n d u lifo l ia  ............ 23 + 22 22 12
Scabiosa  tu r o le n s is  ................. 12 + 11 12 4*
Linum su ffru ticosom  d if fe r e n s + + 11 - 12
S atu reja  obovata c a s te l la n a 12 11 + - 4-
G lobularia  v a le n t in a  .............. — — 4- 4- 4*
Aphyllanthes m o n sp e lien s is  . 12 - - ' 4- -
S id e r i t i s  incana ....................... — + - - 4*
Teucrium p o liu n  expansum • . . 4- + - - -
In u la  montana .............................. 4- — — 4* —
C a r a c te r ís t ic a s  orden :
Rosraarinus o f f i c i n a l i s  .......... 22 33 22 11 22
G enista sco ro iu s ....................... 22 11 11 11 11
Thymus v u lg a r is  .......................... 11 11 11 12 4-
Lavandula l a t i f o l i a  ................ 11 12 11 12 -
H e lic to tr ic h o n  f i l i f o l iu m  . . + - 11 22 11
Fumana e r ic o id e s  ....................... 11 + + 4- 4-
Helianthemun cinereum ............ — + - 12
Fumana la e v is  .............................. 4- + + — 4-
Euphorbia n ic a e e n s is  .............. — — 4- + 4*
Helianthemum pilosum  .............. 4- + — - 4-
Bupleurum fr u t ic e s c e n s  .......... 4* + - - -
Leuzea c o n ifer a  .......................... 4- — — 4- -
S tip a  o f fn e r i  .............................. 11 — 4- - -
S ta eh e lin a  dubia ....................... — 4- • - 4-
Lithodora fr u t ic o s a  ................ + — — - 4-
Eormatophylla lap eyrou sian a - - 4* - +
Avenula bromoides ..................... — 4- — —
C a r a c te r ís t ic a s  c la s e  :
P o lyga la  r u o e s tr is  ................... + + 4- - 4*
Ononis p u s i l la  ............................ 4- 4- — 4* —
K o eler ia  v a l le s ia n a  ................. 11 4- 4- - -
Argyrolobium zan on ii .............. 4- - - 4- 4-
Thesium divaricatum  ................ 4* 4- - - -
H iooocreo is g lauca  ................... 4- 4- - - 4-
A soerula cynanchica ................ 4* 4- — — —
Compañeras :
Brachyoodi um r e tu s u m .............. 12 22 11 23 4-
Junioerus oxycedrus ................ 12 11 4* 4* 4-
Quercus c o c c ife r a  ..................... 12 22 j. 4* 4-
Carex hu m ilis .............................. 11 — 4- 11 12
A rcto sta p h y llo s  u v a -u rs i . • . — — 24 34 34
Pinus h a ie p e n s is  ....................... 11 — - 4- 11
Dorycnium o e n ta o h y llu m ......... + - - 4- 4-
Junioerus ohoenicea ................ — + 11 11 -
Quercus r o tu n d ifo lia  .............. 4- 12 i — —
Pinus c lu sia n a  ............................ _ — + 4* —
Sedum sediform e .......................... — + + — —
H ieracioiu p i l o s e l l a ................. 4* 4- — _
Carex h a lle r ia n a  ....................... + — —
3 0 4
P r e se n te s  en un g o lo  in v e n ta r io
D i g i t a l i s  o b sc u ra  +, A t r a c t y l i s  h u m il is  +, Linum n arb o n en  
s e  -f, G la d io lu s  i l l y r i c u s  +, en 650; T eucrium  g n a p h a lo d e s  
+ , B i s c u t e l l a  v a l e n t i n a  +, C o r is  m o n s p e l ie n s is  +, A ly s s ’um 
s e r p y l l i f o l i u m  +, J u r i n e a  h u m il is  +, T eucrium  c a p i t a t u n  -f 
en  019; T eucrium  aureum  +, F e s tu c a  h y s t r i x  +, en 539; Vio 
l a  r u p e s t r i s  + en 784; 3uxus s e m p e rv ire n s  12 , en  550.
P ro c e d e n c ia  do l o s  i n v e n t a r io s
650 : E n tre  l a  T o rre  de U t i e l  y l a  S i e r r a  N e g re te .  XJ5091. 
019 : E n tre  O am porrob les y F u e n te r r o b le s .  X J3937.
539 : Base d e l  Molón I I ,  e n t r e  M ira  y O am p o rro b les .X J3 5 9 4 . 
784 : E n tre  M ira  y C a ñ a v e d ija . XJ3295.
550 : E n tre  La Caííada y E n g u íd an o s , c o la  d e l  em b alse  de 
C o n tr e r a s .  X J2692.
-  As. S a tu re jo -E r in a c e e tu m  R iv .G od . & B o r ja  1961 : Com­
p ren d e  l o s  m a to r r a le s  c a l c í c o l a s  de g ra n  p a r t e  d e l  á r e a  su  
p r a m e d i te r r á n e a  d e l  s e c t o r  m a e s tr a c e n s e .
En n u e s t r o  t e r r i t o r i o  ocupa una g ra n  s u p e r f i c i e ,  como -  
m a to r r a l  de s u s t i t u c i ó n  de l o s  e n c in a r e s  de J u n ip e r o  t h u r i  
fe ra e -Q u e rc e tu m  r o t u n d i f o l i a e  y q u e j ig a r e s  de V io lo -Q u e rc e  
tum f a g in e a e ,  so b re  s u e lo  c a l i z o  poco p ro fu n d o , p o r  to d o  -  
e l  á r e a  s u p ra m e d i te r r á n e a .
Es c a r a c t e r í s t i c o  en e l l a  l a  p e n e t r a c ió n  d e  u n a  s e r i e  -  
d e  e le m e n to s  m e d ite rrá n e o -m o n ta n o s , como T eucrium  aureum ,
T. webbianum , A re n a r ia  a g g r e g a ta ,  A. o b t u s i f l o r a ,  C re p is  a1  
b id a ,  J u r i n e a  h u m i l i s ,  F e s tu c a  h y s t r i x ,  e t c . ,  adem ás d é lo s  
c a m é f i to s  E r in a c e a  a n t h y l l i s  y S a tu r e ja  o b o v a ta  s s p .  c a s t e  
l l a n a ,  con f r e c u e n c ia  d o m in a n te s .
Su v a r i a b i l i d a d  e s  b a s ta n te  a c u sa d a , e n c o n trá n d o s e  l a  -  
s i g u i e n t e  g ra d a c ió n  :
= S u b as , ro sm a rin e to su m  : c o r re s p o n d e  a l o s  ro m e ra le s  -  
s u p ra m e d i te r r á n e o s ,  s ie m p re  en e l  tram o  i n f e r i o r  d e  d ic h o  
p i s o ,  en n i v e l e s  a l t i t u d i n a l e s  de a l r e d e d o r  d e  1 .0 0 0 -1 .1 0 0  
m. Se t r a t a  de un m a to r r a l  n a n o f a n e r o f í t i c o  de  1 /2  a  1 m.
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S a tu re jo - E r in a c e e tu m  en l a s  cum bres de l a  s i e r r a  de 
M ira , c e r c a  d e l  p ic o  R e b o llo  (1 .3 3 0  m . ) .
de  a l t u r a ,  que s u s t i t u y e n  a l  J u n ip e r o  t h u r i f e r a e - Q u e r c e -  
tum r o t u n d i f o l i a e ,  s ie n d o  su s  p r i n c i p a l e s  d i f e r e n c i a l e s  : 
R osm arinus o f f i c i n a l i s ,  J u n ip e r u s  p h o e n ic e a , J .  o x y c e d ru s , 
H elianthem um  p ilo su m , S ta e h e l in a  d u b ia ,  e t c . .
Se p r e s e n ta  en  l a d e r a s  s o le a d a s  y s o b re  s u e lo s  e s q u e lé ­
t i c o s ,  c o n s t i tu y e n d o  l a  v a r i a n t e  de J u n ip e r u s  p h o e n ic e a , y 
en l a d e r a s  u m b ro sas , o s o b re  s u e lo s  p ro fu n d o s , donde co n s­
t i t u y e  l a  v a r i a n t e  de  A p h y lla n th e s .  (C uadro  6 0 2 ) .
= S u b as, s a lv ie to s u m  : a s í  como en  e l  s e c t o r  m anchego -  
l a  S a lv ia  s e  p r e s e n ta  en e l  p i s o  m e so m e d ite r rá n e o , en e l  -  
m a e s tr a c e n s e ,  menos c o n t i n e n t a l ,  t i e n e  su  óp tim o  en e l  su ­
p r a ,  s o b re  to d o  en  s u  n i v e l  m ed io , en  e l  sen o  d e l  S a tu r e jo  
E r in a c e e tu m , c o n tr ib u y e n d o  a  l a  c a r a c t e r i z a c i ó n  de u n a  s u -  
b a s o c ia c ió n  e s p e c i a l ,  donde y a  e l  rom ero  y l o s  J u n ip e r u s  -  
t e r m ó f i lo s  han  d e s a p a re c id o ,  aunque aun  se  m a n tie n e n  o t r a s  
d e  m arcado m a tiz  t e r m ó f i lo ,  como C o r is  m o n s p e l ie n s is ,  L eu- 
z e a  c o n i f e r a ,  B upleurum  f r u t i c e s c e n s ,  P o ly g a la  r u p e s t r i s ,  
A rg y ro lo b iu m  z a n o n i i ,  e t c .
F is io n ó m ic a m e n te  se  d i f e r e n c i a  b ie n  de l a  a n t e r i o r ,  ya  
que s e  t r a t a  de um m a to r r a l  c a m e f í t ic o  b a j o ,  de 20 a  30 cm. 
de  a l t u r a ,  en cuyo sen o  aún s e  pueden d i s t i n g u i r  dos c la r a s  
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Arenaria aggregata ... 
Sisymbrium laxiflorum
Jurinea humilis .....
Armeria trachyphylla . 
Dianthus brachyanthus
Diferenciales subasociaciones





Fumana ericoides ....... .
Stipa mediterránea ........
Anthyllis montana .........






Viola rupestris ..... .....
Ranunculus gramineus ......




Lotus comiculatus villosus .































Allium sphaerocephalon . . . . . .
Festuca gr. ovina .........
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P r e se n te 3  en solo dos in v e n ta r io s
C e p h a la r ia  le u c a n th a  + en 663 y 172; A rrh en a th e ru m  e l a t i u s  + 
en 107 y 436; E orycnium  p e n ta p h y llu m  23 en 121 y + en 701; 
Galium verum  + en 109 y 111; H ie rac iu m  p i l o s e l l a  + en 668 y 
424; S i le n e  l e g io n e n s i s  + en 113 y 114; P ty c h o t i s  s a x i f r a g a  
+ en 113 y 728; T h la s p i  s te n o p te ru m  + en 435 y 122 ,
P r e s e n te s  en un s o lo  in v e n ta r io
Brachypodium  p h o e n ic o id e s  13 , en 435; S e r r a t i l l a  n u d i c a u l i s  + 
en 107; C o r o n i l l a  m inim a s s p .  m inim a 23 en 111; T eucrium  gna 
p h a lo d e s  +, C a tan an ch e  c a e r u le a  + en 668; T u l ip a  a u s t r a l i s  + 
en 114; E u p h o rb ia  n i c a e e n s i s  + , H e lich ry su m  s e ro t in u m  +, en 
436; Teucrium  c a p ita tu m  +, B upleurum  f r u t i c e s c e n s  +, en  182; 
A r c to s ta p h y l lo s  u v a - u r s i  12 , P h lom is l i c h n i t i s  +, T eucrium  -  
cham aedrys +, R ub ia  p e r e g r in a  + ,e n  424; P o ly g a la  n i c a e e n s i s  
+ en 121; Daphne gn id ium  + en 701; S a p o n a r ia  ocym oides +, La 
s e r p i t iu m  g a ll ic u m  +, en 122; A cinos a lp in u s  s s p .  m e r id io n a -  
l i s  + en 728.
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n ta r io s
435 s P ic o  R e b o llo  (M ira ) .  X J3393.
107 1- 109 + 111 : P ic o  P e lad o  ( A l i a g u i l l a ) .  XK3301.
668 í C o lla d o  e n t r e  P eñas P a rd a s  y e l  P e la d o . XK3902.
113 + 114 : A lto  d e l  P e la d o . XK3801.
436 : E n tre  e l  p ic o  R e b o llo  y e l  P e la d o . XK3800.
182 : Cumbre d e l  Cam palbo. XK4319.
424 : E l P a ja r e r o .  E n tre  T a la y u e la s  y B e rc o ló n . XK5313*
440 + 172 : M acizo d e l  M azmorra ( A l i a g u i l l a ) .  XK4205-
121 : L a d e ra  d e l  C a b a l lu e lo ,  e n t r e  A l i a g u i l l a  y  T a la y u e la s .
XK4306.
701 : M ontes c a l i z o s  s o b re  l o s  C h ic o te ro s .  XK4306.
122 + 1 2 3  : C erca  d e l  a n t e r i o r .  XK4306.




N» Inventario ............... 170 600 743 488 532 535 305 076 554 601 607 496 742
Altitud s.n.m................ 1120 1100 960 910 1070 1060 1080 930 950 1010 1150 930 950
Pendiente y orientación ....  15NW 30N 30HW 25N 5NW SONE 5NE IOS 15NE 15W 40SE 45SE
% Cobertura ................. 90 75 70 80 50 60 65 70 50 50 60 35 55
Altura vegetación (cm.) .... 30 30 45 40 110 90 50 60 70 70 90 . 40 30
Características y diferenciales 
asociación y subalianza :
Erinacea anthyllis ......... 43 33 12 12 ♦ 11 33 4 - 12 23 - -
Satureja obovata castellana . + + - + 11 - 4 11 4 12 4 4 -
Scabiosa turolensis ........ + 12 4 4 12 - 12 4 4 4 12 - -
Jurinea humilis ............ - + - _ i _ - 4 4 - 4 - - -
Knautia purpurea ....... + 11 4 + + - 4 - - 4 4 - -
Teucrium expansum .......... - - - - 1 ♦ - - 4 - 4 4 - -
Salvia lavandulifolia ...... - 23 _ i _ - _ - - - - 22 23
Sideritis incana ........... - - + - - - - 4 - - - - 4
Erysimum grandiflorum ...... - - - + - - ~ - - - - 4
Diferenciales subasociación :
Rosmarinus officinalis ..... + 12 23 4 22 33 32 33 32 22 22 22 12
Juniperus phoenicea ........ - - + - 22 11 11 4 21 22 12 11 11
Juniperus oxycedrus ........ 11 + 22 - + 11 11 11 - 11 22 - -
Helianthemum pilosum ....... - 4 - - + 4 4 4 4 - 4 - -
Staehelina dubia ........... - + - - + - - 4 - - 4 - -
Sideritis angustifolia ...... - - - - - - .4 4 4 - - -
Características alianza : 
Viola rupestris ............ + + + + 4 4 4
Avenula gr. pratensis ...... + - - + 4 4 - 4 - 4 - -
Aphyllanthes monspeliensis .. 34 11 12 12 ♦ - - - - - - - 4Fumana procumbens .......... - 12 - - - - 4 - 11 4 - -
Thymelaea thesioides ....... - + - - 4 - - - 4 4 - - -
Potentilla tabernaemontani .. - - - — 4 4 4 - - - - - -
Medicago leiocarpa ......... - + - - - 4 4 - - - 12 - -
Digitalis obscura .......... - -r 11 + - - - - - - 4 - -
Astragalus monspessulanum ... 23 - - - - 4 - - - - - - -
Lotus corniculatus villosus . - + - • — - - 11 - - - - - -
Catananche caerulea ........ + +
Características orden y clase 
Lavandula latifolia ........ 33 33 23 44 12 4 4 4 12 4 4 11 12
Thymus vulgaris ............ 11 22 12 22 22 11 4' 11 22 4 ' 12 22 12
Genista scorpius ........... 22 + 12 + 11 11 4 11 11 4 11 4 22
Helianthemum cinereum ...... + + + + + 4 12 4 4 ' 4 12 4* 4
Koeleria vallesiana ........ + 11 + + + 4 4 4 4 4 4 4 4
Ononis pusilla ............. + + - 4 + 4 4 4 4. - - - 4
Fumana ericoides ........... - - - - 11 4 4 - 4 - - 12 33
Leuzea conifera ............ - + - - + 4 - 4 4 - 4 - -
Bupleurum fruticescens ........ - - - - + - - 4 - 4 - 4 11
Asperula cynanchica .... . + - - + + 4 - 4 - - - - -
Biscutella valentina ....... + - - + + - - 4 - - 4 - -
Argyrolobium zanonii ....... - - - - . - 4 4 . - 4 - 4 - 4
Polygala rupestris ......... - - - - - - 4 4 - 4 - - 4
Atractylis humilis ......... - - - - - 4 4 4 4 - - - -
Stipa offneri . ............. - - - - - + - - 4 - - — 4 11
Avenula bromoides .......... + - - - + - 4 - - - - - -
Hormatophylla lapeyrousiana : - - - - + 4 - - - - 4 - -
Astragalus incanus .•........ - - - - - - 4 - 4 - 4 - -
Teucrium gnaphalodes ....... - - - - ■ - 4 - 4 - - ■- — - -
Teucrium capitatum ......... - - - - - - - 4 - - - 4 -
Centaurium linariifolium .... - - - - + - - 4 — - - — -
Linum narbonense ........... . - + + - - - — - - - - -
Hippocrepis glauca ......... - - - - - - 4 - - 4 - -
Coris monspeliensis ........ - - - - - - — 4 - - 4 - -
Compañeras ;
Brachypodium retusum ....... 23 + 22 .+ 1 11 11 4 4 11 4 12 4 4
Carex humilis .............. + — 12 + + — 4 — — 4 — 4 -
Hieracium pilosella ........ - - - 4 + 4 4 4 4 - 4 - -
Quercus rotundifolia ....... + - - + I + - - 12 - 4 4 - 4
Pinus clusiana ............. + + - 11 + - - - - - - - 4
Teucrium chamaedrys ........ - - - + + 4 - 4 - 4 - - -
Carex halleriana ........... - — + _ j 4 — - 4 — - — — 4
Alyssum serpyllifolium ..... - - - - 4 4 - 4 4 - - - -
Juniperus hemisphaerica .... — + + - 4 - - - - - - - -
Silene legionensis ......... - - - - 4 - - - 4. 4 - -
Helichrysum serotinum ...... - 4 - + - - 4 - - - - - -
Quercus coccifera .......... - - - - - - - 4 - - - 4 4
Sedum sediforme ............ - - - - 4 - - - - - - _ 4
Anthyllis vulneraria ....... - - - - - - 4 ■ - ■ 4 - - -
Odontites longiflora ........................... - - - + - - - - - 4 - - -
Festuca gr. ovina ...................................... - - + + - - - 4 - - - - -
Amelanchier ovalis ................................... - - 4 +
Centaurea pinae .............................................. - - - - - - - 4 - - 4 - -
Phlomis lichnitis ...................................... - + - - - - - i  - - - - 4 - _
Paronychia aretioides ....................... - - - - I - - 4 4 - - -
Rhamnus alaternus ...................................... - - - - 1 " - - 4 - - - 4 ~
Presentes en un solo Inventario : Bromus erectus +, Arrhenatherum elatius +, en 1 7 0 ; Centaurea trium- 
fetti + en 6 0 0 ; Teucrium webbianum 1 2 , Crepis albida +, Quercus faginea +, en 7 4 3 ; Euphorbia nicaeen­
sis + en 488; Dianthus hispánicos + en 5 3 2 ; Brachypodium phoenicoides + en 3 0 5 ; Inula montana +, en*- 
0 7 6 ; Festuca hystrix 2 3 ,  Arenaria agp,r«*£«ta +, en 5 5 4 ;  T h l n s p i  stenopterur 4, en 6 0 1 ;  Sedum álbum +,Ce
3 0 9
P roced en cia  de l o s  in v e n ta r io s
170 ; B ase  d e l  M azmorra ( A l i a g u i l l a ) . XK4105.
600 : S i e r r a  de  A l i a g u i l l a .  XJ4599.
743 ! A l r e d e d o r e s  d e  G a r a b a l l a .  XK3907.
488 ; C e r c a  d e  l a  R e s i n e r a ,  e n t r e  G a r a b a l l a  y  M i r a .  XK3805* 
532 : E n t r e  L a n d e te  y  M a n z a n e r u e la .  XK4520.
535 J E n t r e  M a n z a n e ru e la  y S a n ta  C ruz  d e  Moya. XK4622.
305 ; C e r r o  C h a rcó n ,  c e r c a  de A l i a g u i l l a .  X J4596.
076 : E n t r e  M ira  y O a m p o r ro b le s .  X J3887.
554 : C a b e z u e la  d e  O a m p o r ro b le s .  XJ3591*
607 : E n t r e  T a l a y u e l a s  y  G r a j a  d e  C am palbo . XK4715»
496 : E n tre  G a ra b a l la  y M ira . XK3806.
742 ; A l r e d e d o r e s  d e  G a r a b a l l a .  XK3807*
mas x e r ó f i l a  y  t e r m ó f i l a ,  co n  S t i p a  o f f n e r i ,  S t i p a  p u l c h e r r i .  
ma ( = S . m e d i t e r r á n e a ) , Fumana e r i c o i d e s  y  D o ry cn iu m  p e n ta p h y -  
l l u m ,  como d i f e r e n c i a l e s  p r i n c i p a l e s ;  y  o t r a  s u b r u p í c o l a ,  d e  
A n t h y l l i s  m o n ta n a ,  p r o p i a  de  r e l l a n o s  d e  r o q u e d o s  o l a d e r a s  
a b r u p t a s  con g r a n  a f l o r a m i e n t o  d e  l a  r o c a  m a d re ,  d o n d e  s e  o r e  
s e n t a n  como d i f e r e n c i a l e s ,  adem ás d e l  A n t h y l l i s ,  Rhamnus pumi 
l u s ,  I b e r i s  l a g a s c a n a ,  e t c .  E s t a  p o d r í a  c o n s i d e r a r s e  u n a  de  
l a s  u l t i m a s  i r r a d i a c i o n e s  m e r i d i o n a l e s  d e l  E r i n a c e o - A n t h y l l i -  
de tum  m o n ta n a e ,  con  e l  que g u a r d a  e s t r e c h a s  r e l a c i o n e s ,  p e r o ,  
d ad o  que e l  fo n d o  f l o r í s t i c o  e s  d e  S a l v i e n i o n ,  h a b i é n d o s e  p e r  
d i d o  l a  m ayor p a r t e  d e  l o s  e l e m e n to s  d e  O n o n i d e t a l i a  s t r i a t a e  
c reem o s  mas a p r o p i a d o  e l  p r e s e n t e  t r a t a m i e n t o .
— S u b a s ,  e r i n a c e e t o s u m  : s e  t r a t a  d e  l a  s u b a s o c i a c i é n  t í p i  
c a ,  donde  y a  d e c a e  l a  S a l v i a  en  su  a b u n d a n c i a  y  s e  e n c u e n t r a n  
a u s e n t e s  l o s  e l e m e n to s  t e r m ó f i l o s  que a ú n  a l c a n z a b a n  l a  a n t e ­
r i o r ;  a l  t ie m p o  que a u m en ta  n o t a b l e m e n t e  l a  a b u n d a n c i a  de  l o s  
d e  c a r á c t e r  o r o m e d i t e r r á n e o ,  como F e s t u c a  h y s t r i x ,  A r e n a r i a  -  
a g g r e g a t a ,  D i a n th u s  b r a c h y a n t h u s , T e u c r iu m  w ebbianum , e t c .
A q u í,  a p a r t e  de  l a  v a r i a n t e  t í p i c a ,  hemos a n o ta d o  u n a  v a ­
r i a n t e  de  E r o d iu n  p e t r a e u m  s s p .  v a l e n t i n u m ,  l o c a l i z a d a  en l a s  
c r e s t a s  d e s c a m a d a s  d e  l a  u m b r í a  d e l  P e l a d o ,  d o n d e  h a y  u n a  pe  
n e t r a c i ó n  de  t á x o n e s  r u p í c o l a s  y g l a r e í c o l a s ,  r e s u l t a n d o  d i f e  
r e n c i a l e s ,  j u n t o  con  e l  E ro d iu m , T h a l i c t r u m  f o e t i d u m ,  C e n t r a n  
t h u s  a n g u s t i f o l i u s ,  e t c .  (C uadro  5 9 2 ) .
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-  As. G enisto h isoan icae-E rinaceetum  Riv.G-od. & Borja 1961 
En ©1 se c to r  m aestracense lo s  n iv e le s  raesomediterróneo medio 
y su p erior  presentan m atorrales c a lc íc o la s  que pueden a d sc r i­
b ir se , en su mayoría, a e s ta  a so c ia c ió n ; principalm ente en l a  
deras poco so lead as o sobre su e lo s  de c ie r t a  profundidad.
Se t r a t a  de m a to r r a le s  c a r a e f í t i c o s  o n a n o f a n e r o f í t i c o s ,  do 
m inados g e n e ra lm e n te  p o r le g u m in o sa s  e s p in e s c e n te s  (a u la g a re s )  
de  l o s  g é n e ro s  G e n is ta ,  U lex  y E r in a c e a ;  que ocupan l a s  á r e a s  
m a e s tra c e n s e s  mas so m e tid a s  a  l a  i n f l u e n c i a  de l o s  v i e n to s  há  
medos m a r ít im o s , form ando u n a  banda en e l  t e r r i t o r i o  de t r a n ­
s i c i ó n  con e l  s e c t o r  v a le n c ia n o - ta r r a c o n e n s e .
Pueden reconocerse dos su b a so cia c io n es : una mas con tinen­
t a l  y f r e s c a , d e l p iso  meso su p er io r , corresp on d ien te  a l a  -  
d e s c r ita  por lo s  au tores de l a  a so c ia c ió n  para lo s  l la n o s  de 
Barracas, dominada por lo s  ca m éfito s , que marca e l  t r á n s ito  
h acia  e l  Saturejo-E rinaceetum .
La o t r a ,  mas l i t o r a l ,  dom inada p o r  l o s  n a n o f a n e r ó f i to s  —  
U lex  p a r v i f l o r u s  y ro m ero , que denom inam os u l ic e to s u m  p a r v i -  
f l o r a e ,  l a  c u a l  m arca  l a  t r a n s i c i ó n  h a c ia  l o s  m a to r r a le s  de 
R o sm a rin o -E r ic io n ; donde r e s u l t a n  d i f e r e n c i a l e s ,  adem ás d e l  
U lex , S t ip a  o f f n e r i ,  H elianthem um  p ilo su m , e tc .(C u a d ro  6 1 2 ) .
-  As. G e n is to  s c o ro ii-O n o n id e tu m  f r u t i c o s a e  I z c o  1979 ; 
E s ta  com unidad se  p r e s e n ta ,  en n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  p r i n c i p a l  
m ente en e l  seno  de l a  a n t e r i o r ,  cuando e l  s u s t r a t o  s e  h ace  
mas a r c i l l o s o  o m argoso ; aum entando l a  im p o r ta n c ia  de  G e n is -  
t a  s c o r p iu s ,  L i th o d o ra  f r u t i c o s a ,  e t c . ,  y p e n e tra n d o  O nonis 
f r u t i c o s a .
Su p r e s e n c ia  s e  c e n t r a  p r in c ip a lm e n te  en e l  p i s o  mesomedi 
t e r r á n e o  m edio , donde son  mas a b u n d a n te s  e s t e  t i p o  de  s u s t r a  
t o s .  Dado que l a  a s o c ia c ió n  h a  s id o  d e s c r i t a  en á r e a s  mas con 
t i n e n t a l e s ,  y  en e l  sen o  d e l  p i s o  s u p ra  y meso s u p e r i o r ,  l a  
n u e s t r a  p r e s e n ta  a lg u n a s  d i f e r e n c i a s .  P e ro , y a  que s e  t r a t a  
de una  com unidad e d á f i c a ,  en l a  que su  a u to r  re c o n o c e  d o s  su ­
b a s o c ia c io n e s  en b a se  a  l a s  d i f e r e n c i a s  en l a  c o m p o sic ió n  d e l  
s u e lo  : s o b re  m argas y e s í f e r a s  s u b a s , o n o n id e to su m  t r i d e n t a -  
t a e ,  no y e s í f e r a s  s u b a s ,  o n o n id e to su m  f r u t i c o s a e ,  r e s e rv a n d o  
p a ra  l a s  d i f e r e n c i a s  a l t i t u d i n a l e s  e l  n i v e l  de v a r i a n t e s ;  de­
f in ir e m o s  u n a  v a r i a n t e  de H elianthem um  m a r ifo l iu m , d e n t r o  de
Cuadro 612 311
G enisto b isoan icae-E rinaceetum
Al-cura vegetac ión  (cm .) . . . .
C a r a c te r ís t ic a s  y d ife r e n c ia ­
l e s  de la  a so c ia c ió n  :
Erinacea a n th y l l is  . 
U lex p a rv iflo ru s  
G enista h is p á n ic a  . .  
S erra tilla  n u d ica u lis
C a r a c te r ís t ic a s  A phyllantion
A phyllanthes m on sp elien sis
Scabiosa tu r o le n s is  ..............
V io la  r u p e str is  .......................
Knautia purpurea .....................
Catananche caeru lea  ..............
P o te n t i l la  tabernaemontani 
Satu reja  obovata c a s te lla n a
Medicago le io c a r p a  ................
Teucrium polium expansum • .  
D ig i t a l i s  obscura ...................
C a r a c t e r í s t i c a s  ó rd en  y c l a s e
R osm arinus o f f i c i n a l i s  
L av an d u la  l a t i f o l i a  • .
G e n is ta  s c o rp iu s  ..........
Thymus v u l g a r i s  .
H elianthem um  c in ereu m  , 
3upleurum  f r u t i c e s c e n s
Leuzea c o n i f e r a  .
O nonis p u s i l i a ................
K o e le r ia  v a l l e s i a n a  . .  
A sp e ru la  c y n a n c h ic a  . .
Fumana e r i c o id e s  ...........
A t r a c t y l i s  h u m il is  . . .
Linum n a rb o n e n se  ..........
A venula b ro m o id es  . . . .
S t i p a  o f f n e r i ................. .
H elianthem um  p ilo su m  
S ta e h e l in a  d u b ia  
T eucrium  c a p ita tu m  . ,  
B i s c u t e l l a  v a l e n t i n a  
H ip p o c re p is  g la u c a  ....................
Com pañeras :
B rachypodium  re tu su m  ............
J u n ip e ru s  o x y ced ru s  ...............
Q uercus c o c c i f e r a  ....................
C arex h u m il is  .............................
J u n ip e ru s  p h o en ic ea  ...............
Dorycnium  p en tao h y llu m  . . . .
Q uercus r o t u n d i f o l i a  .............
P in u s  h a le p e n s is  ......................
F in u s  c lu s i a n a  • • • • • • « . . • • •
H ierac iu m  p i l o s e l l a  ...............
Sedum se d ifo rm e  ........................
T eucrium  cham aedrys ...............
C arex  h a l l e r i a n a  ....................
•  •  •  •  •
061 714 593 507 673 673 643
1040 370 930 910 1090 920 960
201TE 45N 30W 15W 20 V 152TE 25 V
45 55 30 70 110 100 100
80 90 75 70 35 85 30
22 11 12 11 + 11
-• 12 23 23 33 22 33
23 - - - - -
+ —
••
12 12 + + 22
+ - + + + 12 12
+ - - + + + +
11 - — — +
+ 22 - — — — +
+ + + — — —
- ¡ - 12 12 —
+ ■f - - - — -h
— - - + —
+ + —
i •
22 23 32 33 32 33 22
33 12 + +• 12 11 +
+ 11 11 11 22 + 12
11 + + 11 11 11 11
12 + + + + +
+ - + + + 12 —
— + 4* - + + +
+ - + + 11 +
- + + + -
+ - - + + —
+ - + + + — —
+ - - + + —
— + - - + + +
+ — - + + + _
- - 11 + 12 — —
— - - + - + —
+ + - — —
+ 1 - - + + —
— i - + + - —
i - + +
11 22 11 23 23 23 23
+ 22 + 11 22 22
12 12 - + — 23
- 11 — + 11
+  ' + 11 — 11 —
- + — _ -h
12 + — — + _
-
¡ r L - — — — +— | - + - + - —
+ 1 - - - — +
+ I - - + — —— 1 - - + + —
+
! ;
—• — — — +
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P r esen tes  en un s o lo  in v e n ta r io
Erysim ún g ra n d if lo ru m  + , H elianthem um  aoeninum  +, Bromus 
e r e c tu s  +, Ph lom is l i c h n i t i s  +, T illas  n i  s te n o p te ru rn  -h, 
B u f fo n ia  t u b e r c u l a t a  +, en 051; A s tra g a lu s  n o n s p e s s u la -  
num 23, G lo b u la r ia  v a l e n t i n a  1 1 , Tanacetum  coryrabosum +, 
en 714; C o r o n i l l a  m inim a s s p .  c l u s i i  +, en 598; Sedum á l ­
bum +, C en ta u re a  p in a e  +, E u p h o rb ia  n i c a e e n s i s  +, en 507; 
A llium  s o h a e ro c e o h a lo n  E u p h o rb ia  m in u ta  +, H e lich ry su m  
s to e c h a s  +, en 673; S a lv ia  l a v a n d u l i f o l i a  +, A s t r a g a lu s  
in c a n u s  +, I n u la  m ontana +, J u r i n e a  h u m il is  +, en 678.
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n ta r io s
061 : S i e r r a  de A l i a g u i l l a .  X J4399.
714 : C a s i l l a s  de R an e ra . XE4305.
593 s E n tre  A l i a g u i l l a  y G a ra b a l la .  XK3904.
507 : A lre d e d o re s  de S in a r c a s .  XJ5199.
673 : J u n to  a A l i a g u i l l a .  XK4203*
678 : La R elam ina ( S in a r c a s ) .  XJ4899.
643 : E n tre  A l i a g u i l l a  y C a s i l l a s  de R an e ra . XK4603.
l a  segunda s u b a s o c ia c ió n ,  p a ra  e l  p i s o  meso m edio m a e s tr a -  
c e n s e , con H elianthem um  m a r ifo liu m , V e ró n ic a  t e n u i f o l i a ,  -  
C en tau rium  l i n a r i f o l i u m ,  C is tu s  a lb id u s ,  e t c . ,  como d i f e r e n  
c i a l e s . ( C u a d r o  6 22) .
2 5 .1 .2  : A l. R o sm a rin o -E r ic io n  : Comprende l o s  m a to r r a le s  
s e c o s ,  h e l i ó f i l o s  y t e r m ó f i lo s ,  p r in c ip a lm e n te  n a n o f a n e r o f í  
t i c o s ,  con p a r t i c ip a c i ó n  g e n e ra lm e n te  s e c u n d a r ia  de c a m é f i-  
t o s  y e s c a s e z  de h e m i c r ip t ó f i t o s ;  de óp tim o  m e d io -m e d ite r r á  
neo  o c c id e n ta l .
Al ig u a l  que en l a  a l i a n z a  a n t e r i o r ,  a l  p a s a r  de l a  p ro ­
v i n c i a  V a le n c ia n o - C a ta la n o - P ro v e n z a l -3 a le a r  a  l a  C a s t e l l a a ^  
M aestrazgo-M anchega y A rag o n esa , mas c o n t i n e n t a l e s ,  l o s  cam 
b io s  a c o n te c id o s  en l a  v e g e ta c ió n  no s  in d u c e n  a  c o n s id e r a r  
l a  e x i s t e n c i a  de dos s u b a l ia n z a s  : u n a  m e d i t e r r á n e o - l i t o r a l ,  
R o sm a rin o -E r ic e n io n , c o r r e s p o n d ie n te  a l  R o s m a r in o -E r ic io n  -
Cuadro 629
Genisto scoroii-Qnonidetum fruticosae
N2 In ven tario  ................................... 320 568 630
A ltitu d  s .n .m . ................................ 300 700 710
°/o C o b ertu ra ....................................... 35 60 75
Pendiente y o r ien ta c ió n  ............ 35N 50NW 40W
Altura vegetación  (cm .) ............ 110 65 80
C a r a c te r ís t ic a s  a so c ia c ió n  y • 
a lia n za  :
Ononis fr u t ic o s a  ............................ 44 33 33
Linum su ffru ticosu m  d if f e r e n s . — 11 4-
A stragalus monspessulanum 22 - -
Verónica t e n u i f o l ia  ..................... 11 — —
S a lv ia  la v a n d u lifo l ia  ................ - 12 -
Scorzonera h isp á n ica  ......... ........ + - -
Scorzonera g r a m in ifo lia  ............ — — 4*
C a r a c te r ís t ic a s  de órden :
G enista scoro iu s ............................ 22 22 12
Rosmarinas o f f i c i n a l i s  .......... 11 4- 11
Lithodora fr u t ic o s a  ..................... 4- 4* 12
Helianthemum raarifolium  ............ 4* 4- 4*
Fumana e r ic o id e s  ............................ 4- 4- -
Bupleurum fr u t ic e sc e n s  .............. — 4» +
Heiianthemum pilosum  ................... 4- - 4-
Lavandula l a t i f o l i a  ..................... 4- 4- -
Leuzea co n ifera  .............................. 4- — —
Centaurium l in a r i i fo l iu m  .......... — - 11
C istus a lb id u s . . . . . . . . . . . . . . . - — 4-
C a r a c te r ís t ic a s  de c la s e  :
K oeler ia  v a lle s ia n a  ..................... + — 4*
Linum narbonense ............................ — - 4-
Argyrolobium zanon ii ................... — — 4-
Compañeras :
Thymus v u lg a r is  .............................. 4- 11 4-
Brachypodium retusum ................... 23 12 4*
Juniperus phoenicea ..................... 12 4* +
Quercus c o c c ife r a  ......................... 4* 4- 12
Bupleurum r ig id u n  ......................... 4- - 11
Junioerus oxycedrus ..................... 11 - 11
Pinus h a le p e n s is  ............................ — 4- 11
Dorycnium oentaohyllum  .............. 11 - 4-
Sorbus dom estica ............................ 4* — -
P is ta c ia  tereb in th u s ................... 4- — -
Phlomis l i c h n i t i s  ......................... 11 - —
Teucrium chamaedrys ..................... 12 - —
A rctostap h y llo s  u v a -u rs i c ra ss . ™ 12 -
S e s e l i  montanum .............................. — 4- —
Carex hu m ilis .................................. — 4- -
C olutea arborescens ..................... — - 4*
P is ta c ia  le n t is c u s  ....................... — — 4-
Arbutus u n e d o .....................i . . . . . — — 4*
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P roced en cia  de loe- in v e n ta r io s
320 : T e rre n o s  m argosos c e r c a  de S a n ta  Cruz de Hoya. 
XK4924.
563 : V a lle  d e l  r i o  O jos de Moya c e r c a  de M ira . XJ2492. 
630 : S a b id a  a  l a  f u e n te  d e l  R e b o llo , e n t r e  T i ta g u a s  y 
T a la y u e la s . XK5617.
o r ig in a lm e n te  d e s c r i t o  p o r B ra u n -B la n q u e t; y o t r a  m e d i te r r á  
n e o - c o n t in e n ta l ,  R o sm a rin o -C is te n io n  c l u s i i ,  e x te n d id a  p r in  
c ip á lm e n te  por l a s  á r e a s  m eso m e d ite rrá n e a s  m anchegas y a r a ­
g o n e sa s , a  l a  c u a l  d e b e rá n  p e r te n e c e r  l a s  a s o c ia c io n e s  :
-  R osm arino-L inetum  s u f f r u t i c o s i  B r.B l.&  c o l .  1935
-  C y tis o -C is te tu m  c l u s i i  B r .B l.&  0 . B o los 1952
-  C is to  c lu s ii-R o s m a rin e tu m  R iv .M a rt. & Iz c o  1969
Donde no in c lu im o s  l a s  com unidades h e m i c r i p t o f í t i c a s ,  do
m inadas p o r a l t a s  g ra m ín e a s , y f re c u e n te m e n te  l l e v a d a s  a l  -  
R o s m a rin o -E r ic io n , que creem os mas c o r r e c to  i n c l u i r  en l a  -  
c l a s e  L y g a e o -S t ip e te a ,  l a s  c u a le s  c o n s t i tu y e n  e l  p a s t i z a l  -  
s e r i a l  de e s to s  m a to r r a le s .
No es  f á c i l  c a r a c t e r i z a r  f lo r í s t i c a m e n t e  e s t a  s u b a l ia n z a  
de un modo a b s o lu to ,  p e ro  s í  r e l a t iv a m e n te ,  f r e n t e  a  l a s  su  
b a l ia n z a s  con que c o n ta c ta ,  a  t r a v é s  de  u n a  s e r i e  de e sp e ­
c i e s  d i f e r e n c i a l e s  : f r e n t e  a l  S a lv ie n io n  l a s  mas te r m ó f i -  
l a s ,  como C is tu s  c l u s i i ,  H elianthem um  la v a n d u l i f o l iu m ,  Fuma 
na l a e v i s ,  F . g l u t i n o s a ,  S t ip a  t e n a c is s im a ,  e t c . ; y f r e n t e  
sil R o sm a rin o -E ric e n io n  to d a s  l a s  e s p e c ie s  de S a lv ie n io n  o -  
de R o s m a r in e ta l ia ,  p e ro  p r o p ia s  de á r e a s  i b e r o - c o n t i n e n t a ­
l e s ,  como H elianthem um  c in ereu m  s s p .  ru b e llu m , T eucrium  gna 
p h a lo d e s ,  Alyssum  s e r p y l l i f o l i u m ,  O d o n ti te s  l o n g i f l o r a ,  Su- 
p h o rb ia  m in u ta , H o rm a to p h y lla  la p e y r o u s ia n a  s s p .  a n g u s t i f o -  
l i a ,  e t c .
Hemos r e c o n o c id o , p a ra  e s t a  a l i a n z a ,  o t r a s  c u a t r o  a s o c ia  
c io n e s ,  de l a s  que l a s  dos p r im e ra s  p e r te n e c e n  a  l a  p r im e ra  
s u b a l ia n z a  y l a s  o t r a s  a  l a  seg u n d a .
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-  As. E rico -T hym elaee tum  t i n c t o r i a e  (3 r .B l .&  C ol. 1935) 
A.& 0 . B o lós 1950 ; Como m a to r r a l  c a l c í c o l a  fu n d a m e n ta l de 
l a s  á r e a s  b a ja s  y c á l i d a s ,  i n c lu id a s  en e l  p is o  m eso m ed ite - 
r rá n e o  i n f e r i o r  y en e l  s e c t o r  v a le n c ia n o - ta r r a c o n e n s e ,  se  
p r e s e n ta  un b r e z a l - r o m e r a l ,  r i c o  en e s p e c ie s  t e r m ó f i l a s ,  co 
mo E r ic a  m u l t i f l o r a ,  C o r o n i l l a  m inim a s s p .  c l u s i i ,  IJ lex  p a r  
v i f l o r u s ,  H elianthem um  m a r ifp liu m , e t c . , e n t r e  l a s  c a r a c t e ­
r í s t i c a s  de a l i a n z a ,  y P in u s  h a l e p e n s i s ,  P i s t a c i a  l e n t i s c u s ,  
Q uercus c o c c i f e r a ,  J u n ip e r u s  o x y c e d ru s , e t c . ,  e n t r e  l a s  com 
p a ñ e ra s  de f a s e s  mas e v o lu c io n a d a s .
Representa la  etapa s e r ia l  que s u s t itu y e  a l  Rhamno-Quer- 
cetum c o c c ife r a e  p ista c ie to su m , encontrándose en e l l a  l a  va  
r ia b ilid a d  s ig u ie n te  ;
Dado que s e  t r a t a  de una  a s o c ia c ió n  de á r e a  r e la t iv a m e n ­
t e  g ra n d e , e x te n d id a  a  lo  l a r g o  de l a s  r e g io n e s  p róx im as a l  
l i t o r a l ,  d e sd e  B a rc e lo n a  a  V a le n c ia ,  p a r a  cuya p a r t e  m e r i­
d io n a l  fu e  c re a d a  p o r  0 . B o lós (1967) l a  s u b a s , h e l ia n th e m e  
tosum  m y r t i f o l i i ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  e n t r a d a  d e l  H. m a r i-  
fo liu m , que acep tam os p a ra  e s t a  zona; l a  v a r i a b i l i d a d  se  r e  
duce p rá c t ic a m e n te  a l  n i v e l  de v a r i a n t e s  : u n a  p r o p ia  de so  
l a n a s ,  v a r .  de G lo b u la r ia  alypum , cuy as  d i f e r e n c i a l e s  so n , 
además de e s t a ,  H elianthem um  la v a n d u l i f o l iu m ,  S t ip a  t e n a c i s  
sim a y Fumana g lu t in o s a ;  y o t r a  de u m b ría s , con L av an d u la  -  
l a t i f o l i a ,  Leuzea c o n i f e r a ,  Bupleurum  f r u t i c e s c e n s ,  3 . r i g i  
dum, G lo b u la r ia  v a l e n t i n a ,  R ub ia  p e r e g r in a ,  e t c . ,  como d i f £  
r e n c i a l e s  ( v a r .  de G lo b u la r ia  v a l e n t i n a ) .
Además de é s t a  en con tram os o t r a s  dos s u b a s o c ia c io n e s ,  de 
o r ig e n  e d á f ic o ,  mas l o c a l i z a d a s .  P or un la d o  l a  s u b a s ,  ono­
n id e to su m  t r i d e n t a t e e  3 r .3 1 .&  0 . B olós 1950 , s o b re  m argas ye 
s í f e r a s ,  m arcando e l  t r á n s i t o  h a c ia  e l  O nonidetum  t r i d e n t a -  
t a e ,  con 0 . t r i d e n t a t a  y G y p so p h ila  h i s p á n ic a  de d i f e r e n c i a  
l e s .  P o r o t r o  l a  s u b a s ,  c is te to s u m  l a d a n i f e r i ,  que p ro p o n e­
mos n u ev a , p ro p ia  de a r e n i s c a s  t r i á s i c a s ,  que, a l  p r e s e n t a r  
se  en b i o c l i n a  c á l id o  y s e c o , pese  a s e r  p o b re s  en b a s e s ,e s  
t a s  no son  la v a d a s ,  acum ulándose  en c a n t id a d  s u f i c i e n t e  pa­
r a  s u s t e n t a r  una  v e g e ta c ió n  de R o s m a rin o -E r ic io n , donde pe­
n e t r a n  a lg u n o s  e le m en to s  de C is to -L a v a n d u le te a ,  como C is tu s  
l a d a n i f e r ,  C. s a l v i f o l i u s ,  e t c .  (C uadro 6 3 2 ) .
N» Inventario ......... .
Altitud s.n.m...........
Pendiente y orientación 
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Carex humilis .... .
Bupleurum fruticescens 
Bupleurum rigidum .. 
Globularia valentina 
Ononis tridentata .. 
Gypsophila hispánica 
Cistus ladanifer . . . 
Cistus salvifolius .
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P r e se n te s  en dos in v e n ta r io s
Rharonus l y c i o i d e s  + en 520 y 536, T eucrium  o seu d o ch an ae p i 
t y s  4- en 520 y 586, P h y l l i r e a  a n g u s t i f o l i a  + en 514 y 586, 
Daphne gn id ium  + en 686 y 565, Q uercus r o t u n d i f o l i a  + en 
586 y 250, A sp e ru la  c y n a n c h ic a  + en 577 y 686, K o e le r ia  v a  
l l e s i a n a  + en 686 y 257.
P r e s e n te s  en un s o lo  in v e n ta r io
C o r is  m o n s p e l ie n s is  + en 245, A t r a c t y l i s  h u m il is  + en 520, 
I n u la  raontana +, K ie rac iu m  p i l o s e l l a  +, T eucrium  a ra g o n e n -  
s e  +, C o lu te a  a rb o re s c e n s  +, H e lic h ry su m  s to e c h a s  + , B iscu  
t e l l a  v a l e n t i n a  +, en 686; G la d io lu s  i l l y r i c u s  + en  257; 
Sedum se d ifo rrn e  + en 586; Rhamnus a l a t e r n u s  +, Galium  m ari 
timum +, en 565; A m elan ch ie r o v a l i s  +, L o n ic e ra  im p lex a  +, 
S c a b io s a  t u r o l e n s i s  +, en 230.
P ro c e d e n c ia  de lo s  i n v e n t a r io s
245 : La M uela. B n tre  S in a rc a s  y B en ag éb er. XK5901.
361 : C o llad o  d e l  Moro, e n t r e  l a  M uela y e l  e l b a l s e  d e l
G e n e ra lís im o , XK5601.
520 : B a jad a  de T u é ja r  a  A zag ra . XK5810.
514 : Rodenos s o b re  e l  b a r ra n c o  de C a n a le s , c e r c a  de A za-
g r a .  XK5910.
577 : C erro  C abezo, c e r c a  de l a  O lm e d il la .  XK5307.
686 : E n tre  B enagéber y e l  em balse  d e l  G en era lís irao .X J6 2 9 9 *  
565 : E n tre  T u é ja r  y e l  em b a lse . XK6401.
230 s Zona de C harco Negro ( S in a r c a s ) .  XK5603.
231 : E n tr e  S in a rc a s  y C harco N egro . XK5602.
525 : Y a ld e s ie r r a ,  e n t r e  l a  O lm e d il la  y B en ag éb er. XK5306. 
257 : Yado de Moya, e n t r e  T u é ja r  y S in a r c a s .  XK6106.
586 : Rodenos de l a  O lm e d illa . XK5306.
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-  As. A n th y l l id o -C is te tu m  c l u s i i  B r .B l .  & c o l .  1935 : So 
b re  l a s  m argas t r i á s i c a s  no y e s í f e r a s ,  a b u n d a n te s  en l o s  a l  
r e d e d o re s  d e l  em balse  d e l  G e n e ra lís im o , en l a s  á r e a s  mas ba 
j a s  y c á l i d a s  de n u e s t r a  zo n a , i n c l u i d a s  aún en e l  p is o  me- 
s o m e d ite r rá n e o  i n f e r i o r ,  p e ro  y a  a c e rc á n d o s e  a  n i v e l e s  t e r -  
m o m e d ite rrá n e o s , a p a re c e  u n a  com unidad muy x e r ó f i l a ,  p r á c t i  
cam ente c a r e n te  de e s p e c ie s  h e r b á c e a s ,  dom inada p o r  A n thy- 
l l i s  c y t i 30id e s ,  C is tu s  c l u s i i  y ro m e ro , que c o rre s p o n d e  a  
l a  s u b a s o c ia c ió n  mas m ontana e i n t e r i o r  d e s c r i t a  p a r a  e s t a  
a s o c ia c ió n  de c a r á c t e r  b á s ic a m e n te  l i t o r a l ,  con e l  nom bre -  
de la v a n d u le to su m  l a t i f o l i a e  ( 0 . B o lo s 1 9 6 2 ) , con  G e n is ta  — 
s c o r p iu s  y L av an d u la  l a t i f o l i a  como p r i n c i p a l e s  d i f e r e n c i a ­
l e s .
Además s e  p r e s e n ta ,  de un  modo r e la t iv a m e n te  r e d u c id o ,  
u n a  s u b a s , c is te to s u m  l a d a n i f e r i ,  s o b re  s u s t r a t o s  s im i l a r e s  
p e ro  con mayor c a n t id a d  de a r e n a s ,  donde dom ina e l  C is tu s  -  
l a d a n i f e r ,  no h a b ie n d o  p o d id o , de momento a n o ta r  o t r a  e sp e ­
c i e  d i f e r e n c i a l  que e s t a  y P h y l l i r e a  a n g u s t i f o l i a ;  au n q u e , 
e v e n tu a lm e n te , p o d rán  e n t r a r  en e l l a  d i v e r s a s  c a r a c t e r í s t i ­
c a s  de C is to -L a v a n d u le te a .  (C uadro  6 4 2 ) .
M a to r ra l  de B r ic a  m u l t i f l o r a  y  C is tu s  l a d a n i f e r ,  que 
proponem os como E rico -T h y m elaee tu m  t i n c t o r i a e  s u b a s ,  c i s  
te to su m  l a d a n i f e r i ,  en l o s  ro d e n o s  de  l a  O lm e d illa ,  c e r ­
ca  d e l  em balse  d e l  G e n e ra lís im o .
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Cuadro o 4 2
A n t h y l l i d o - C i s t e t u m  c l u s i i
N 2 I n v e n t a r i o  ...................................... 3 6 3 3 6 4 3 6 8 4 4 5 2 4 6 4 4 4
A l t i t u d  s . n . m ........................................ 6 0 0 6 0 0 5 8 0 5 7 0 5 8 0 5 7 0
P e n d i e n t e  y  o r i e n t a c i ó n  . . . . 10W 25E 50E 45S E 35S E 40NW
% C o b e r t u r a  ........................................... 8 0 8 5 5 0 7 0 8 0 8 5
A l t u r a  v e g e t a c i ó n  ( c m . ) ............ 6 0 7 0 6 0 8 0 1 4 0 1 6 0
C a r a c t e r í s t i c a s  d e  a s o c i a c i ó n  
y  a l i a n z a  :
A n t h y l l i s  c y t i s o i d e s  .................. 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 11
C i s t u s  c l u s i i  ...................................... 3 2 32 11 11 2 2 11
G l o b u l a r i a  a l y p u m  ....................... .. + 11 - 11 + -
E r i c a  m u l t i f l o r a  ............................. + — 1 2 - + +
C o r o n i l l a  m i n i m a  c l u s i i  . . . . 22 + + - - -
C a r a c t e r í s t i c a s  o r d e n  y  c l a s e  
R o s m a r i n u s  o f f i c i n a l i s  ............ 3 3 22 22 4 3 2 3 11
G e n i s t a  s c o r p i u s  ............................. + 22 + - 11 -
Thymus v u l g a r i s  ................................ + + + + + -
L a v a n d u l a  l a t i f o l i a  .................... - + + - - -
O n o n i s  p u s i l l a  ................................... +■ - + - -
H e l i a n t h e m u m  p i l o s u m  .................. + + — — — —
D i f e r e n c i a l  s u b a s o c i a c i a c i ó n  
C i s t u s  l a d a n i f e r  ............................. _ _ _ _ 3 4 4 4
C o m p a ñ e r a s  :
P i n u s  h a l e p e n s i s  ............................. 22 + + + 11 11
D o r y c n i u m  p e n t a p h y l l u m  ............ 11 + - + 11 +
B r a c h y p o d i u m  r e t u s u m  .................. + + 11 + - +
J u n i p e r u s  o x y c e d r u s  .................... + 12 + - + +
Sedum s e d i f o r m e  ................................ - - + + + -
P i s t a c i a  l e n t i s c u s  ....................... - + + - - +
D a c t y l i s  h i s p á n i c a  ....................... - + - + - -
Sedum á l b u m  ........................................... - - - + + -
Q u e r c u s  c o c c i f e r a  .......................... — — + — — +
P r e s e n t e s  e n  u n  s o l o  i n v e n t a r i o .
Rhamnus l y c i o i d e s  + , B u p l e u r u m  f r u t i c e s c e n s  + , H e l i a n t h e m u m  l a -  
v a n d u l i f o l i u m  + , C i s t u s  a l b i d u s  3 2 ,  Fumana g l u t i n o s a  1 1 ,  A t r a c -  
t y l i s  h u m i l i s  + ,  J u n i p e r u s  p h o e n i c e a  + ,  C o r i s  m o n s p e l i e n s i s  + ,  
H e l i a n t h e m u m  m a r i f o l i u m  + , e n  3 6 8 ;  S t i p a  t e n a c i s s i m a  + e n  4 4 5 ,  
P h y l l i r e a  a n g u s t i f o l i a  + ,  B u p l e u r u m  r i g i d u m  + ,  e n  4 4 4 .
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P roced en cia  de lo s  in v e n ta r io s
363 : C ola d e l  em balse  d e l  G e n e ra lís im o , c e r c a  de Bena­
g é b e r . XK5901. T e rre n o s  a r c i l l o s o s .
364 : J u n to  a l  a n t e r i o r .  R odenos.
368 : E n tre  C helva  y T u é ja r .  R odenos. XK6904.
445 : V a lle  d e l  T u r ia ,  ooco a n te s  de e n t r a r  en e l  em bal­
se  d e l  G e n e ra lís im o . R odenos. XK6001.
246 : A lre d e d o re s  de  l a  f u e n te  de Muñoz. Zona de l a  c o la  
d e l  em b alse . XK6100. A re n is c a s  b la n c a s .
444 : C erca  d e l  a n t e r i o r .
-  As. R osm arino-L inetum  s u f f r u t i c o s i  B r .B l.&  c o l .  1935 : 
En l a s  á r e a s  m a e s tra c e n s e s  mas a l e j a d a s  de l a  i n f l u e n c i a  ma 
r í t i m a ,  p o r  un la d o ,  y d e l  s e c t o r  m anchego, p o r  o t r o ;  d en ­
t r o  d e l  p is o  m e so m ed ite rrán eo  s u p e r io r  y m edio , s e  e s t a b l e ­
c e , p r in c ip a lm e n te  en l a d e r a s  s o le a d a s ,  u n a  com unidad de ma 
t i z  mas o menos c o n t i n e n t a l ,  s i m i l a r  a  l a s  d e s c r i t a s  p a r a  -  
e l  v a l l e  d e l  Ebro con e s te  nom bre.
En e l l a  no se  p r e s e n ta  n i  U lex  p a r v i f l o r u s ,  n i  E r i c a  muí 
t i f l o r a ,  n i  C is tu s  c l u s i i .  Se t r a t a  de ro m e ra le s  x e r ó f i l o s ,  
en lo s  que puede a p r e c i a r s e  una  i n f l u e n c i a  s e p t e n t r i o n a l  —  
(a ra g o n e s a ) ,  e n t r e  cu y as  c a r a c t e r í s t i c a s  se  c u e n ta n  Linum -  
s u f f ru t ic o s u m  s s p .  s u f f ru t ic o s u m , H elianthem um  m a r ifo l iu m  y 
T eucrium  a ra g o n e n se . (C uadro 652 )«
-  As. C is to  c lu s ii-R o s m a rin e tu m  R iv .M art.&  Iz c o  1969 : 
Los m a to r r a le s  c a l c í c o l a s , s o b r e  l a d e r a s  e x p u e s t a s ,d e l  á r e a  
m anchega,y  m a e s tra c e n s e  l i m í t r o f e  con é s t a ,  de n u e s t r o  t e ­
r r i t o r i o ,  quedan p e r fe c ta m e n te  e n cu ad rad o s  en e s t a  a s o c ia ­
c ió n ,  c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  p r e s e n c ia  d e l  C is tu s  c l u s i i ,  ju n  
t o  con e l  rom ero , en e l  e s t r a t o  s u p e r io r ,  c o n tr ib u y e n d o  a  
d a r  a l  m a to r r a l  m ayor a s p e c to  de ro m e ra l;  a s í  como p o r  l a  -  
de l a s  g ram ín eas  d i f e r e n c i a l e s  S t ip a  te n a c i s s im a  y H e l i c t o -  
tr ic h u m  f i l i f o l i u m ,  y l a  de a lg u n o s  c a m é f i to s  que no pene­
t r a n  en e l  S a lv ie n io n ,  como H elianthem um  la v a n d u l i f o l iu m ,  
Fumana l a e v i s  y S i d e r i t i s  a n g u s t i f o l i a .
Cuadro 65 g 
R osm arino-L inetum  s u f f r u t i c o s i
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N2 In ven tario  .............................. 081 683 781 732
A ltitu d  s .n .m ................................ 900 770 1100 1050
c/o  C o b er tu ra ................................... 60 75 60 65
Pendiente y o r ie n ta c ió n  . . . . 20 W 30E IOS 403W
A ltura veg eta c ió n  (cm .) . .  •• 65 80 60 60
C a r a c te r ís t ic a s  a so c ia c ió n  
y a lia n z a  : . *
Helianthemum m arifolium 11 4* 4- 11
linum s u f fr u t ic o s u m ................ + - 12 4-
Teucrium a r a g o n e n se ......... .. - 4» 4- 4-
B uffon ia  t u b e r c u la t a .............. — — 4- —
C a r a c te r ís t ic a s  órden y c la se  
Rosmarinus o f f i c i n a l i s  ..........
•
35 32 33 33
G enista scorp iu s ....................... 22 11 11 22
lavandula l a t i f o l i a  ................ 22 4- 4- 4-
S tip a  o ffn e r i .............................. 4- 4- 11 11
K oeler ia  v a lle s ia n a  ................ + 4* 11 4-
Fumana e r ic o id e s  ....................... — 4* 4* 4-
Bupleurum fr u t ic e s c e n s  ............ - 4* 4* 4-
B is c u te lla  v a le n tin a  .............. — 4- 4- 4-
Leuzea c o n ifera  ......................... 4- - 4- 4*
Helianthemum oilosum  .............. — 4- 4- 4-
Coris m on sp e lien sis  ................ — — 11 4*
P olyga la  r u p e s tr is  ................ .. + + - -
A soerula cynanchica ................ - + - 4*
Avenula bromoides ..................... + - 4- —
Ononis p u s i l la  ............................ + - 4- 4*
S ta eh e lin a  dubia ....................... + — - —
Eiphorbia n ic a e e n s is  .............. 4- - - -
Thesium d iv a r ic a tu m ................ — — - 4-
Argyrolobium zan on ii .............. — - 4- -
A phyllanthes m on sp elien sis  . - - - 4*
Hormatophylla lap eyrou sian a - - - 4-
S tip a  ten a cissim a  ..................... — — — 4*
Compañeras :
Brachypodium retusum .............. 12 11 12 22
Thymus v u lg a r is  ......................... 12 21 12 21
Junioerus oxycedrus ................ 4- 22 11 4*
Quercus c o c c ife r a  ..................... 4* 4* 4- 12
Juniperus ohoenicea ................ 4- 11 4- 4-
Sedum sediform e ......................... — 11 4- 4-
Carex h a lle r ia n a  ....................... 11 - 4- 4-
Dorycnium oentaohyllum  .......... — + 4- -
A n th y llis  v iln e r a r i a .............. - 4* 4* -
Antirrhinum b a r r e l ie r i  .......... — — 4* 4*
Pinus h a le o e n s is  ....................... 32 4- - -
Sedum á lb u m ................................... — 4- —
Rhamnus l y c i o i d e s ..................... ‘ — + — -
Teucrium chamaedrys ................ - 4* - -
Rhamnus alaternU s ................ — — — 4-
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P r o c e d e n c ia  d e  l o s  i n v e n t a r i o s
081 : M ontes e n t r e  S a n ta  C ruz de Moya y B e rc o ló n . XK5022. 
688 : E n tre  S a n ta  Cruz de Moya y C asas B a ja s . XK4726.
781 : M ontes e n t r e  T a la y u e la s  y T i ta g u a s .  XK5308.
782 j A lre d e d o re s  de V a lla n c a . XK3936.
R e p re s e n ta  l a  e ta p a  de s u s t i t u c i ó n  de  l o s  c o s c o ja r e s  s e ­
co s  d e l  Rham no-Quercetum  c o c c i f e r a e  c o c c if e re to s u m , p r o v i -  
n i e n t e s ,  a  su  v ez  de l a  d e g ra d a c ió n  de l o s  e n c in a r e s  d e  Bu- 
p le u ro  r ig id i -Q u e rc e tu m  r o t u n d i f o l i a e  t í p i c o .  Su v a r i a b i l i ­
dad e s  g ra n d e , d e b id a  p r in c ip a lm e n te  a  c a u s a s  b io c l i m á t i c a s  
y  e d á f ic a s  :
= S ubas, ro sm a rin e to su m  : s e  t r a t a  de l a  s u b a s o c ia c ió n  -  
t í p i c a ,  p r o p ia  de l a s  á r e a s  m eso-m edio , a l e j a d a s  de l a  i n ­
f l u e n c i a  l i t o r a l ;  c o r re s p o n d ie n d o  a  l a s  com unidades d e s c r i ­
t a s  p o r  I z c o  (1 9 6 9 ), C o s ta  (1 9 7 4 ), G.LÓoez (1 9 7 6 ) , e t c . ,  p a  
r a  e l  á r e a  m anchega de M adrid  y Cuenca.
=s S ubas, s a tu r e je to s u m  c a s t e l l a n a e ,  nova : en  c o n ta c to  -  
con e l  S a tu re jo -E r in a c e e tu m  s u p ra m e d ite r rá n e o  s e  p r e s e n ta  -  
l a  s u b a s o c ia c ió n  mas e n r iq u e c id a  en e le m en to s  de  S a lv ie n io n  
y  em p o b rec id a  en l o s  de R o s m a rin o -E r ic io n , ocupando e l  p is o  
meso s u p e r io r ,  a l r e d e d o r  de l o s  9 5 0 -1 .0 0 0  m ., en l a s  zo n as 
de  c o n ta c to  d e l  s e c t o r  manchego con e l  m a e s tr a c e n s e .  P re s e n  
t a  como d i f e r e n c i a l e s  p r in c ip a l e s  S a tu r e ja  o b o v a ta  s s p .  c a s  
t e l l a n a ,  S a lv ia  l a v a n d u l i f o l i a ,  S c a b io sa  t u r o l e n s i s ,  E r in a -  
c e a  a n t h y l l i s ,  e t c .
= S u b as, h e lia n th e m e to su m  m a r i f o l i i ,  n o v a : en á r e a s  p e r te  
n o c ie n te s  a l  p i s o  meso m edio con i n f l u e n c i a  l i t o r a l ,  como -  
son  l a s  zonas de c o n ta c to  d e l  s e c t o r  m anchego con e l  v a le n ­
c ia n o - ta r r a c o n e n s e ,  e s  d e c i r ,  l a s  á r e a s  e n t r e  u n o s  700 y 900 
m. en l a s  p ro x im id a d e s  de l o s  em b alses  d e l  G e n e ra lís im o  y  -  
C o n tr e r a s ,  e l  C is to -R o sm arin e tu m  se  e n r iq u e c e  en e le m e n to s  
de R o s m a rin o -E r ic e n io n  y se  em pobrece en l o s  de S a lv ie n io n ,  
r e s u l t a n d o  d i f e r e n c i a l e s  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de a l i a n z a  He­
lian them um  m a r ifo l iu m , Fumana g l u t in o s a ,  G lo b u la r ia  alypum , 
C o n v o lv u lu s  la n u g in o s u s ,  y l a s  com pañeras P i s t a c i a  l e n t i s -  







N9 Inventarlo .............. 538 096 542 783 150 051 049 285 299 297 244 627 736 566 572 353 214 352 179 212 577
Altitud s.n.m............... 980 1060 940 1020 1050 920 940 870 900 900 e3o 750 800 720 700 840 900 840 840 850 700
Pendiente y orientación .... 10W 5V - 10W IOS 40SW 10W 35SE 20S 10W - 30S 10W 40SV 30S 20W - 5E 50SW 40S 10SE
% cobertura ............ 75 70 65 75 80 50 50 60 70 65 70 70 60 55 60 80 75 60 65 60 90
Altura vegetación (cm.) .... 90 110 80 80 90 70 50 70 60 65 100 60 50 70 65 100 180 60 60 55 110
Características asociación
y alianza : 1
Cistus clusii .............. 11 12 11 11 11 11 32 22 22 22 11 12 22 22 11 1 ♦ 11 11 4 11 4
Stipa tenacisssima ........ ♦ — • 4 • 4 22 4 12 • 11 12 4 22 - • - 4 •
Helictotrichon filifolium .. 12 12 4 - • 4 4 - 4 22 - - - - 4 1 - - - -
Fumana laevis .............. ♦ + - 11 - - - - • 4 - • 4 11
Convolvulus lanuginosus .... - - - • - 4 - • - - - 12 12
Helianthemum lavandullfolium ♦ • - • — - • 4 - — - - 4 — I • • — - — —
Cistus albldus ............. - - - . 4 - . - - • - - • • • 1 34 - 33 • • -
Sideritis angustifolia .... _ - - - - • 4 - 4 - - 4 - - - - • - • -
Globularia alypum ......... - - • - - • - - - 22 - 4
Diferenciales subasoclaciones :
Satureja obovata castellana + ♦ 11 4 4
Scabiosa turolensís ....... ♦ - 4 4
Salvia lavandullfolia ..... ♦ • 12 • - • - - - • • - - - — . - - - - • -
Arctostaphyllos crassifolia 12 * - - 24 - - - - - - - - - - - - - - - -
Erinacea anthyllis ........ — 4 — 4 — — — • — • • — — • 1 — - - - — —
Helianthemum marifollum .... • — — - — — - - 12 12 4 12 4 4 4 4 4 — — 4
Fumana glutinosa ........... _ • - • — - • - 4 4 22 22 4 4 | — 4 4 — 4 4
Pinus pinaster ............. - - - - • - - • - - - - • - - 4 32 22 - - -
Cistus ladanifer ........... • - • — . i» — • - — — — • — — 1 22 - 4 • — •
11 4 - - -
Ononis trldentata ......... - - - - - - - - - - “ - - 1 - - - 33 33 43
Características órden : *
Rosmarinos officlnalls . 43 43 33 43 44 22 22 32 33 33 43 33 33 33 33 1 1 1 33 33 22 22 11
Genista scorpius ........... ♦ 4 11 4 • 4 11 22 22 11 11 4 12 11 4 1 - - - 4 11 4
Helianthemum pllosum ...... ♦ ♦ 4 4 4 4 4 4 4 11 — 22 11 - — - — 11 4 11 4
Lavandula latifolia ......................... 11 ♦ 11- 4 4 • 4 4 12 — - - - 4 j 4 4 - -» 4
Fumana ericoldes .................................... ♦ 4 4 4 12 4 4 4 4 4 12 11 4 - - 4 4 - - -
Helianthemum cinereum rubell ♦ 12 4 4 4 4 4 4 4 - — - - — - 1 - - - - — —
Stipa offneri ............................................... ♦ - - - 4 4 11 21 11 4 22 12 - 4 - - - - - -
Avenula bromoldes ......... 4 4 — 4 - 4 4 4 - 4 — — - — 1 4 - - - • •
Leuzea conifera ............ — 4 4 4 4 - - — 4 - — — 4 4
Bupleurum fruticescens .... - 4 - - - - - 4 4 . - - 4 4 - - - - - 11 - -
Staehelina dubia .......... - -• # - - 4 - - - - - - - - - - 1 4 - - - - 4
Euphorbia nicaeensls ...... ♦ — 4 4 - - 4 — — - - “ - • 1 - • • •
Coris monspeliensis ....... - - - - - - 4 - - - - 11
Alyssum serpyl1ifolius .... — — 4 4
Teucrium gnaphalodes ...... - - 4 • - - - - 4 - - - - - - 1 - - - - - -
Hormatophylla lapeyrousiana - — 4 — - 4 • - “ “ • • • • • • • • • •
Dianthus hispanicus . . . . . . . . - — — 4 4 4
Lithodora fruticosa ....... - - - - - * * • • * . ” 1 4 4 • •
Características clase :
Thymus vulgar!s ............ 11 11 22 11 11 22 11 21 32 11 22 11 22 12 22 4 22 4 4 4 11
Koeleria vallesiana ....... ♦ 4 4 4 4 4 4 4 4 11 4 - 12 4 4 f - - - 4 4 —
Argyrolobium zanonll ...... - ♦ 4 - 4 4 4 - - 4 4 12 4 4 4 4 4 4 - - -
Polygala rupestrls ........ - 4 4 4 4 - - 4 4 4 4 - 4 - 4 - - • - -
Ononis pusllla ............. - - 4 - 4 - 4 - - - - - | * - - - 4
Asperula cynanchica ....... 4 - 4 4 - ’ - 4 - 4 4 - 4 4 - - i ♦ - • - -
Thesium divaricatum ......................... ♦ 4 — — - - 4 4 4 — — - — - - - - —
Biscutella valentina ...... - • - - - - 4 - 4 4
Hippocrepis glauca ........ - - - - - 4 • 4 - - 4 4 - i " - - -
Atractylis humilis ........ — — — 4 - - 4 • — 4 — — — — — • - • 4
Teucrium capitatum ............................. - - - 4 * - - 4 4 • • * * — 41
4 * 4
t ]
Brachypodium retusum .................. 12 22 11 22 12 4 11 11 22 11 34 12 33 23 11 22 4 4 43 33 44
Juniperus oxycedrus ...... 11 11 4 11 22 4 4 11 22 22 4 4 4 4 1 4 23 4 4
Ouercus coccifera ........ ♦ «. — • 12 1 Z — 4 4 4 12 4 • 4 . 12 4 4 4Juniperus phoenicea ...... 22 4 11 22 4 4 11 - 4 4 • 11 - - 11 ' - - -
Pinus halepensis .......... • - - 4 - - - - 11 4 4 4 4 11 11 4 - 4
Ouercus rotundlfolla ..... 4 12 - 4 4 4 — — - 4 - - - - 1 11 • 4 - - •
Dorycnium pentaphyllum .... - - - 23 11 - • - 4 11 - - 4 - | 4 - - - - 4
Sedum sediforme .'.............................. 4 — — — - 4 — — 4 4 4 4 — — 4 ' — - • 11 • —
Carex halleriana ................................. 4 - - - 4 4 4 - 4 -  ■ 4 - - 4 - • - - -
Carex humilis ............. ♦ — - - 4 4 • - - - - - - - 4 1 - - - - - -
Hieracium pilosella ...... - ♦ 4 - - - - - — - 4
Helichrysum stoechas ..... - - - - 4 - - - - • 4 - - - 4 - - -
Centaurea pinae .................................... — — 4 4 - - - - — 4 - - - • • I ♦ • - — - -
Sedum álbum ............. • ♦ - , 4 f- - .4 - - 4
Anthyllis vulneraria ..... - 4 • ♦ - s - - - - - - - - - - • - - • -
Phlomis lichnitis ........ - 4 - - - - - - - - - - - - - 4 - 4 - • •
Pistacia lentiscus ....... - - - - - - - - - - - - 4 - 4 i _ - - - - 4






P r e sen te s  en un s o lo  in v e n ta r io
Erysimum g ra n d if lo ru m  + en 538; lin u m  n a rb o n e n se  +, A p h y llan  
th e s  m o n s p e lie n s is  + , E r in a c e a  a n t h y l l i s  +, Bromus e r e c tu s  + 
P a ro n y c h ia  a r e t i o i d e s  +, en 096; I n u la  m ontana +, S i le n e  l e -  
g io n e n s is  +, F e s tu c a  h y s t r i x  +, en 542; Daphne g n id iu m  + en 
150; O n o b ry ch is  s a x a t l i s  +, A rrh en a th eru m  álbum  +, en 051; 
D i g i t a l i s  o b sc u ra  -»• en 299; E u p h o rb ia  m a r io le n s i s  +, I r i s  l u  
t e s c e n s  +, T eucrium  cham aedrys +, en 244; H y p a r rh e n ia  h i r t a  
+, D ip c a d i s e ro tin u m  +, R u ta  a n g u s t i f o l i a  en 627; Lygos 
s p h a e ro c a rp a  +, C o r o n i l l a  m inim a c l u s i i  +, en 566; C is tu s  -  
s a l v i f o l i u s  +, A g ro s t is  c a s t e l l a n a  +, D orycnium  h ir s u tu m  +, 
en 214; B i s c u t e l l a  in te rm e d ia  +, U lex  p a r v i f l o r u s  en 352 .
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n ta r io s
538 s Base d e l  Molón I I ,  e n t r e  M ira  y C am p o rro b le s . X J3594. 
096 : E n tre  A l i a g u i l l a  y l a  T o r re .  XJ4598.
542 : E n tre  M ira  y l a  e s t a c ió n .  XJ3295- 
783 : A lre d e d o re s  de C am p o rro b les . XJ3493*
150 : E n tre  T a la y u e la s  y l a  O lm e d illa .  XK5411.
051 : Base d e l  p ic o  R e b o llo  (M ira ) . XK3698.
04£  : E n tre  M ira  y  C am p o rro b les . XJ3494.
285 : A lre d e d o re s  de M ira . XK3401.
299 s P u e r to  de C o n tr e r a s .  XJ3076.
297 : E rm ita  d e l  Remedio ( U t i e l ) .  X J5897.
244 : E n tre  S in a rc a s  y B en ag éb er. XK5900.
627 s B a jad a  de T ita g u a s  a l  v a l l e  d e l  T u r ia .  XK5317.
736 : C erca  de l a  T o rre  de U t i e l .  X J9191.
566 y 572 : E n tre  M ira  y  S n g u íd an o s. X J2391.
353 y  352 2 E n tre  T a la y u e la s  y C a s i l l a s .  XK5016.
214 2 E n tre  S in a rc a s  y  l a  O lm e d il la .  XK5405-
179 y 212 2 Los Y e sa re s  de S in a r c a s .  XK5004.
577 2 Zona de l a  O lm e d il la .  XK4707.
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En e l  sen o  de é s t a  a p a re c e  u n a  v a r i a n t e  so b re  t e r r e n o s  se  
á im e n ta r io s  a re n o s o s ,  v i c a r i a n t e  de  l a  s u b a s , h a l i m i o - c i s t e  
tosum  s a l v i f o l i i  Iz c o  1972, p e ro  d i f e r e n c i a d a  p o r  l a  p re s e n  
c i a  de U lex  p a r v i f l o r u s ,  B rachypodium  re tu su m  y e l  mismo He 
lian them um  m a rifo liu m ; c a r a c t e r i z a d a  p o r  C. s a l v i f o l i u s ,  C. 
l a d a n i f e r ,  L av an d u la  p e d u n c u la ta ,  P in u s  p i n a s t e r ,  e t c .
= S ubas, o n o n id e to su n  t r i d e n t a t a e  Iz c o  1979 : en c o n ta c to  
con e l  O nonidetum  t r i d e n t a t a e ,  donde l a  i n f l u e n c i a  d e l  s u s ­
t r a t o  y e s í f e r o  es  menos a c u s a d a , dom inando l a s  e s p e c ie s  de 
H o s m a r in e ta l ia .(C u a d ro  6 6 e ) .
25*2: Ord. G .y o s o p h ile ta l ia  : M a to r r a le s  s o b re  s u s t r a t o s  ye­
s í f e r o s .
2 5 .2 .1 :  Al .  G .yosophilion  h is o a n ic a e  : De óptim o a ra g o n é s  y 
p e n e t r a c ió n  s e c u n d a r ia  en e l  s e c t o r  m a e s tr a c e n s e .
-  As. O nonidetum  t r i d e n t a t a e  B r.B l.&  0 . B olós 1957 s Ma­
t o r r a l e s  g e n e ra lm e n te  poco e le v a d o s  y p o b res  en e s p e c ie s ,q u e  
ocupan l o s  s u s t r a t o s  m argosos y e s í f e r o s  t r i á s i c o s ,  abundan­
t e s  a  l o  l a r g o  d e l  c u rso  m edio d e l  T u r ia .
L e jo s  de su  óptim o a ra g o n é s ,  a lc a n z a  n u e s t r a  zona b a s ta n  
t e  em p o b rec id a , s o b re  to d o  en g i p s ó f i t o s ,  e n t r e  l o s  que po­
demos c o n ta r ,  además de l a  e s p e c ie  d i r e c t r i z ,  O nonis t r i d e n  
t a t a ,  l a  G y p so p h ila  h i s p á n ic a ,  H e m ia r i a  f r u t i c o s a  y Launaea 
f r a g i l i s .  E s ta s  u l t im a s  b a s ta n te  l o c a l i z a d a s  en l a s  á r e a s  -  
mas s e p t e n t r i o n a l e s .
D inám icam ente ocupa un lu g a r  in te rm e d io  e n t r e  p a s t i z a l e s  
s e c o s  de L y g a e o - S t ip e ta l i a ,e n  s o la n a s ,  y B r a c h y p o d ie ta l ia  -  
p h o e n ic o id is  en u m b ría s , y  l o s  m a to r r a le s  d e l  Rhamno-Querce 
tum c o c c i f e r a e .
Reconocemos dos s u b a s o c ia c io n e s ,  en b a se  a  l a  e x p o s ic ió n  
y s u b se c u e n te  p ro fu n d id a d  y humedad d e l  s u e lo  :
= S ubas, onon idetosum  t r i d e n t a t a e  : de  l a d e r a s  s o le a d a s  
y m arcado c a r á c t e r  x e r ó f i l o  s u b e s te p a r io ,  c o r re s p o n d ie n d o  a 
l a  d e s c r i t a  p a ra  e l  v a l l e  d e l  Ebro p o r su s  a u to r e s ;  mas r i ­
c a  en g i p s ó f i t o s  y con S t ip a  te n a c i s s im a ,  C is tu s  c l u s i i ,  Fu 
mana e r i c o i d e s ,  F . g lu t i n o s a ,  S t ip a  p a r v i f l o r a ,  e t c . ,  como 
d i f e r e n c i a l e s .
Cuadro 67* 326
Ononidetum tridentatae
N 9 Inventario ............... 178 326 327 500 501 260 135 176 177 259
Altitud s.n.m. ...... ....... 780 700 720 670 670 660 820 840 8 oo 660
Pendiente y orientación .... 45S 30S 20SE 5W 45S 40N 25N 30N 15NW 40N
% cobertura ................. 50 50 75 70 50 1 0 0 1 0 0 90 80 90
Altura vegetación (cm.) .... 50 50 70. * 90 40 1 2 0 90 80 55 75
Características asociación, 
alianza y orden :
Ononis tridentata ........... 2 2 1 1 44 2 2 1 1 33 54 44 33 44
Gypsophila hispánica ........ - 2 2 23 33 2 2 - - - - -
Hemiaria fruticosa ......... - + - - + - - - - -
Launaea fragilis ............ - + + - - - - - — -
Diferenciales subasociación :
Brachypodium phoenicoides ... ■- - - - - 24 1 2 23 • 1 2 1 2
Dactylis hispánica .......... - - - + - + 1 1 1 1 1 1 1 1
Taraxacum officinale ........ - - - - - 1 1 - + + 2 2
Blackstonia perfoliata ..... - - - - - - + + - -
Onobrychis hispánica ........ - - - - - - ♦ + - -
Medicago leiocarpa .......... - - - - - + + — + —
Caracteríasticas de clase :
Thymus vulgaris ............. 1 1 1 1 1 1 + 1 1 + - + 1 1 +
Lavandula latifolia ......... — + — + + 1 2 - — — 1 1
Teucrium capitatum .......... + + - - - + - + 1 1 +
Atractylis humilis .......... + + + - + - + + + -
Genista scorpius ............ + - + - - - 2 2 ■ - + -
Koeleria vallesiana ......... + + + - ■ - - + - 1 1 -
Helianthemum marifolium .... - + + 1 1 + - - - - +
Helianthemum pilosum ....... + - - + - - + - + -
Cistus clusii ............... - 11 - 11 11 - - - - -
Fumana ericoides ............ - + - + + - - - - -
Rosmarinus officinalis ..... 11 11 + + 2 2 - - + - +
Helianthemum lavandulifolium - + - - + - - - - - +
Astragalüs incanus .......... + - - - - - - - - -
Asperula cynanchica ......... - + - - - - - - - -
Fumana glutinosa ............ - + + - - - - - - -
Bupleurum fruticescens ..... - - - - — - - + + -
Centaurium linariifolium .... - - - - + - - - - -
Compañeras :
Brachypodium retusum ........ 33 1 1 33 + 2 2 ■ + 44 44 + 44
Juniperus oxycedrus ......... - + - + - 23 - + - +
Juniperus phoenicea ......... - + - + + + - - - +
Convolvulus lineatus ....... _ + 1 1 _ + _ - - 1 2 -
Pinus halepensis ............ + + - + - - - - - +
Galium cf. lucidum .......... - _ _ + - - + + + +
Stipa tenacissima ........... - + _ + + - - - - -
Helichrysum serotinum ...... - + + _ _ + - - + +
Carlina corymbosa ........... - - - - - - + + + -
Santolina chamaecyparissus .. - — - + - - - - + +
Echinops ritro .............. - - - - _ - - + + -
Plantago albicans ........... - - - - + - - - 1 1 -
Phlomis lichnitis ........... _ _ 1 1 _ _ — - - + _
Stipa parviflora ............ - + + - - - - - - -
Lygaeum spartum ............. 1 2 - - - - - - - - -
Serratula leucantha ......... + _ — _ _ _ - _ _ -
Euphorbia sulcata ........... - _ + _ _ _ _ _ - _
Sedum sediforme ............. + _ _ _ - _ _ _ -
Hieracium pilosella ......... - _ _ _ _ 1 2 - _ _ _
Centaurea castellana ........ - - - _ _ _ - _ + -
Pistacia lentiscus .......... _ _ _ _ _ + — _ — _
Rhamnus lycioides ........... _ - - - - — - — - +
Ouercus coccifera ........... - - ■ - - - - - + - -
Procedencia de los inventarios
178 + 135 + 176 + 177 : Los Yesares de Sinarcas. Alrededor del XK5104.
326 ♦ 327 + 500 + 501 : Las Rinconadas de Santa Cruz de Moya. Alrededor del XK5223.
259 + 260 : Vado de Moya, entre Tuéjar, y Sinarcas. XK6105.
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= S ubas, b rach y p o d ie to su m  p h o e n ic o id is  : p r o p ia  de um—  
b r í a s ,  donde e l  s u s t r a t o  m argoso r e t i e n e  m e jo r  l a  humedad y 
p e rm ite  l a  e n t r a d a  de m ú l t ip l e s  h e m ic r ip tó f i t o s ,p o c o  o n ad a  
x e r ó f i l o s ,  g e n e ra lm e n te  p r o v in ie n te s  d e  F e s tu c o -B ro m e te a . -  
E n tre  su s  d i f e r e n c i a l e s  d e s ta c a n  : B rachypodium  p h o e n ic o i­
d e s ,  D a c ty l i s  g lo m e ra ta  s s p .  h i s p á n ic a ,  B la c k s to n ia  p e r f o -  
l i a t a ,  Taraxacum  o f f i c i n a l e , .  O no b ry ch is  a r g é n te a  s s p .  h is p a  
n i c a ,  M edicago s u f f r u t i c o s a  s s p .  l e i o c a r p a ,  e t c .
N) D iv . Im p e ra to -T a m a ric e a
V e g e ta c ió n  r ib e r e ñ a  s u b t r o p i c a l .
26 : 01 . N e r io -T a m a ric e te a  : V e g e ta c ió n  p e re n n e  de ra m b la s  y 
b a r ra n c o s ,  so m e tid o s  a  f lu c tu a c io n e s  im p o r ta n te s  en e l  cau ­
d a l  h í d r i c o  a  l o  l a r g o  d e l  añ o , e l  c u a l  e s  h a b i tu a lm e n te  exi 
guo o in c lu s o  n u lo ;  con óptim o m e d i te r r á n e o  m e r id io n a l .
2 6 .1 :  O rd. T a m a r ic e ta l i a  :
2 6 .1 .1 :  A l. T a m aric io n  a f r i c a n a e  : B osques o m a to r r a le s  r i ­
b e re ñ o s , mas o menos d e n s o s , de T am arix , p ro p io s  de c au ce s  
de ag u as s a lo b r e s .
-  As. Tam aricetum  g a l l i c a e  B r.B l.&  O .B o ló s  1957 : En núes 
t r o  t e r r i t o r i o  r e s u l t a n  ab u n d a n te s  l a s  com unidades de  Tama-
T am aricetum  g a l l i p a e  ocupando l a s  o r i l l a s  d e l  Tu- 
r i a ,  e n t r e  S a n ta  Cruz de Moya y A ras de  A lp u e n te , a  
b u  p aso  p o r  s u s t r a t o s  m argosos t r i á s i c o s .
Cua<? tP_682
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T a ñ arlee tu m  g a l l i c a e
N2 I n v e n ta r io  ..................................  328 329 267 524
A l t i t u d  s .n .m ....................................  630 630 520 570
C o b e r t u r a   100 100 100 60
A l tu r a  v e g e t a c i ó n ........................  6 5 4 3»5
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n  
y u n id a d e s  s u p e r io r e s  :
T am arix  g a l l i c a   55 55 55 33
Arundo d o n a x ....................................  + 23
Com pañeras :
B rachypodium  p h o e n ic o id e s  . . .  45 24 -  +
Rubus c f .  u l m i f o l i u s .................  + 34 -  +
P o p u lu s  n i g r a .................................. + 11
P o p u lu s  a l b a ....................................  + -  +
G aiium  a p a r in e    -  + 12
Cynanchum a c u tu m ........................... + + -
P h ra g m ite s  a u s t r a l i s .................  + + -  -
A r te m is ia  a b s i n t h i u n   -  -  + +
D aucus c a r o t a .................................. -  -  + +
Taraxacum  o f f i c i n a l e   -  -  + +
S c irp u s  h o lo s c h o e n u s   -  -  + +
S a l ix  p u r p u r e a ...............................  + -  -  -
C irs iu m  a rv e n s e  .............................  + -  + -
Bromas r i g i d u s  ...............................  + -  -  -
Solanum  d u l c a m a r a   -  +
S c r o p h u la r ia  u m b r o s a   -  + -  -
C irs iu m  m o n sp e s su la n u m   -  + -  -
Hordeum m u r in u m .............................  -  -  + -
S t e l l a r i a  m e d i a   -  -  + -
S a l ix  e le a g n o s  a n g u s t i f o l i a
A rctium  m inus   -  -  + -
U r t i c a  d i o i c a .................................. -  -  + -
P ip ta th e ru m  m i l i a c e u m   -  -  + -
I n u la  v i s c o s a   -  -  -  22
U lex  p a r v i f l o r u s  ........................... -  -  -  +
H olcus l a n a tu s  ...............................  -  -  -  +
V erbena o f f i c i n a l i s   -  -  -  +
H y p o c h a e r is  r a d i c a t a .................  -  -  -  +
H y p a rrh e n ia  h i r t a ........................  -  -  -  +
P ro c e d e n c ia  de lo s  i n v e n ta r io s
323 y 329 : M árgenes d e l  T u r ia  p o r l a s  R in co n ad as  
(S a n ta  Cruz de M oya). XK5123*
267 : Idem, p o r l o s  F e l ip e s  (T u é ja r).X K 5 3 0 3 .
524 : Idem, por l a s  L e n t i s c o s a s ,  e n t r e  S in a rc a s  y 
T u é ja r .  XK6005
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r i x  g a l i l e a ,  a  l o  l a r g o  d e l  v a l l e  d e l  T u r ia ,  e s p e c ia lm e n te  
en su s  p r im e ro s  y ú l t im o s  tra m o s , en que e s t e  a t r a v i e s a  su s  
t r a t o s  t r i á s i c o s ;  d e sd e  S a n ta  C ruz de Moya, donde s e  p re s e n  
t a  en t r á n s i t o  h a c ia  e l  P o p u lio n  a lb a e ,  h a s t a  e l  em b alse  del 
G e n e ra lís im o , donde se  p r e s e n ta  en una  v a r i a n t e  mas t í p i c a  
y t e r m ó f i l a .
S u e le n  p r e s e n ta r ,  b a jo  e l  e s t r a t o  a r b u s t iv o  o c a s i  a rb ó ­
r e o  de l o s  T am arix , un m anto h e rb á c e o  r i c o  en e s p e c ie s  n i -  
t r ó f i l a s  o h i g r ó f i l a s .  (C uadro 6 8 2 ) .
2 6 .1 .2 :  A l. ITerion o le a n d r i  : M a to r r a le s  a b i e r t o s  de  a d e l f a  
s o b re  c a u c e s  de ram b la s  o r ia c h u e lo s  de s u s t r a t o  r o c o s o .
-  As. -Rubo-N erietum  o le a n d r i  0 . B olos 1956 : E s ta  a s o c ia ­
c ió n  a lc a n z a  so la m e n te  e l  ex term o  mas c á l id o  de l a  zona e s ­
tu d ia d a ,  y con c a r á c t e r  f i n í c o l a ,  d e s a p a re c ie n d o  a  l o s  600 
m. ap rox im adam en te .
Como e l  T u r ia  en su s  ú l t im o s  tram o s a n te s  d e l  em b alse  — 
a t r a v i e s a  s u s t r a t o s  m argosos no p e n e t r a  p o r  é l ,  p e ro  s í  p o r  
e l  R egajo  , h a s ta  l a  zona de  C harco N egro , donde e l  le c h o  -  
es  c a l i z o  com pacto , y  p o r  o t r o s  a f l u e n t e s  m en o res, h a c ie n d o  
l o ,  i n c lu s o  p o r  le c h o s  de ro d e n o .
T en iendo  su  óptim o en e l  p i s o  te rm o m e d ite r rá n e o , s o lo  a l  
can za  l o s  tram o s p rim e ro s  d e l  meso i n f e r i o r .
Dominada p o r  Nerium  o le a n d e r  y Rubus u l m i f o l i u s ,  l a s  de­
más e s p e c ie s  v a r í a n  mucho de un o s a  o t r o s  l u g a r e s ,  t r a t á n d o  
se  en su  m ay o ría  de m eras com pañeras de c a r á c t e r  h i g r ó f i l o ,  
h ie r b a s  de H o lo s c h o e n e ta l ia  en l o s  acúm ulos de m a t e r i a l e s  -  
a r c i l l o s o s  s iem p re  húm edos, o x e r ó f i l o  : a r b u s to s  de Rosma- 
r i n e t a l i a  o Q u e rc e te a  i l i c i s , e n  l o s  f ra g m e n to s  de  s u s t r a t o  
mas se c o  y p e rm e ab le . (C uadro 6 92) .
2 6 .1 .3 -  A l. I m o e ra to - E r ia n th io n  : Las com unidades de  a l t a s  
g ram ín eas  de c a r á c t e r  s u b t r o p i c a l ,  s o b re  s u s t r a t o s  a re n o s o s  
húmedos de l o s  c a u c es  de b a r ra n c o s  con ag u as  muy d i s c o n t i ­
n u a s , dom inados po r E r ia n th u s  ra v e n n a e , Arundo don ax , Im pe- 
r a t a  c y l i n d r i c a ,  e t c . ,  s e  p r e s e n ta n  en fo rm a de f ra g m e n to s  
de l a  A s. E q u is e to -E r ia n th e tu m  B r.B l.&  O .B olós 1957 , que a l  
te r n a n  to p o g rá f ic a m e n te  con l a s  a n t e r i o r e s .
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C u ad ro  695
y- R ubo-iT rrie tum  o le a n d r i
N2 I n v e n ta r io  ....................................  247 695
A l t i t u d  s .n .m ....................................... 530 600
<?o C o b e r t u r a .........................................  50 50
A l tu r a  v e g e t a c i ó n ........................... 1 ,8  2
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n  
y u n id a d e s  s u p e r io r e s  :
Neriura o l e a n d e r   23 33
E q u ise tu m  ra m o s is s im u m   12 +
Arundo d o n a x ....................................... -  13
E r ia n th u s  ra v e n n a e    -  +
Com pañeras :
Rubus u l m i f o l i u s    12 23
A g r o s t i s  s t o l o n i f e r a    12 +
S c irp u s  h o lo sc h o e n u s  ...................  + +
F e s tu c a  a ru n d in a c e a  ...................... + +
B la c k s to n ia  p e r f o l i a t a  ............... + +
P r u n e l l a  v u l g a r i s  ........................... 4* +
E u p h o rb ia  c h a r a d a s ......................  +
Buxus s e m p e rv ire n s  ........................  + -
Schoenus n i g r i c a n s   -  13
Sonchus a q u a t i l i s    -  +
S a l ix  e le a g n o s  a n g u s t i f o l i a  . • -  +
C y tis u s  p a te n s  .................................. -  +
P o p u lu s  n i g r a    -  +
R u b ia  p e r e g r i n a ................................ -  +■
Im p e ra ta  c y l i n d r i c a    -  4*
D orycnium  r e c t u n .............................  -  +
ly th r u n  s a l i c a r i s  ........................... -  +
P ip ta th e ru m  m i l i a c e u m   -  4-
H y p o ch ae ris  r a d i c a t a  ...................  -  4-
P ro c e d e n c ia  de lo s  i n v e n ta r io s
247 : E n tre  V il la n u e v a  y B en ag éb er. X J6193.
695 : Cauce d e l  R ega jo  por C harco Negro ( S in a r ­
c a s ) .  XK5702.
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O) D iv . Q u erco -F ag ea
B osques c a d u c i f o l io s  y com unidades o r l a .
27: C l. Q u e rc o -P a le te a  : Bosques c a d u c i f o l i o s ,  mas o menos 
e s p e s o s ,  de óptim o e u r o s ib e r ia n o .
2 7 .1 :  O rd. Q u e r c e ta l ia  p u b e s c e n t is  : Que com prende lo s  bos­
ques de h o ja  cad u ca  o r a a rc e s c e n te , g e n e ra lm e n te  s o b re  s u s ­
t r a t o  b á s ic o ,  con óptim o su b m e d ite r ró n e o .
2 7 * 1 .1 : A l. Q uerc ion  o u b e s c e n t i - o e t r a e a e  : De e l l a  e s t á  o re  
s e n te  l a  s u b a l ia n z a  A c e r i-Q u e rc e n io n  f a g in e a e ,  que compren­
d e  lo s  q u e j ig a r e s  i b e r o - l e v a n t i n o s .
-  As. V io lo -Q u erce tu m  f a g in e a e  B r.B l.&  O .B olós 1950 : Los 
q u e j i g a r e s ,y  p in a r e s  n a t u r a l e s  de  l a r i c i o  de n u e s t r a  zona , 
quedan en cu ad rad o s  en e l  sen o  de e s t a  a s o c ia c ió n ,  p ro p ia  de 
l a s  m ontañas s u b l i t o r a l e s  l e v a n t i n o - s e p t e n t r i o n a l e s .
Su m e jo r  d e s a r r o l l o  l o  t i e n e  en l a s  á r e a s  c a l i z a s  s u p ra -  
r a e d i te r ró n e a s  d e l  s e c t o r  m a e s tr a c e n s e ;  donde a c tu a lm e n te ,d e  
b id o  a  l a  f u e r t e  d e s f o r e s t a c ió n ,  s e  ve r e d u c id a  a pequeños 
f ra g m e n to s , mas o menos a c la r a d o s ,  en a lg u n a s  u m b ría s  p r o te  
g id a s ,  e s ta n d o  l a  m ayor p a r t e  de su  á r e a  p o te n c ia l  t a p iz a d a  
p o r un m a to r r a l  c a m e f í t ic o  s e r i a l  de S a tu re jo -E r in a c e e tu m .
E n tre  su s  p la n ta s  c a r a c t e r í s t i c a s  d es ta cam o s  en n u e s t r a  
zona :
Q uercus f a g in e a  s s p .  f a g in e a  Y io la  w illk o m m ii
l a t h y r u s  f i l i f o r m i s  P im p in e l la  g r a c i l i s
C e p h a la n th e ra  r u b r a  A cer m onspessulanum
Greum s y lv a t ic u m  Rosa s i c u l a
P r im u la  v e r i s  s s p .  coluranae Polygonatum  odoratum
C e p h a la n th e ra  dam asonium  A s te r  a r a g o n e n s is ,  e t c .
En l a s  á r e a s  s i l í c i c a s  i n t e r i o r e s  o e le v a d a s  l o s  q u e j ig a  
r e s  a l l í  p r e s e n te s  a p a re c e n  em p o b rec id o s  en g ran  p a r t e  de -  
l a s  e s p e c ie s  a n t e r i o r e s ,  m ie n tr a s  s e  e n r iq u e c e n  en o t r a s  de 
C i s t io n  l a u r i f o l i i ;  s ie n d o  m a to r r a le s  de  e s t a  a l i a n z a  l o s  -  
que s u s t i t u y e n  a l  b o sq u e .
En t a l e s  c o n d ic io n e s  reconocem os u n a  s u b a s o c ia c ió n  c i s t e  
tosum  l a u r i f o l i i ,  que m arca e l  t r á n s i t o  h a c ia  e l  C ep h a la n - 






















































Lotus corniculatus villosus .









591 438 528 441 750 006 009 456 072 344
1180 1400 1150 1340 970 1080 1020 1020 1050 1250
30N 15NW 15N 20N 40N 10NW 15N 15SW ION 20NE
85 90 70 90 80 80 90 90 90 80
4 5 . ' 7  6 5 4 5 6 5 5
22 - 43 - 23 22 33 44 22 .23
12 - 11 - — + 11 + 11 12
43 43 + 43 22 — _ _ _
- + + - 12 _ _ _ _
L2 + . - - 12 - _ _ _
+ - - + - - + — _ —
- - - - - + + _ +
+ - - - 13 - — _ _
+ - + - + + + + _ 11
- 11 - + _ _ _ _ .
- 12 - - - - — + _
+ - + — + _ _ _ _ _
+ 11 — — - - - - - -
+ + + 22 11 +
11 - - + 11 - — _ + _
+ + + - - - - _ _ +
+ - - - + - - + + _
+ — + — — — - - -
_ _ _ . 23 22 11 12 11
- - - - - 11 + 11 23 23
- - - - - 22 21 + 21 11
- - - - - 11 + - + -
— — - - + - + - +
— - - - - - + + + —
+ — — + -
22 11 + 11 23 11 11 + 22
- 11 12 + + + — + + +
12 12 11 12 22 + _ _ _ +
11 12 - 22 11 11 - _ + +
+ + + + - + + — + +
+ ' + - + + + + + +
+ + + - - + - + + +
+ + + + + — _ + _ _
+ 11 - + + — _ + _ _
+ - + - — + 11 + + +
- - 12 + 12 - - + — +
- - - + - + — + + _
+ - + - - 11 — + + _
12 + - 23 34 — _ + _ _
+ - + - 12 - - + + +
+ + - + - + - — + _
- - + - - - 12 + _ +
+ + - + - + - — _ _
+ - - + - + - — + _
+ - - - + + - + - —
- - - - - - + + + +
13 + — — _ _ _ _ 24+ - + - - + - _ _
- - - + 12 - - — — +
— — — + - + — +
P r e se n te s  en un s o lo  in v e n ta r io
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A donis v e r n a l i s  +, O d o n ti te s  v i s c o s a  +, A sphodelus c e r a s i -  
f e r  +, C e n ta u re a  t r i u m f e t t i  +, en 591; T h a lic tru m  fo e tid u m  
1 2 , C re p is  a lb id a  +, A s t r a g a lu s  p u rp u re u s  +, A c h i l le o  odo- 
r a t a  -i*, A cinos a lp in u s  s s p .  m e r id io n a l i s  +, T eucrium  a u r e -  
um +, Galium  verum  +, en 438; Rumex in te rm e d iu s  +, V io la  
r u p e s t r i s  +, J u n ip e r u s  t h u r i f e r a  11 , F e s tu c a  c a p i l l i f o l i a  
+ , Brachypodium  re tu su m  +, en 528; A p h y lla n th e s  m o n sp e lie n  
s i s  +, A rrh en ath eru m  e l e t i u s  +, en 441; S i le n e  l e g i o n e n s i s  
+, l u z u l a  f o r s t e r i  +, en 006; Viburnum la n t a n a  +, A cer mons 
pessu lanum  12, H ed erá  h e l i x  13 , H e lle b o ru s  f o e t id u s  +, CLe- 
m a tis  v i t a l b a  +, en 750; A rm eria  a l l i a c e a  +, phleum  o h le o i  
d e s  +, en 009; I n u la  s a l i c i n a  +, A grim onia  e u p a to r i a  +, en 
456; P r u n e l l a  h a s t i f o l i a  +, O rch is  l a x i f l o r a  +, en 072; Tu 
b e r a r i a  l i g n o s a  1 1 , P o t e n t i l l a  c in é r e a  11 , R an u n cu lu s  g r a -  
m ineus +, en 344. (1 )
P r e s e n te s  en dos i n v e n ta r lo s
le u z e a  c o n i f e r a  +, en 591 y 528; K n a u tia  p u rp u re a  4* y B is -  
c u t e l l a  v a l e n t i n a  +, en 438 y 528; Bupleurum  f r u t i c e s c e n s  
+ y C arex h a l l e r i a n a  +, en 528 y 750; H ie rac iu m  p i l o s e l l a  
+ en 528 y 072; M edicago i e i o c a r p a  + en 528 y 456; Linum 
n a rb o n e n se  + en 006 y 009; E u p h o rb ia  m a r io le n s i s  + en 006 
y 072.
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n ta r io s
591 ; Um bría d e l  M azmorra ( A l i a g u i l l a ) . XK4206.
438 : U m bría d e l  P e la d o , e n t r e  A l i a g u i l l a  y M ira . XK3801. 
528 : E n tre  L a n d e te  y F u e n te le s p in o  de Moya. XK3218.
441 : U m bría d e l  p ic o  R e b o llo  (M ira ) .  XJ3399*
750 : C erca  de G a r a b a l la .  XK4009.
006 y 009 : E n tre  T a la y u e la s  y G a ra b a l la .  XK4211.
456 : C erca  de T a la y u e la s .  XK4110.
072 s E n tre  T a la y u e la s  y G a ra b a l la .  XK4211.
344 : U m bría d e l  C a b a llu e lo ,  e n t r e  A l i a g u i l l a  y T a la y u e ­
l a s .  XK4407.
(1 ) C e p h a la n th e ra  dam asonium  + en 591, P o lygonatum  odora tum  
+, E p ip a c t i s  a t r o ru b e n s  +, en 438.
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g u a rd a  e s t r a c h a  r e l a c i ó n .  Sus d i f e r e n c i a l e s  son  :
C is tu s  l a u r i f o l i u s  
C is tu s  l a d a n i f e r  
P in u s  p i n a s t e r
E r i c a  s c o p a r i a  
L a v a n d u la  p e d u n c u l a t a  
L e u c a n th e m o p s is  p a l l i d a ,  e t c .
2 7 .2 ;  O rd. Q u e r c e ta l i a  r o b o r i - p e t a e a e  : Que com prende l o s  -  
b o sq u es  c a d u c i f o l io s  a c i d ó f i l o s  e u ro p e o s .
2 7 .2 .1 :  A l. Q u erc io n  r o b o r i - p y r e n a ic a e  : P a ra  l a s  r o b le d a ­
l e s .  De e l l a  s o lo  l a  s u b a l .  Q u ercen io n  p y re n a ic a e ,  que com­
p re n d e  l o s  m e ló ja re s  i b e r o a t l á n t i c o s .
-  As. L uzu lo -Q u erce tu m  p y re n a ic a e  R iv .M a r t .  1962 : E l r o  
b le  m e ló jo , mucho mas aún que e l  q u e j ig o ,  se  p r e s e n ta  de ma 
ñ e r a  r e l í c t i c a ,  s i n  l l e g a r  a  fo rm a r  com unidades f o r e s t a l e s  
v e r a d e r a s .  U nicam ente a l  p ié  de  l a s  e s c a rp a d a s  c r e s t a s  d e  -  
ro d e n o , en u m b ría , c o n s ig u e  e n c o n t r a r s e  e je m p la re s  de a lg u ­
n o s  m e tro s , c o n s t i tu y e n d o  b o s q u e te s  o pequeños f ra g m e n to s  -  
de  m e lo ja r .
E s te  m e lo ja r  es  p o r ta d o r  de e s p e c ie s  s i l i c í c o l a s  c a r a c t e  
r í s t i c a s  de l a s  com unidades de e s t e  g ru p o , como :
Q uercus p y re n a ic a  L u z u la  f o r s t e r i
V e ró n ic a  o f f i c i n a l i s  V io la  r i v i n i a n a
D r y o p te r is  f i l i x - m a s  A nthoxanthum  amarum
p e ro  no f a l t a n  tam poco l a s  e s p e c ie s  p r e fe r e n te m e n te  c a l c i c o  
l a s , y  c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  s e r i e  de Q u e r c e ta l i a  p u b e sc e n -  
t i s ,  como A m elan ch ie r o v a l i s ,  C e p h a la n th e ra  r u b r a ,  P o ly g o n a  
tum odo ra tu m , P r im u la  v e r i s  s s p .  co lum nae, o in c lu s o  a lg u ­
n a s  de Q u e rc e te a  i l i c i s ,  como R ub ia  p e r e g r in a ,  P ip ta th e ru m  
paradoxum , T eucrium  cham aedrys, e t c .
E s to  n o s  l l e v a  a  c o n s id e r a r lo  in c lu id o  en l a  s u b a s ,  r u -  
b ie to su m  p e r e g r in a e ,  que G .López d a  p a ra  l o s  m e ló ja r e s  mas 
o r i e n t a l e s ,  y de m enor a l t i t u d ,  de  l a  s e r r a n í a  de C uenca.
S in  d i f i c u l t a d  podríam os h a b e r lo s  i n c lu id o  ig u a lm e n te  en 
e l  C e p h a la n th e ro -Q u e rc e tu m  p y re n a ic a e ,  t a n  próxim o a  e s t a  -  
s u b a s o c ia c ió n ,  y c o n c lu i r  que L u zu lo -Q u erce tu m  es  u n a  comu­
n id a d  i b e r o a t l á n t i c a  que a lc a n z a  su  l í m i t e  p o r  e l  e s t e  en 
l a s  ú l t im a s  e s t r i b a c i o n e s  d e l  s e c t o r  c e l t i b é r i c o - a l c a r r e ñ o  
(Rodenos de C a ñ e te -S o n ic h e s , G .López 1 9 7 6 ); y C e p h a la n th e ro
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Q uercetum  p y re n a ic a e  l a  com unidad p r o p ia  de l a s  m ontañas s i  
l í c e a s  i b e ^ o le v a n t in a s ,  de l o s  s e c t o r e s  m a e s tra c e n s e  y va­
l e n c ia n o - ta r r a c o n e n s e  .
S in  em bargo, dado que no vemos d i f e r e n c i a s  c l a r a s  e n t r e  
e s t a  a s o c ia c ió n  y l a  s u b a s o c ia c ió n  m en c io n ad a  de l a  a n te r io r ,  
ta m b ién  p o d r ía n  s e r  c o n s id e ra d a s  s in ó n im a s ; con l o  que que­
d a r í a  un m e lo ja r  de L u zu lo -Q u erce tu m , con óp tim o c a r p e ta n o -  
i b é r i c o - l e o n é s ,  que p e n e t r a  h a c i a  e l  l i t o r a l  l e v a n t i n o ,  v í a  
c e l t i b é r i c o - a l c a r r e ñ a ,  em p o b rec ién d o se  p ro g re s iv a m e n te  en -  
e le m e n to s  i b e r o a t l á n t i c o s  y s i l i c í c o l a s ,  a l  tiem p o  que se  -  
e n r iq u e c e  en o t r o s  i b e r o le v a n t in o s  y c a l c í c o l a s ,  o r ig in á n d o  
s e  en e s t a s  c o n d ic io n e s  l a  s u b a s , ru b ie to s u m .(C u a d ro  7 1 2 ) .
2 7 .3 :  Ord. P o p u l e t a l i a  a lb a e  s B osques c a d u c i f o l io s  r i b e r e ­
ñ o s  m e d i te r r á n e o s .
2 7 .3 * 1 : A l. P o p u lio n  a lb a e  : A lo  l a r g o  de l a s  o r i l l a s  de -  
l o s  r í o s  y a r ro y o s  p r in c ip a l e s  son  f r e c u e n t e s  l o s  b o sq u es  -  
r ib e r e ñ o s ,  con m ayor f r e c u e n c ia  c h o p e ra s ,  a  v e c e s  a lam e d a s , 
o lm edas o f r e s n e d a s .
E l chopo s u e le  s e r  l a  e s p e c ie  d o m in a n te , p e ro  g en e ra lm en  
t e  im p la n ta d o , p o r  l o  que r e s u l t a  d i f í c i l  e n c o n t r a r  com uni­
d a d e s  n a t u r a l e s  de e s t e  t i p o  con to d o s  su s  e s t r a t o s .  Lo h a ­
b i t u a l  es  e n c o n t r a r  un e s t r a t o  h e rb á c e o  im p o r ta n te ,  form ado 
p o r  e s p e c ie s  p r in c ip a lm e n te  de H o lo s c h o e n e ta l ia  y B rach y p o - 
d i e t a l i a  p h o e n ic o id i s ,  d e l  que s e  s a l t a  a l  a rb ó re o  s i n  ap e­
n a s  p r e s e n c ia  de  l o s  a r b u s to s  y l i a n a s  c a r a c t e r í s t i c o s .
S o lo  en c o n ta d a s  o c a s io n e s  a p a re c e n  e s to s  e s t r a t o s ,  h a ­
c ié n d o s e  l a  c h o p e ra  mas um brosa y e s p e s a ,  ap ro x im án d o se  bas 
t a n t e  a l  R ubo-P opuletum  a lb a e ,  que B ra u n -B la n q u e t y 0 .3 o ló s  
d e s c r i b i e r a n  p a ra  e l  v a l l e  d e l  E b ro ( 1 9 5 7 ) . (C uadro  7 2 2 ) .
2 8 : C l. S a l i c e t e a  p u ro u re a e  : S au ced as  r i b e r e ñ a s .
2 8 .1 :  Ord. S a l i c e t a l i a  o u rp u re a e  :
2 8 .1 .1 :  A l. S a l i c io n  t r i a n d r o - n e o t r i c h a e  : S au ced as  de  carác^ 
t e r  m e d i te r r á n e o  s e p t e n t r i o n a l .
-  As. S a lic e tu m  t r i a n d r ó - e l e a g n i  : En n u e s t r o  t e r r i t o r i o  
s e  p r e s e n ta n  f a c ie s ,m a s  o menos e m p o b re c id a s , de e s t a  a s o c ia
Cuadro 715
L u z u l o - Q u e r c e t u m  p y r e n a i c a e  r u b i e t o s u m  p e r e g r i n a e
N 2 I n v e n t a r i o  ............................................  0 4 4  3 4 7  4 5 0  0 4 5
A l t i t u d  s . n . m ........................................   1 3 5 0  1 2 8 0  1 3 6 0  1 3 8 0
P e n d i e n t e  y  o r i e n t a c i ó n    10NE 35N 20N 40N
A l t u r a  v e g e t a c i ó n  ( m . )    5 2 4  5
% C o b e r t u r a  .................................................. 9 0  9 0  1 0 0  8 5
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c i a c i ó n ,  
a l i a n z a  y  o r d e n  :
Q u e r c u s  p y r e n a i c a  ............................ ...................  44 34 55 34
L u z u l a  f o r s t e r i  ..................................... ...................  11 12 + 12
V i o l a  r i v i n i a n a  ..................................... - + -
P o p u l u s  t r é m u l a  ....................... - + -
V e r ó n i c a  o f f i c i n a l i s — — +
C a r a c t e r í s t i c a s  u n i d a d e s s u p e r i o r e s  :
A m e l a n c h i e r  o v a l i s  ....................... + + 11
V i c i a  t e n u i f o l i a ............................ ... + + +
P o a  n e m o r a l i s  ............................................. .......................  22 - + -
C r a t a e g u s  m o n o g y n a ................... ..........................  11 + + -
D r y o p t e r i s  f i l i x - m a s .......................  13 - 24 -
H i e r a c i u m  e x o t e r i c u m  . . . + - +
H y p e r i c u m  m o n ta n u m  ................... + - +
O r i g a n u m  v i r e n s  ................................. + - -
D o r o n i c u m  p l a n t a g i n e u m  . + - -
C o m p a ñ e r a s  :
R u b u s  c a n e s c e n s  ................................... 11 34 +
H e d e r á  h e l i x  ........................................... 34 + 23 -
G e r a n i u m  l u c i d u m  ............................. .. + + +
M o e h r i n g i a  p e n t a n d r a .................... + + -
P i n u s  s y l v e s t r i s  ............................. .. 11 - + 3 3
P i n u s  p i n a s t e r  ................................... 22 - 11
A r c t o s t a p h y l l o s  u v a - u r s i  . . . 1 3 - 34
C i s t u s  l a u r i f o l i u s  ........................ + - +
U r t i c a  d i o i c a  ...................................... - + -
C o n o p o d i u m  ram osum  ........................ - + -
R u b i a  p e r e g r i n a  ................................ 12 - -
A n t h o x a n t h u m  amarum ..................... + - +
C a r l i n a  v u l g a r i s  ............................. + - +
L o n i c e r a  e t r u s c a  ............................. + - -
J u n i p e r u s  h e m i s p h a e r i c a  . . . . + - +
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•P resentes en un s o lo  in v e n ta r io
U a r c is s u s  o s e a d o n a rc is s u s  +, 3 a x i f r a g a  g r a n u la ta  +, C is -  
t o o t e r i s  f r a g i l i s  +, en 044; o ta c h y s  o f i i c i n a l i s  +, G-eun 
s y iv a t ic u in  +, P o ly g o n a t un o f f i c i n a l e  22, S o lid a g o  v i r g a u -  
r e a  C e p h a la n th e ra  r u b r a  +, fan ace tu in  corymbosura +, P r i  
m uía v e r i s  s s p .  colum nae +, T eucrium  cham aedrys +, B rachy 
oodium  s y lv a t ic u m  +, en 347; C linopod iu ra  v a lg a r e  +, P ip ta  
th e ru m  oaradoxum  +, Phleum  p h le o id e s  +, en 450.
Procedencia de los inventarios
044 : U m bría d e l  o ic o  R a n e ra . XK4408.
347 U m bría d e l  P ic a rc h o .  XK53H»
450 y 045 : Um bría d e l  o ic o  R an e ra . XK4403.
E l r o b l e  m e ló jo ,  a m a r i ­
l l e a n d o  a  co m ie n zo s  de  no 
v ie m b r e ,  en  l a  u m b r í a  d e l  
p i c o  R a n e ra ;  fo rm an d o  p a r  
t e  de  p e q u eñ o s  b o s q u e t e s  
de  L u z u lo -Q u e rc e tu m  p y r e ­
n a i c a e .
■v-
*
C u ad ro  7 2 s
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Comunidades de Pooulus n ig r a
N2 I n v e n ta r io  ................................ 136 376 407 408 712 749
A l t i t u d  s .n .m .................................. 730 570 630 630 660 940
fo C o b e r t u r a .................................... 95 80 90 100 100 100
A l tu r a  v e g e ta c ió n  ( m. ) .......... 10 8 9 9 12 10
C a r a c t e r í s t i c a s  de P o o u lio n  
a lb a e  y u n id a d e s  s u p e r io r e s
P o p u lu s  n i g r a  ................................
•
•
43 44 32 33 22 44
Rubus c f .  c o r y l i f o l i u s  .......... + 34 4 - 23 - 34
P o p u lu s  a lb a  .................................. + + 23 11 4- -
S a l ix  o u ro u re a  ............................. — 11 12 - + 12
Rubus u lm i f o l iu s  ........................ 12 4- 12 34 + -
F ra x in u s  a n g u s t i f o l i a  ............ - 4- - - 55 4 *
B ry o n ia  c r é t i c a  ........................ — - - + + +
Ulmus m inor . . . . . . . . . . . . . . . . — + — 33 — -
3rachyoodium  s y lv a t ic u m 44 - - - - 13
C le m a tis  v i t a l b a  ........................ - — - + - 23
Rosa o r in e ,  c a r i o t i i  ............... — + — - - 12
Com pañeras :
B rachypodium  o h o e n ic o id e s  • . 34 4> 45 34 33 4-
Poa t r i v i a l i s  ................................ 11 23 4- 12 4* -
P h rag m ites  a u s t r a l i s  ............... — 23 12 23 - 4-
Tam arix g a l l i c a  ........................... - - 13 4- 4- -
F e s tu c a  a ru n d in a c e a  ................. — + 4- 4- - -
S c irp u s  h o lo sc h o e n u s  ............... 4* 4- - - 11 -
E qu ise tum  a rv e n s e  ...................... + 4* - - - 4*
T r ifo l iu m  p r a te n s e  .................... - + 4- - 4* -
C a ly s te g ia  sepium  ...................... - 12 4- - - -
Rumex c o n g lo m e ra tu s  ................. + 4- — - — -
H olcus l a n a t u s  ................................. 4* 4- — - 4- -
R anunculus re o e n s  ...................... 4- 4* — - — -
Ju n cu s  i n f l e x u s  ............................... — 4* — - 4* -
Arundo donax ....................................... — — 4- 4- - -
R ubia  p e r e g r in a  ............................... - - 4* - - 4-
Lythrum  s a l i c a r i a  ......................... 4- ** 4-
P r e s e n te s  en un s o lo  i n v e n ta r io
C arex  p é n d u la  1 3 , Peucedanum h isp a n ic u m  12 , E u p a to riu m  caja 
nabinum  +, D ip sa c u s  fu llo n u m  +, T r i f o l iu m  re p e n s  4-, en 376. 
A grim onia e u p a to r i a  -»*, C e p h a la n th e ra  dam asonium  +, en 407. 
H ederá h e l i x  +, C ucuba lus b a c c i f e r  4-, C ornus s a n g u in e a  11 , 
Viburnjun l a n t a n a  4*, Solanum d u lca m a ra  -h, L ithosperraum  o f f i  
c in a le  4*, P a s t in a c a  s a t i v a  s s p .  s y l v e s t r i s  +, en 749 .
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P r o ced en cia  de l e s  ir .v o n ta r io s
136 : S in a r c a s ,  m árgenes d e l  R e g a jo . XK5104.
376 : La C a b a l le r a  ( T i t a g u a s ) .  XK5715.
407 + 408 : V a lle  d e l  T u r ia  p o r  e l  té rm in o  de A ras de A l- 
p u e n te . XK5513.
712 : Las R in co n ad as  de S a n ta  Cruz de Moya. XK5323.
749 : M árgenes d e l  r í o  O jos de Moya, poco a n te s  de C araba 
l i a .  XK3903.
c ió n ,  fo rm ad as p o r  com unidades d e n s a s ,  c a s i  p u ra s ,  d e  S a l ix  
e le a g n o s  s s p .  a n g u s t i f o l i a ,  s o b re  u n a  cap a  de h i e r b a s  h ig ró  
f i l a s ,  que acom paña a  ambos la d o s  l o s  c a u c e s  de l o s  r ia c h u e  
l o s  de poco c a u d a l .  (C uadro 732 )*
C uadro 732 
S a lic e tu ra  t r i a n d r o - e l e a g n i
N2 I n v e n t a r i o    350 719
A l t i t u d  s .n .m .......................... 830 750
C o b e r tu ra    90 100
A l tu r a  v e g e t a c i ó n .............. 2 ,5  1 ,9
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n  
y u n id a d e s  s u p e r io r e s  :
S a l ix  e le a g n o s  a n g u s t i f o l i a  45 55
S a l ix  p u r p u r e a ..................... 23
S a l ix  a t r o c i n e r e a   + -
Com pañeras :
Rubus u lm i f o l iu s  ........................  24 +
S c irp u s  h o lo sc h o e n u s    + +
Sonchus a q u a t i l i s    + +
C y tis u s  s c o p a r iu s    + -
B rachypodium  p h o e n ic o id e s  . .  + -
C e ra s tiu m  fon tan u m  t r i v i a l e  +•
N a s tu r tiu m  o f f i c i n a l e    -  +
C irs iu m  m o n sp e s s u la n u m   -  +
R an u n cu lu s re p e n s    -  +
T e tra g o n o lo b u s  m a r itim u s  . . .  -  +
A g r o s t i s  s t o l o n i f e r a    -  +
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r io s
350 : A rroyo  de l a  C h a p e d i l la ,  e n t r e  T a la y u e la s  y S in a r ­
c a s .  XK5006.
719 : B a rra n c o  de  R eg a jo , c e r c a  de S in a r c a s .  XK5103*
3 4 0
-  As. S a lic e tu m  a t r o c i n e r e a e  R iv .M a rt. 1964 : Las s a u c e ­
d a s  de S a l ix  a t r o c i n e r e a ,  mas e le v a d a s  y e s p e s a s  que l a s  an 
t e r i o r e s ,  donde d ic h o  s a u c e  a d q u ie r e  un p o r te  p r á c t ic a m e n te  
a r b ó re o ,  no son  r a r a s  a  l o  l a r g o  d e l  v a l l e  d e l  r i o  O jos de 
Moya.
En e l l a s  l a  p e n e t r a c ió n  de e s p e c ie s  de P o p u l e t a l i a  e s  mu 
cho m ayor que en e l  c a so  a n t e r i o r ,  e i n c lu s o  m ayor que en -  
l a s  mismas c h o p e ra s , dado  que son  l a s  com unidades r ib e r e ñ a s  
mas n a t u r a l e s  que hemos e n c o n tra d o .
Al i g u a l  que en l a s  com unidades d e l  c e n t r o  de E sp a ñ a ,d e s  
c r i t a s  o r ig in a lm e n te  p o r  e l  a u to r  de e s t a  a s o c ia c ió n ,  l a s  -  
n u e s t r a s  son  r i c a s  en Rubus c o r y l i f o l i u s ,  y se  p r e s e n ta n  so  
b re  to d o  en e l  p i s o  s u p ra m e d ite r ró n e o . (C uadro 742 ) .
29 : C l. R ham no-P rune tea  : M a to r r a le s  g e n e ra lm e n te  e s p in o s o s  
o r l a  de lo s  b o sq u es  c a d u c i f o l i o s .
2 9 .1 :  Ord. P r u n e t a l i a  s o in o s a e  :
2 9 .1 .1 :  A l. P ru n o -R u b io n  u l m i f o l i a e  : Que a g ru p a  l a s  comuni 
d a d e s  m e r id io n a le s ,  p r in c ip a lm e n te  m e d i te r r á n e a s  y su b m ed i- 
t e r r á n e a s .
-  As. Rosetum  m ic r a n th o - a g r e s t i s  R iv .M a r t .& A rn á iz  1979: 
A s o c ia c ió n  r e c ie n te m e n te  c re a d a  p a ra  a g ru p a r  l o s  e s p in a r e s  
que o r la n  l o s  q u e j ig a r e s  de  l a  p r o v in c ia  C a s te lla n o -M a e s lra z  
go-M anchega, en l o s  p i s o s  meso y s u p r a n e d i te r r ó n e o  húmedo y 
subhúm edo; p r e s e n tá n d o s e  ta m b ié n  en l o s  e n c in a r e s  s o b re  su e  
l o  mas p ro fu n d o , y  l le v a n d o  c a s i  s iem p re  un  buen núm ero de 
e s p e c ie s  de Q u e rc e te a  i l i c i s .
En n u e s t r a  zona son  f r e c u e n te s  en e l l a  l a s  R osae a g r e s -  
t i s , m ic ra n th a ,  c a r i o t i i ,  p o u z in i  y o t r a s ,  que d e b id o  a l a  
d i f i c u l t a d  p a ra  su  d i s c r im in a c ió n  en e l  campo, no hemos i n ­
c lu id o  e s p e c íf ic a m e n te  en l o s  i n v e n t a r io s .  Además l a s  c a ra c  
t e r í s t i c a s  de u n id a d e s  s u p e r io r e s  : P ru n u s s p in o s a ,  C r a ta e -  
gus m onogyna, A m elan ch ie r o v a l i s ,  Viburnum l a n t a n a ,  e t c . ,  y  
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de Q u e rc e te a  i l i c i s  : Q uercus r o tu n d i f o  
l i a ,  Q. c o c c i f e r a ,  R ub ia  p e r e g r in a ,  Jasm inum  f r u t i c a n s ,  P ió  
ta th e ru m  paradoxum , e t c . ;  l le g a n d o  a p e n e t r a r ,  en l a s  l a d e ­
r a s  menos p r o t e g i d a s , l a s  d i f e r e n c i a l e s  de  l a  s u b a s ,  rham ne-
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Cuadro 74g
S a lic e tu m  a t r o c in e r e a e
N2 I n v e n t a r i o ................................  709 430 730
A l t i t u d  s .n .m ..................................  900 310 940
fo C o b e r t u r a ..................................... 100 100 100
A l tu r a  v e g e ta c ió n  (m .)   4 ,5  3 ,5  4
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n  
y a l i a n z a  :
S a l ix  a t r o c i n e r e a  ...................... 55 44 45
Rubus c f .  c o r y l i f o l i u s  .......... 34 45 44
C a r a c t e r í s t i c a s  u n id a d e s  
s u p e r io r e s  :
C le m a tis  v i t a l b a  ......................... 12 12 23
Rosa p r in c .  c a r i o t i i  ............... 11 22 11
P o p u lu s  n i g r a  ................................ + + 12
C ornus s a n g u in e a  ......................... 12 - +
F ra x in u s  a n g u s t i f o l i a  ............ 11 —
S a l ix  p u rp u re a  ............................. — 11 +
B ry o n ia  c r é t i c a  ........................... + -
V i t i s  v i n i f e r a  s y l v e s t r i s  . . 12 — -
Solanum d u lc a m a ra  ...................... + — +
P o p u lu s  a lb a  .................................. — + -
Ulmus m i n o r ........................... .. — + -
C e p h a la n th e ra  dam asonium  . . . — -
V ib u m u n  l a n t a n a ......................... — — 11
L o n ic e ra  peryclim enum  ............ - - +
L ig u s tru m  v u lg a re  ...................... - - +
C ucubalus b a c c i f e r  .................... — - +
B rachypodium  s y lv a t ic u ra  . . . . — — +
Com pañeras :
H ed erá  h e l i x  .................................. 13 —
R ubia  p e r e g r in a  ........................... 12 - +
E qu ise tum  a rv e n s e  ...................... + - +
P a s t in a c a  s y l v e s t r i s  ............... + —
M e lis s a  o f f i c i n a l i s  ................. + — -
P r u n e l l a  v u l g a r i s  ...................... + - -
B rachypodium  p h o e n ic o id e s  . . — 12 -
T u s s i la g o  f a r f a r a  ...................... — + -
L y s im ach ia  v u l g a r i s  ................. - + -
T r i f o l i a n  o r a te n s e  .................... — + -
Lythrum  s a l i c a r i a ...................... — - +
P ip ta th e ru m  paradoxum  ............. — — +
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n ta r io s
705 : M árgenes d e l  r í o  O jos de Moya t r a s  G -a rab a lla . 
XK3806.
430 : Idem , a  l a  s a l i d a  de  M ira . X J3397.
730 : Idem , poco a n te s  de G a r a b a l la .  XK3903.
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Cuadro 75%
Rosetum. n i c r a n t h o - a g r e s t i s
IT2 I n v e n ta r io    493 497 494 492 526 594 706
A l t i t u d  s .n .m   920 920 930 910 770 1120 920
P e n d ie n te  y o r ie n ta c ió n  . . . .  30N 35N 40H 25W 25R 15HW 10IT
A l tu r a  v e g e ta c ió n  (m .) .......... 2 2 ,5 2 4 2 ,5 2 ,5 2
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n  
y u n id a d e s  s u p e r io r e s  :
C ra ta e g u s  monogyna ....................
Rosa s p . d iv .  ( l )  ......................
+ 34 11 24 22 34 33
22 23 12 11 33 23 23
P ru n u s s p in o s a  ............................. 12 — - 12 44 23 44
Rubus u lm i f o l iu s  ........................ 13 + - 23 12 22 4
L o n ic e ra  e t r u s c a  ........................ 11 4 4 4 4 - 4
Viburnum l a n t a n a  ........................ 34 23 34 - - - 4
A m elan ch ie r o v a l i s  .................... + — 4 — - 4 4
C le m a tis  v i t a l b a  ........................ + — 11 4 — - -
L o n ic e ra  p e ry c lim e n u n  ............. — . — — — — 12 4
Com pañeras d e l  bosque c lím ax  
R ub ia  p e r e g r in a  ...........................
••
22 11 12 4 33 12 4
V io la  a lb a  d e h n h a r d t i i  .......... 11 + 4 11 4* - 4
T eucriura cham aedrys ................. 4 4- 11 4 11 - -
Q uercus c o c c i f e r a  ...................... 23 4 24 4 4 - -
Q uercus f a g in e a  ........................... 11 — 4 - 4 11 -
Q uercus r o t u n d i f o l i a  ............... 12 — 12 23 - 4 -
Jasm inum  f r u t i c a n s  .................... — 11 22 22 - - 4
V io la  w iH kom m ii ........................ — — 4 - - 4 4
A cer m o n so essu lan u n  ................. — — 33 34 - - -
P io ta th e ru m  p a ra d o x u m ............ — 23 4 - - - 4
R uscus a c u le a tu s  ........................ — — 13 - - - 4
C o lu te a  a rb o re s c e n s  ................. — 4 4 — — — —
O tra s  com pañeras :
B rachyoodium  o h o e n ic o id e s  . . + 34 44 4 24 34 4
L av an d u la  l a t i f o l i a  ................. 11 4 11 4 - 4 —
H ederá  h e l i x  ................................ 13 34 34 - - - 34
Tanacetum  co ry m b o su m ............... + 11 4 - - 4 -
A grim onia e u o a to r i a  ................. - 4 - — 4 - 4
D i g i t a l i s  o b s c u ra  ...................... + — — - 4 4 -
H e lle b o ru s  f o e t id u s  ................. — 4 4 — - - 4
P in u s  c lu s i a n a  ............................. + — — — - 4 -
C atan an ch e  c a e r u le a  ................. — 4 — — - 4 -
P o t e n t i l l a  ta b e rn a e m o n ta n i . — 4 — — - 4 -
M arru b iu n  s u o in u m ...................... — 4 — 4 - - -
R osm arinas o f f i c i n a l i s  .......... — — 4 4 - — —
C e p h a la r ia  l e u c a n th a  ............... — — 4 4 - - -
F i l i p é n d u la  v u l g a r i s  ............... — — — - 4 4 -
Origanum  v i r e n s  ................................................... + — — — 4 -
Leucanthemum v u l g a r e ............................. — — — — 4 — 4
S i le n e  m e l l i f e r a  .............................................. — — 4 — — — 4
(1 ) P r in c ip a lm e n te  s e  t r a t a  de Rosa o o u z in i i ,  R. m ic ra n th a ,  R. c a  
r i o t i i  y R. a g r e s t i s
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P r e se n te s  en m s o lo  in v e n ta r io
C y tis u s  o a te n s  +, G e n is ta  s c o r p iu s  +, V ic ia  t e n u i f o l i a  +, 
E u p h o rb ia  n ic a e e n s i s  +, en 493; P i s t a c i a  t e r e b i n th u s  +, 
C y tis u s  s c o o a r iu s  +, A s te r  s e d i f o l i u s  +, Sedum se d ifo rm e  
+, Phleum p h le o id e s  +, en 494; Rhamnus ly c i o i d e s  +, Rhara- 
n u s  a l a t e r n u s  +, 3 ip leu ru m  f r u t i c e s c e n s  +, S a lv ia  la v a n d u  
l i f o l i a  +, Dorycniura p en tap h y llu m  +, en 492; 3uo leurum  r i  
gidum  +, en 526; J u n ip e r u s  h e m is p h a e r ic a  12 , Geura s y l v a t i  
cum 11 , P r ím u la  v e r i s  s s p .  colum nae -h, en 594; Poa nem ora 
l i s  23, B rachypodium  s y lv a tic u m  22, C arex  m u r ic a ta  12 , Ge 
ran iu m  purpureum  +, T ordy lium  máximum +, Geum urbanum  +, 
H o lcu s  l a n a tu s  +, en 706.
P ro c e d e n c ia  de lo s  in v e n ta r io s
493, 494 y 492 : U m brías s o b re  e l  r í o  O jos de Moya, e n t r e  
G a ra b a l la  y M ira . XX3705.
497 : Idem , mas h a c ia  G a ra b a l la .  XK3306.
526 : U m brías so b re  e l  R e g a jo , c e r c a  de S in a r c a s .  XK5204. 
594 : Base d e l  M azmorra ( A l i a g u i l l a ) . XK4206.
706 : M olino de P a p e l ,  c e r c a  de G a r a b a l la .  XK3806.
tosum  l y c i o i d i s ,  re c o n o c id a  p o r  l o s  a u to r e s  de l a  a s o c ia ­
c ió n  : Rhamnus l y c i o i d e s  y  Rh. a l a t e r n u s ,  ju n to  con  o t r a s  
e s p e c ie s  de c i e r t o  c a r á c t e r  x e r ó f i l o .
N orm alm ente l a  v e g e ta c ió n  que, a  su  v e z , o r l a  e s to s  e s p i  
n a r e s  e s  un p a s t i z a l  d en so  de F e s tu c o -B ro m e te a  o T r i f o l i o -  
G e ra n ie te a ;  con e x c e p c ió n  de l a  su b a s , rham netosum  l y c i o i ­
d i s ,  que l l e v a  un m a to r r a l  de S a lv ie n io n  en lo s  c l a r o s .  
(C uadro 752 )*
-  Com. de Rubus c a n e sc e n s  : 3n l a s  p a r t e s  a l t a s  de l a s  -  
u m b ría s  de l a s  m ontañas s i l í c i c a s ,  donde e l  bosque n a tu r a l ,  
e s  p o te n c ia lm e n te  un m e ló ja r ,  e l  e s p in a r  o r l a  e s  r i c o  en Ru 
bus c a n e s c e n s , y en e s o e c ie s  d e l  S a tu re jo -O r ig a n e tu m , domi­
nando l a s  h ie r b a s  m e s o f í t i c a s  e u r o s ib e r i a n a s  b a jo  é l .
Su en cu ad ram ien to  f i t o s o c i o l ó g i c o  es  d u d o so , en p a r t e  — 
p o r  no d is p o n e r  de d a to s  s e g u ro s  a c e r c a  de su s  r o s a s  y z a r -
3 4 4
Cuadro 762
Comúnj da^. de Rubus c a n e sc e n s
N2 I n v e n t a r i o ..................................  043 451 779
A l t i t u d  s .n .m ..................................... 1340 1350 1250
P e n d ie n te  y o r i e n t a c i ó n  15NE ION 25N
A l tu r a  v e g e t a c i ó n ......................... 2 1 ,3  1 ,2
C r a c a t e r í s t i c a s  C ra ta e g o - .P ru n e te a  :
Rubus c a n e sc e n s  .............................  44 44 45
C ra ta e g u s  m o n o g y n a   23 22 12
Rubus c f .  b i f r o n s  ......................... 11 + 12
P ru n u s s o i n o s a ................................ 12 34 -
A m elan ch ie r o v a l i s  ......................  11 + -
R osa s o . d i v   12 + +
Viburnum  l a n t a n a ...........................  -  + -
Com pañeras :
Q uercus p y r e n a ic a    12 + +
O riganura v i r e n s  .............................  + + 11
V ic ia  t e n u i f o l i a ...........................  -*• 12 +
H ed erá  h e l i x ....................................  -  12 +
P ip ta th e ru m  o a ra d o x u m ...............  + -  +
Roronicura p l a n ta g in e u m ............. + -  +
T eucrium  cham aedrys .................... + -  -
Poa n e m o ra l is  ..................................  +
P r ira u la  v e r i s  co lu n n ae  ............. +
S a x if r a g a  g r a n u l a t a   -  + -
Conopodium ra m o sx m   -  +
P im p in e l la  g r a c i l i s    -  -  +•
S ta c h y s  o f f i c i n a l i s    -  -  +
A ra b is  t u r r i t a ................................ -  -  +
Brachypodium  s y l v a t i c u m   -  -  +
P ro c e d e n c ia  de l o s  in v e n ta r io s
043 y 451 : Um bría d e l  p ic o  R an e ra . XK4403. 
779 : U m bría d e l  P ic a rc h o .  XIC5411.
z a m o ra le s . Q u izás p u d ie r a  c o r re s p o n d e r  a  u n a  s u b a s o c ia c ió n  
d e l  Rubo-Rosetum  m ic ra n th a e  0 . B o los 1967 , d e s c r i t o  p a ra  á r e  
a s  ig u a lm e n te  m a e s tr a c e n s e s .  (C uadro 7 6 2 ) .
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30: 01. T r i f o l io - G - e r a n ie te a  : V e g e ta c ió n  h e rb á c e a  v iv a z  de 
l in d e r o s  y c l a r o s  de bosque c a d u c i f o l i o .
3 0 .1 :  Ord. O r ig a n e t a l i a  :
3 0 .1 .1 :  A l. O rig a n io n  v i r e n t l s  : De óp tim o m e d ite r r á n e o  o c c i  
d e n ta l .
-  As. S a tu re jo -O r ig a n e tu m  v i r e n t i s  R iv .M a r t . ,  i n e d .  :
B ien r e p r e s e n ta d a  en l a s  m ontanas s i l í c e a s  e le v a d a s ,  s o b re  
to d o  en e l  dom in io  d e l  lu z u lo -Q u e rc e tu m  p y r e n a ic a e ,  con l a s  
s ig u i e n t e s  e s p e c ie s  como c a r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s  :
Origanum v i r e n s  C linopod ium  v u lg a r e
L a th y ru s  l a t i f o l i u s  H ypericum  montanum
Tanacetum  corymbosum A grim on ia  e u p a to r i a
A s tra g a lu s  g l i c i p h y l l u s  V ic ia  t e n u i f o l i a
S o lid a g o  v i r g a u r e a  T r i f o l iu m  o c h r o le u c o n ,e tc .
En cam bio en l a s  á r e a s  c a l i z a s  a p a re c e  b a s ta n te  r e d u c id a  
a  l o s  lu g a r e s  mas um brosos, con s u e lo  mas p ro fu n d o , y , gene 
r a ím e n te  en s i t u a c i o n e s  p r i v i l e g i a d a s  en c u a n to  a  d i s p o n ib i  
l i d a d  de humedad ( p ié  de ro q u e d o s , p o r  e j . ) ,  en  e l  d o m in io  
d e l  V io lo -Q u erce tu m  f a g in e a e ;  em p o b rec ién d o se  p ro g re s iv a m e n  
t e  a l  a d e n t r a r s e  en e l  t e r r i t o r i o  d e l  Q u erc io n  i l i c i s ,  don­
de es s u s t i t u i d a  p ro n to  p o r  e l  A v en u lo -B rach y p o d ie tu m  p h o e - 
n i c o i d i s ,  p asando  p re v ia m e n te  p o r  u n a  v a r i a n t e  r i c a  en B ra­
chypodium  p h o e n ic o id e s .  (C uadro 7 7 2 ) .
P) D iv . P in o - J u n ip e re a
Bosques o b o s q u e te s  de c o n i f e r a s  o ro m e d ite r r á n e o s  o m edí 
t e r r á n e o - c o n t i n e n t a l e s .
31: 01. P in o - J u n ip e r e te a  : Con e l  ó rd en  P i n o - J u n i p e r e t a l i a .
3 1 .1 .1 :  A l. J u n ip e r io n  t h u r i f e r a e  : Com unidades de e n e b ro s  
y s a b in a s ,  con óp tim o  i b e r o - c o n t i n e n t a l  s u p ra m e d i te r r á n e o .
-  As. J u n ip e re tu m  h e m is p h a e r i c o - th u r i f e r a e  R iv .M a r t .1 9 6 7  
Se t r a t a  d e  l o s  ú l t im o s  r e t a z o s  de e s t a  a s o c ia c ió n ,  q u e ,p ro  
v i n i e n t e  d e  l a  S e r r a n ía  de C uenca, a lc a n z a  l a s  f r í a s  l l a n u ­
r a s  a l  NW d e  l a  s i e r r a  de T a la y u e la s ,  e n t r e  e s t e  p u e b lo  y -
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Cuadro 773
S a t u r e j o - O r i g a n e t u m  v i r é n t i s
N9 I n v e n t a r i o  ................................... , 7 1 5 7 1 6 7 1 7 4 5 2 4 9 b 5 2 6 7 4 4
A l t i t u d  s . n . m ...................................... . 1 3 4 0 1220 1 2 5 0 1 3 5 0 9 3 0 7 8 0 9 5 0
P e n d i e n t e  y  o r i e n t a c i ó n  . . . 15N 40N 20N ION 55N 20N ION
% C o b e r t u r a  ......................................... . 9 0 9 5 9 0 9 0 100 9 0 9 0
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c i a c i ó n  
y  u n i d a d e s  s u p e r i o r e s  :
O r i g a n u m  v i r e n s  .......................... 22 + 12 3 3  j 12 22 12
A g r i m o n i a  e u p a t o r i a  ............... + + _ i[ + + +
V i c i a  t e n u i f o l i a  ....................... + + 3 3  i + - -
C l i n o p o d i u m  v u l g a r e  ............... 11 + 12 i - - -
H y p e r i c u m  m o n ta n u m  .................. + + + I 11 - -
H i e r a c i u m  e x o t e r i c u m  ............ . + + + + ¡ - - -
L a t h y r u s  l a t i f o l i u s  ............... + + j - - -
H y p e r i c u m  p e r f o r a t u m  ............ . . + - + + I - + -
S i l e n e  m e l l i f e r a  ....................... . . + - + - - - +
T a n a c e t u m  c o r y m b o s u m  ............ + 11 - + + +
S o l i d a g o  v i r g a u r e a  .................. . . + 11 11 - - - -
P r i m u l a  v e r i s  c o l u m n a e  . . . 12 - -  j 12 - -
T r i f o l i u m  o c h r o l e u c o n  . . . . . . + - — + i - — —
C o m p a ñ e r a s  :




11 22 12 +
O r y z o p s i s  p a r a d o x a  .................. . . 11 - + + 12 - 22
C a t a n a n c h e  c a e r u l e a  ............... 11 - - + + 11
L o n i c e r a  e t r u s c a  ....................... . . + + ■ + - + + -
R u b i a  p e r e g r i n a  .......................... . . 2 3 12 + - - 2 3 +
B r a c h y p o d i u m  s y l v a t i c u m  . . . . 22 2 3 12 + - - -
R u b us  c a n e s c e n s  .......................... , . 12 13 1 3 12 - - -
C a r l i n a  v u l g a r i s  ........................ + 11 - - - +
A g r o s t i s  c a s t e l l a n a  ............... + 12 11 - - -
A m e l a n c h i e r  o v a l i s  .................. . . - - + + 11 - 11
C r a t a e g u s  m o n o g y n a  .................. - - + + + +
Q u e r c u s  p y r e n a i c a  ..................... — 12 + - — —
Geum s y l v a t i c u m  .......................... . . 23 + + - - - -
C y t i s u s  s c o p a r i u s  ..................... + + + — - — —
B r a c h y p o d i u m  p h o e n i c o i d e s - 12 - - 4 4 3 4 3 4
L e u c a n t h e m u m  v u l g a r e  ............ - + - - + 11
D a p h n e  g n i d i u m  ............................. + + - - - -
B u p l e u r u m  r i g i d u m  ..................... + - - + + -
H o l c u s  l a n a t u s  ............................. + - + + - -
P h l e u m  p h l e o i d e s  ....................... - + + + - -
C a m p á n u l a  h i s p á n i c a  ............... - + - + - +
H e d e r á  h e l i x  ................................... — . — + 2 3 - + +
A r r h e n a t h e r u m  e l a t i u s — — + 11 12 —
L a v a n d u l a  l a t i f o l i a  ............... — — — — 12 + +
V i o l a  a l b a  d e h n h a r d t i i  . . . - - - + + +
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P resen tes  en dos in v e n ta r io s
S ta c h y s  o f f i c i n a l i s  12 , en 716, y + en 717; A nthoxanthum  
amarum 11 en 716 , y + en 717; P r u n e l l a  v u l g a r i s  + en 715 y 
716; C e o h a la n th e ra  r u b r a  -h en 716 y 717; F i l i p é n d u la  v u l ­
g a r i s  + en 716 y 526; C a lla n a  v u l g a r i s  + en 716 y 717; l n  
z u la  f o r s t e r i  + en 717 , y 11 en 452; D oronicum  o la n ta g in e  
um + en 717 y 452; M o e h rin g ia  p e n ta n d ra  + en 717 y 452; 
R osa to m e n to sa  + en 717 y 452; V io la  w illk o m m ii + en 493, 
y 22 en 744; Car ex m u r ic a ta  +* en 717 y 452; H e lle b o ru s  fo e  
t i d u s  11 en 493 y 744; Rubus u lm i f o l iu s  + en 493 y 526; 
S c a b io sa  t u r o l e n s i s  + en 498 y 744; G lo b u la r ia  v a l e n t i n a  
+ en 49.3 y 744; Campánula g lo m e ra ta  + en 493 y 744; A cer 
m onspessulanum  +• en 493 y 744; Q uercus f a g in e a  f  en 526 y 
744; D i g i t a l i s  o b sc u ra  + en 526 y 744; P o t e n t i l l a  t a b e r -  
n aem o n tan i + en 526 y 744; P im p in e l la  g r a c i l i s  + en 717 y 
744.
P r e s e n te s  en 'in  s o lo  i n v e n t a r io
le u z e a  c o n i f e r a  -h en 715; P o t e n t i l l a  e r e c t a  +, P te r id iu m  
a q u ilin u m  2 3 , M o lin ia  c a e r u le a  24, L uz-ila  c a m p e s tr is  + , 
Cam pánula ra p u n c u lu s  + , C e n ta u re a  p a n n o ic a  +, en 716; ?o 
ly g o n a tu m  odoratum  +, A r c to s ta p h y l lo s  u v a - u r s i  s s p .  c r a s -  
s s i f o l i a  13, L in a r i a  re p e n s  +, en 717; F r a g a r i a  v e s c a  -h, 
Poa n e m o ra l is  22, L a th y ru s  o r a t e n s i s  12 , S a x i f r a g a  g ra n u -  
l a t a  +, en 452; C re p is  a l b i d a  + en 493; P runus s p in o s a  
I n u la  conyza +, en 526; C o lu te a  a r b o re s c e n s  +, A cin o s  a l -  
p in u s  s s p .  m e r id io n a l i s  +, L a s e ro i t iu m  g a ll ic u m  +, en 744.
P ro c e d e n c ia  de lo s  in v e n ta r io s
715 : A lto  de l a  Peña Roya (T a lay u e la s ) .X K 4 5 0 9 .
716 : Um bría de l a  s i e r r a  de T a la y u e la s .  XK4610.
717 : Um bría d e l  P ic a rc h o . XK53H.
452 : Um bría d e l  R an e ra . XK4408.
493 : E n tre  G a ra b a l la  y l a  R e s in e ra .  XX3806.
526 : S in a rc a s ,  u m b rías  s o b re  e l  R eg a jo . XK5204.
744 : G a ra b a l la ,  u m b rías  p r o te g id a s .  XE3906.
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C uadro 782 
J u n ip e re tu ra  h e m is p h a e r i c o - th u r i f e r a e
N2 I n v e n ta r io  ..................................... 394 690
A l t i tu d  s «n . m. • • • • • • • • • • • • • • •  1010 1030
P e n d ie n te  y o r i e n t a c i ó n ..... 10W 10NE
% C o b e r tu ra  • • •    70 80
A l tu r a  v e g e ta c ió n  (m .) ...................  3» 5 4 ,5
C a r a c t e r í s t i c a s  :
J u n ip e r u s  h e m i s p h a e r i c a   32 32
J u n ip e r u s  t h u r i f e r a   22 32
Com pañeras :
D orycnium  p e n ta p h y l lu in ...............  11 22
L av an d u la  l a t i f o l i a    22 +
J u n ip e r u s  o x y ced ru s  ......................  11 +
P o t e n t i l l a  ta b e rn a e m o n ta n i . . .  + 12
Thymus v u l g a r i s ................................ + +
P in u s  p i n a s t e r .................................. + 32
A rgyro lob ium  z a n o n i i  .................... + +
H elianthem um  c in e reu m   ..........  + +
T eucrium  c h a m a e d r y s    + +
K o e le r ia  v a l l e s i a n a  ......................  + +
C atan an ch e  c a e r u le a  ......................  + +
la v a n d u la  p e d u n c u la ta  .................. + -
Thymus mas t i  c h i n a ...........................  + -
Teucrium  g n a p h a l o d e s   + -
Geum s y l v a t i c u m   + -
B rachypodium  p h o e n ic o id e s  . . . .  + -
M edicago l e i o c a r p a  ......................... +
C is tu s  l a u r i f o l i u s    -  12
K n a u tia  p u r p u r e a ..............    -  +
S c a b io sa  t u r o l e n s i s    -  +
H ierac iu m  p i l o s e l l a    -  +
C a r l in a  v u l g a r i s    -  +
A p h y lla n th e s  m o n s p e l ie n s is  . . .  -  +
S a lv ia  p r a t e n s i s    -  +
J a s o n ia  tu b e r o s a  .............................  -  +
C arex  h a l l e r i a n a .............................  -  +
C le o n ia  l u s i t a n i c a    -  +
A sp e ru la  c y n a c h ic a    -  +
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r io s  : E n tre  T a la y u e la s  y G-a
r a b a l l a .  XK4210.
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G a ra b a l la ;  s in  duda l a  zona mas c o n t i n e n t a l  d e l  t e r r i t o r i o ,  
lío so lam e n te  p o r s e r  l a  ú n ic a  en que se  p r e s e n ta n  p o b la c io ­
n e s  de J u n ip e r u s  t h u r i f e r a  de  a lg u n a  im p o r ta n c ia ,  s in o  p o r 
su  l o c a l i z a c i ó n ,  p r o te g id a  p o r  l a  a l t a  s i e r r a ,  de l a s  i n f l u  
e n c ia s  de l o s  v ie n to s  de l e v a n t e ,  y l e j o s  de l o s  c a u c e s  de 
l o s  r í o s  p r i n c i p a l e s .
Es t a m b ié n ,e s te  pequeño r e d u c t o ,e l  ú n ic o  de to d a  l a  zona 
que a  e s t a  a l t i t u d  (unos 1 .0 0 0  m .) s e  e n c u e n tr a  so m e tid o  a 
c o n d ic io n e s  s u f ic ié n te m e n te  a d v e r s a s  como p a ra  im p e d ir  e l  -  
d e s a r r o l l o  de l a  e n c in a  y e l  ro m ero . Es l á s t im a  no p o d e r d is 
p o n e r , en n u e s t r o  p a í s ,  de d a to s  c l im a to ló g ic o s  mas d e t a l l a  
d o s , que n o s  p e r m it i e r a n  c o r r e l a c i o n a r ,d e  u n a  m anera  mas ob 
j e t i v a  que i n t u i t i v a ,  e s t e  t i p o  de cam bios en l a  v e g e ta c ió n  
con l o s  cam bios h a b id o s  en l o s  f a c t o r e s  c l im á t i c o s .
La p r e s e n c ia  de e s t a  com unidad s o b re  s e d im e n to s  p r o v in ie n  
t e s ,  en p a r t e  de r o c a s  s i l í c e a s ,  y en p a r t e  de c a l i z a s ,  da 
lu g a r  a  que se  p r e s e n te  en u n a  f a c i e s  s u b a c i d ó f i l a ,  con p e­
n e t r a c ió n  de C is tu s  l a u r i f o l i u s ,  Thymus m a s t ic h in a ,  Lavandu 
l a  p e d u n c u la ta ,  e t c . ,  ju n to  con o t r a s  de  c a r á c t e r  mas o me­
n o s te r m ó f i lo ,  e n t r e  l a s  que d e s ta c a  J u n ip e r u s  o x y c e d ru s , -  
D orycnium  p e n ta p h y llu m , A rgyro lob ium  z a n o n i i ,  e t c . ;  co n se ­
c u e n c ia  de e n c o n t r a r s e ,  de modo f i n í c o l a ,  en e l  l í m i t e  de  -  
su  á r e a .  (C uadro 7 8 2 ).
Q) D iv . O leo -Q u ercea
Bosques y a l t o s  m a to r r a le s  e s c l e r ó f i l o s  m e d i te r r á n e o s .
32 : C l. Q u e rc e te a  i l i c i s  :
3 2 .1 :  Ord. Q u e r c e ta l i a  i l i c i s  : B osques umbosos p l u r i e s t r a ­
t o s ,  dom inados p o r  e s p e c ie s  p e r e n n i f o l i a s .
3 2 .1 .1  : A l. Q u erc io n  i l i c i s  : Comprende l o s  e n c in a r e s ,  con 
d o s  s u b a l ia n z a s  :
3 2 .1 .1 a :  S u b a l. Q u ercen io n  i l i c i s  : P a ra  l o s  e n c in a r e s  l i ­
t o r a l e s  m e d i t e r r á n e o - s e p t e n t r io n a l e s ,  de d en so  e s t r a t o  a rb u s  
t i v o  y r i c o s  en b e ju c o s ,  dom inados p o r  Q uercus i l e x .
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R e p re s e n ta d a  en fo rm a de p eq u eñ o s f ra g m e n to s  r e l í é t i c o s , q u e  
c o n s t i tu y e n  com unidades p e rm a n e n te s  de  u m b ría  en e l  segmen­
t o  de dom in io  d e l  B u p leu ro  r ig id i - Q u e r c e tu m  r o t u n d i f o l i a e  
p i s ta c ie to s u m  l e n t i s c i ,  a  t r a v é s  de su  s u b a s o c ia c ió n  mas me 
r i d i o n a l  : c y t is e to s u m  p a t e n t i s  0 . B o lo s  1967 .
Se p r e s e n ta  como un e n c in a r  con e l  e s t r a t o  a rb ó re o  r e l a ­
t iv a m e n te  a c la r a d o ,  y un  d en so  e im p o r ta n te  e s t r a t o  a r b u s t i  
vo dom inado p o r  l a s  e s p e c ie s  menos x e r ó f i l a s  de e n t r e  l a s  -  
c a r a c t e r í s t i c a s  de e s t a  c l a s e ,  como so n  :
V iburaum  t i n u s  C y t is u s  p a te n s
R uscus a c u le a tu s  P h y l l i r e a  m ed ia
P i s t a c i a  t e r e b i n th u s  A rb u tu s  u n ed o , e t c .
s o b re  un  m anto h e rb á c e o  u m b ró f i lo  donde no  s u e le n  f a l t a r  : 
P ip ta th e ru m  paradoxum , V io la  a lb a  s s p .  d e h n h a r d t i i ,  Teucrium  
ch am aed ry s , e t c .
Se d i s t r i b u y e  p o r  l a s  u m b ría s  mas p r o te g id a s  de l a s  la d e  
r a s  s o b re  e l  v a l l e  d e l  T u r ia  h a s t a  l o s  700-800  m ., en  s u  — 
tram o  i n f e r i o r  y m ed io , d e s a p a re c ie n d o  en e l  s u p e r io r  (a  par 
t i r  de  A ras de A lp u e n te )  a á n  d án d o se  a l t i t u d e s  m e n o re s . 
(C uadro  7 9 2 ) .
3 2 .1 .1 b :  S u b a l. Q u ercen io n  r o t u n d i f o l i a e  : P a ra  l o s  e n c in a ­
r e s  c o n t i n e n t a l e s  y m e d i te r r á n e o - m e r id io n a le s ,  con e s t r a t o  
a r b u s t iv o  p o b re  y b a ja  o n u la  p r e s e n c ia  de b e ju c o s ,  dom ina­
d os p o r  Q uercus r o t u n d i f o l i a .
-  As. B u p leu ro  r ig id i - Q u e r c e tu m  r o t u n d i f o l i a e  ( 3 r .B l .&  0. 
B o ló s 3.957) R iv .M a r t . ,  in e d .  : E l e n c in a r  c o n t i n e n t a l  m eso- 
m e d i te r r á n e o  es  f r e c u e n te  en n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  mas o menos 
d e g ra d a d o  y form ando l a  v e g e ta c ió n  p o t e n c i a l  de b uena  p a r t e  
d e l  mismo. Muy v a r i a b l e ,  en su  sen o  reconocem os l a s  s u b a so -  
c i a c io n e s  s ig u i e n t e s  :
= S u b a s , q u e rce to su m  r o t u n d i f  o l i a e  : Se t r a t a  d e l  en c in a r  
t í p i c o  m anchego, muy x e ro m o rfo  y p o b re  en e s p e c ie s ,  t a n t o  -  
c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  c l a s e  como co m p añ eras , que s e  re d u c e n  
a  u n a s  p o cas  h i e r b a s ,  no muy u m b r ó f i l a s ,  y a r b u s to s  de R os- 
m a r i n e t a l i a .  Ocupa l a d e r a s  e x p u e s ta s  d e l  p i s o  m e so m e d ite r rá  




V iburno -Q uerce tum  i l i c i s
Ñ2 I n v e n ta r io  ..................... , . . .  243 273 563 384
A l t i t u d  s .n .m ..................................  750 880 520 620
P e n d ie n te  y o r ie n ta c ió n  . . . .  30ITW 50ITW 30IT 35N
A ltu ra  v e g e ta c ió n  (ra .)   2 ,2  2 ,8  2 ,5  3
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n ,  
a l i a n z a  y ó rden  :
Q uercus i l e x  s . l   34 23 23 45
Viburnum t i n u s  .............................  + 45 44 +
P h y l l i r e a  m e d i a     22 -  12 +
Rus cus a c u le a tu s    23 -  + +
P ip ta th e ru m  oaradoxun  . . . . . .  + -  22 +
V io la  a lb a  d e h n h a r d t i i   + -  + +
C a r a c t e r í s t i c a s  c l a s e  :
Q uercus c o c c i f e r a ......................  44 34 34 44
R ub ia  p e r e g r i n a   33 22 23 33
Bupleurum  r ig id u m    .................  + + + 22
H ed erá  h e l i x ..................................  33 +. 45
C y tis u s  p a t e n s   11 -  12 +
S m ilax  a s o e r a   12 + 12
l o n i c e r a  i m p l e x a ........................  + 11 11
J u n ip e r u s  p h o e n i c e a .................  + -  + 11
J u n ip e r u s  o x y c e d r u s .................  + -  + +
A rb u tu s  unedo  ........................... + 22 -  -
T eucrium  c h a m a e d r y s   -  -  11 11
P i s t a c i a  l e n t i s c u s  .................... -  -  + +
A sparagus a c u t i f o l i u s   -  -  12 -
P i s t a c i a  t e r e b i n t h u s ............... + -  -  +
Rhamnus a l a t e r n u s ........................  11 -  +
P h y l l i r e a  a n g u s t i f o l i a   -  + + -
Com pañeras :
B rachypodium  p h o e n ic o id e s  . .  + -  + 1 1
Rubus u l n i f  o l i u s  ........................  12 + +
Car ex h a l l e r i a n a ........................  + -  + +
P in u s  h a l e p e n s i s ........................  11 -  +
Brachypodium  r e t u s u m   33 -  +
Tanacetum  co ry m b o su m   -  -  n  +
Sedum se d ifo rm e  ........................... + -  +
G alium  m a r i t im u m ........................  + -  +
Conopodium ra m o su m .................... + -  +
P in u s  p i n a s t e r .............................  + +
U lex  p a r v i f l o r u s ........................  -  + +
E r ic a  m u l t i f l o r a ........................  + -  +.
R osm arinus o f f i c i n a l i s   -  -  + +
la v a n d u la  l a t i f o l i a   -  -  + *
G alium  p i n e t o r u m ........................  + _ -  +
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P r e se n te s  en un s o lo  in v e n ta r io
Buxus s e m p e rv ire n s  34 , Q uercus f a g in e a  +, A m elan ch ie r ova- 
l i s  +, en 243; E r ic a  a r b ó re a  +, E r ic a  s c o o a r ia  +, en 273; 
A p h y lla n th e s  ra o n s p e l ie n s is  +, E p ip a c t i s  a t r o ru b e n s  +, Medi 
cago s u f f r u t i c o s a  s s p ,  l e i o c a r p a  +, Linum n a rb o n e n se  +, en 
334.
P ro c e d e n c ia  de lo s  i n v e n t a r io s
243 : E n tre  V il la n u e v a  y B en ag éb er. X J6093.
273 : Rodenos de l a s  O lm e d il la s .  XIC5509.
563 : E n tre  B a rc h e l y e l  em balse  d e l  G e n e ra lís im o , X J6499. 
334 : l a  J u n c a n i l l a .  V a lle  d e l  T u r ia  p o r  T i ta g u a s .  XIC5714.
t i n e n t a l e s  m a e s tr a c e n s e s .
= S ubas, rham netosum  i n f e c t o r i a e  O .B olós 1960 : en  l o s  -  
mismos n iv e l e s  b io c l im á t i c o s  p e ro  en l a d e r a s  poco e x p u e s ta s , 
p re fe re n te m e n te  u m b ría s , l o s  e n c in a r e s  m anchegos y m a e s tr a -  
c e n se s  i n t e r i o r e s  a lb e rg a n  un m ayor número de p l a n t a s ,  l a s  
c u a le s  p r e s e n ta n  un  c a r á c t e r  mas m e s o f í t i c o .  A sí tenem os co 
mo d i f e r e n c i a l e s  : Rhamnus s a x a t i l i s ,  S i le n e  m e l l i f e r a ,  E r i  
n a c e a  a n t h y l l i s ,  Tanacetum  corymbosum, Q uercus f a g in e a ,  e tc .
= S ubas, u l ic e to s u m  p a r v i f l o r a i 1 ) en l a s  p a r t e s  o r i e n t a ­
l e s  d e l  s e c t o r  m a e s tra c e n s e  mas d i r e c ta m e n te  s o m e tid a s  a  -  
l a  i n f l u e n c i a  de l o s  v ie n to s  m a r ít im o s , y en l o s  m ismos t r a  
mos s u p e r io r e s  d e l  p is o  m e so m e d ite rrá n e o , l o s  c a r r a s c a l e s  -  
s e  p r e s e n ta n  e n r iq u e c id o s  en e lem e n to s  l i t o r a l - l e v a n t i n o s ,  
como G lex  p a r v i f l o r u s ,  Galium  m aritim um , H elian them um  m a r i-  
fo liu m , e t c . , d e b id o  a  que l a s  te m p e ra tu ra s  son  menos e x t r e  
m as,y  l a  humedad r e l a t i v a  mas e le v a d a  d u r a n te  l a  e s t a c i ó n  -  
s e c a .
La v a r i a n t e  t í p i c a  es  l a  c a l c í c o l a ,  l a  c u a l  r e s u l t a  r a r a  
en n u e s t r a  zona d e b id o  a l a  a u s e n c ia  de  buenos e n c in a r e s  a  
su  n i v e l ,  p o r  l o  que in s e r ta m o s  a lg u n o s  i n v e n t a r io s  d e  t e r i i  
t o r i o s  p e r i f é r i c o s  en e l  c u a d ro . Además reconocem os u n a  v a ­
r i a n t e ,  s o b re  s u s t r a t o  s i l í c i c o ,  de  E r ic a  s c o p a r ia ,  donde -  
en co n tram o s, adem ás, L av an d u la  p e d u n c u la ta ,  P in u s  p i n a s t e r ,







Altura vegetación (m.) .
Características asociación, 
alianza y órden :
Quercus rotundifolia .....
Viola alba dehnhardtli ....
Piptatherum paradoxum ....
Ruscus aculeatus ........
733 734 286 094 740 756950 960 880 1080 980 105020S 15S 50E 5SE 5W ION90 90 100 90 85 952 2,5 4,5 3 3 2,5
Características clase
Quercus coccifera ....Rubia peregrina .......
Teucrium chamaedrys .. 
Juniperus oxycedrus .. 





Festuca capillifolia . 
Asparagus acutifolius 





















Helianthemum cinereum . 
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P resen tes  en dos in v e n ta r io s
C arex h u m il is  + en 733 y 740; H elianthem um  p ilo su m  + en 
094 y 609, K o e le r ia  v a l l e s i a n a  + en 094 y 609; M edicado 
s u f f r u t i c o s a  s s p .  l e i o c a r p a  + en 238 y 759; D orycnium  
h irs u tu ra  + en 759 y 275; K n a u tia  o u rp u re a  + en 756 y 760; 
P in u s  h a le o e n s i s  + en 335 y 762.
P r e s e n te s  en un s o lo  in v e n ta r io  
L o n ic e ra  e t r u s c a  +, Jasm inura f r u t i c a n s  +, en 740; G e n is ta  
h i s p á n ic a  12 , Geura s y lv a t ic u m  +, Phleum p h le o id e s  +, en 
756; P o t e n t i l l a  ta b e rn a e m o n ta n i +, en 609; C ra ta e g u s  mono 
gyna +, Phlom is l i c h n i t i s  +, en 759; Galium  m aritim um  +, 
en 761; S i le n e  l e g ió n e n s i s  +, Thymus m a s t ic h in a  +, H e l i -  
chrysum  s to e c h a s  +, en 066; Thymus le o to o h y l lu s  1 2 , C arex 
f l a c e a  -H, en 306; Viburnum t i n u s  23, C y tis u s  o a te n s  +, L i 
num n a rb o n e n se  +, en 335; T h a lic tru m  tu b ero su m  1 1 , P h y l l i  
r e a  a n g i s t i f o l i a  +, en 762.
P ro c e d e n c ia  de lo s  i n v e n ta r io s
735 : A lre d e d o re s  de G a ra b a l la .  XK3309- 
734 : E n tre  G a ra b a l la  y M ira . XK3704.
286 : A lre d e d o re s  de M ira . XK3603*
094 : E n tre  T a la y u e la s  y G ra ja  de Cam palbo. XX4815.
740 : E n tre  G a ra b a l la  y l o s  C h ic o te ro s .  XK3907.
756 : P ro x im id ad es  de A l i a g u i l l a .  XJ4399.
609 : E n tre  G ra ja  de Campalbo y l a  H ig u e ru e la .  XK4817.
759 : E n tre  C a s i l l a s  de R anera  y Casa P o lán . XK4706.
153 : Zona de 3 e rc o ló n ,  e n t r e  T a la y u e la s  y T i ta g u a s .  XX5413* 
243 : E n tre  S in a rc a s  y 3 e n a g é b e r . XK5500.
760 : S i e r r a  d e l  T e jo , e n t r e  S i e t e  Aguas y R equena. XJ7474.
761 : E n tre  A h i l l a s  y A b e ju e la . XK7313-
066 : E n tre  A l i a g u i l l a  y C a s i l l a s  de R an e ra . XK4403*
306 : S obre e l  v a l l e  de l o s  C h ic o te ro s .  XK4207»
275 : Zona de l a s  B la n c a s , e n t r e  S in a rc a s  y T itaguas.X K 5306 . 
335 : V a lle  d e l  T u r ia  p o r  T ita g u a s  (La J u n c a n i l l a ) .  XK5714.
762 : I d .  a lg o  mas a r r i b a  (La C a b a l l e r a ) .  XK5314-
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C is tu s  l a d a n i f e r ,  C. s a l v i f o l i u s ,  e t c . ,  que p e n e t r a  a lg o  mas 
h a c i a  e l  i n t e r i o r ,  y a  que s o b re  e s to s  s u s t r a t o s  l a  m ayor hu 
medad e d á f ic a  com pensa l a  m ayor sequedad  a tm o s f é r ic a  e s t i ­
v a l .
= S ubas, p i s ta c ie to s u m  l e n t i s c i  : Es l a  c a r a c t e r í s t i c a  de 
l a s  l a d e r a s  no muy um brosas de l a s  m ontañas de m ed ian a  e l e ­
v a c ió n  d e l  s e c t o r  v a le n c ia n o - ta r r a c o n e n s e ,  s iem p re  d e n t r o  -  
d e l  p is o  meso i n f e r i o r .
Dado que se  t r a t a  de u n a  com unidad de t r á n s i t o  e n t r e  e l  
B u p leu ro -Q u erce tu ra  y e l  V ib u rn o -Q u erce tu m , p r e s e n t a r á  como 
d i f e r e n c i a l e s  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  mas t e r m ó f i l a s ,  de e s t a  
ú l t im a  : P i s t a c i a  l e n t i s c u s ,  S m ilax  a s p e r a ,  Viburnum t i n u s ,  
en  n u e s t r o  t e r r i t o r i o  C y tis u s  p a te n s ,  e t c .  (C uadro 8 0 2 ) .
-  As. J u n íp e ro  th u r i f e r a e -Q u e rc e tu m  r o t u n d i f o l i a e  (R iv . 
God. 1 9 4 4 )R iv .M a rt. in e d .  : La a s o c ia c ió n  de l o s  e n c in a r e s  
s u p ra m e d ite r ró n e o s  tam b ién  e s t á  b ie n  r e p r e s e n ta d a  en n u e s ­
t r o  t e r r i t o r i o ,  en l a s  á r e a s  e le v a d a s .  La p r e s e n c ia  de l o s  
J u n ip e r u s  h e m is p h a e r ic a  o t h u r i f e r a ,  a s í  como l a  de  P in u s  
c lu s i a n a ,  en e l l o s ,  y en su s  c l a r o s  d e l  S a tu r e jo - E r in a c e e -  
tum ; u n id a  a  l a  e s c a s e z  o a u s e n c ia  de l a  c o s c o ja ,  e l  p in o  -  
c a r r a s c o  y o t r o s  e le m e n to s  m eso m e d ite rró n e o s  en su  i n t e r i o r ,  
r e s u l t a n  un c r i t e r i o  c l a r o  y e f e c t i v o  p a r a  d i f e r e n c i a r l o s .
En e s t a  a s o c ia c ió n  reconocem os l a s  s u b a s o c ia c io n e s  s i ­
g u ie n te s  s
= S ubas, q u erce to su m  r o t u n d i f o l i a e  : l a  s u b a s o c ia c ió n  t í  
p i c a ,  con J .  t h u r i f e r a ,  l a  mas x e r ó f i l a  y e x p u e s ta  a  mayo­
r e s  c o n t r a s t e s  té r m ic o s .  R e s u l ta  a q u í  b a s ta n te  r a r a ;  a s í ,  
l o s  m e jo re s  i n v e n ta r io s  l o s  hemos tom ado en  t e r r i t o r i o s  pe­
r i f é r i c o s .
= S u b as , ju n ip e re to s u m  h e m is p h a e r ic a e ,  nova ; En l a s  um­
b r í a s  de c i e r t a  a l t u r a  ( a l r e d e d o r  de l o s  1 .1 0 0 -1 .2 0 0  m .) de 
l a s  m ontañas c a l i z a s  d e l  p i s o  s u p ra  i n f e r i o r ,  a p a re c e n  unos 
e n c in a r e s ,  a  v e c e s  b a s ta n te  b ie n  c o n s e rv a d o s , donde l a  pene 
t r a c i ó n  de e le m en to s  de Q u e r c e ta l i a  p u b e s c e n t i s  e s  máxima, 
r e s u l t a n d o  e s t a  s u b a s o c ia c ió n ,  que c o n ta c ta  con e l  B u p leu ro  
Q uercetum  r o t u n d i f o l i a e  rham netosum  i n f e c t o r i a e  p o r  su  p a r ­
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t e  i n f e r i o r ,  y  con  e l  V io lo -Q u e rc e tu m  f a g in e a e  p o r  l a  su p e ­
r i o r .
Sus d i f e r e n c i a l e s ,  en  n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  f r e n t e  a  l a  s u  
b a s o c ia c ió n  t í p i c a ,  r e s u l t a n  n u m e ro s a s . P o r  e je m p lo  : 
J u n ip e r u s  h e m is p h a e r ic a  Rhamnus s a x a t i l i s  
A m e la n c h ie r  o v a l i s  G-eum s y lv a t ic u m
Conopodium  ramosum P im p in e l l a  g r a c i l i s
T anacetum  corym bosum  T h la s p i  s te n o p te r u m , e t c .
=* S u b a s , a s p le n ie to s u m  o n o p t e r i d i s  : l o s  e n c i n a r e s  que -  
s e  p r e s e n t a n  en  l a s  l a d e r a s  e x p u e s ta s  d e  l a s  m o n ta ñ a s  s i l í ­
c i c a s  e l e v a d a s ,  g e n e r a lm e n te  l o  h a c e n  a l  p i é  d e  l o s  r i s c o s  
f i n a l e s  de  l a s  m ism as y p r e s e n ta n  g ra n d e s  d i f e r e n c i a s  con  -  
l o s  a n t e r i o r e s .
A p r im e r a  v i s t a  r e c u e r d a n  a l  A sp le n io -Q u e rc e tu m  i l i c i s ,  
con  e l  que c o n c u e rd a n  en  s e r  e n c in a r e s  m e d i te r r á n e o - m o n ta -  
n o s  s i l i c í c o l a s ,  r i c o s  en  A sp len iu m  o n o p t e r i s ,  R u scu s  a c u le  
a t u s ,  M o e h r in g ia  p e n ta n d r a ,  e t c . ,  j u n t o  con  e s p e c i e s  e u r o s i  
b e r i a n a s  d e  Q u e ro o -F a g e te a . S in  em bargo e l  que l a  e n c in a  sea 
Q . r o t u n d i f o l i a  s e p a r a  e s t o s  d e  a q u e l l o s  e n c i n a r e s ,  s i n  que 
podam os n e g a r  que s e  t r a t a  d e  u n a  com unidad  v i c a r i a n t e  d e  -  
a q u e l l a ,  d o n d e  s e  r e p i t e n  g ra n  p a r t e  d e  l a s  c o n d ic io n e s  eco  
l ó g i c a s  y p l a n t a s  c a r a c t e r í s t i c a s .
Tam bién r e c u e r d a n  in n e g a b le m e n te  a  l o s  e n c in a r e s  s i l i c í -  
c o l a s  i b e r o a t l á n t i c o s  mas s e c o s  d e  l a  a l i a n z a  Q u e rc io n  f a g i  
g i n e o - s u b e r i s ,  como so n  l o s  d e  J u n ip e r o  o x y c e d r i-Q u e rc e tu m  
r o t u n d i f o l i a e .  P e ro  p ro b a b le m e n te  r e s u l t a r í a  muy f o r z a d o  —  
t r a e r  e s t a  a l i a n z a  a l  t e r r i t o r i o  i b e r o l e v a n t i n o ,  s i n  que h a  
y a  s o lu c ió n  de  c o n t in u id a d ,  d e s d e  l a s  m o n ta ñ a s  c e n t r o - o c c i ­
d e n t a l e s  d e  l a  p e n í n s u l a ,  y  s i n  que s e  p r e s e n t e  tam p o co  n i n  
g u n a  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p ro p ia m e n te  d ic h a s  d e  t a l  a l i a n  
z a .
P a re c e  mas c o r r e c t o  t r a t a r  d e  e n c u a d r a r  e s t a s  co m u n id a—  
d e s  en  e l  s en o  d e l  J u n ip e r o  th u r i f e r a e - Q u e r c e tu m  r o t u n d i f o -  
l i a e ,  a c u d ie n d o  a  s u s  s e m e ja n z a s ,  d e sd e  e l  p u n to  d e  v i s t a  -  
b i o c l i m á t i c o  y  c o r o ló g ic o  : e n c in a r e s  s u p r a m e d i t e r r á n e o s  ma 
e s t r a c e n s e s , c u y a s  d i f e r e n c i a s  con  l a s  a n t e r i o r e s  s e  d e b e n , 
en  g ra n  m ed id a  a  s u  c a r á c t e r  d i s c l i m á c i c o ,  a l  o c u p a r  e s t a ­





Pendiente y orientación .....
Altura vegetación (m.) ......
Características asociación, 
















































Ju n ip ero  th u r ife r a e -Q u e r c e tu m  r o t u n d i f o l i a e
763 527 753 530 610 ’ 611
1200 1120 1020 1050 1200 1150
90 85 85 100 100 95
15SE 5SW 10W - 30W 20N
4 5 4 4,5 2,5 6
057 613 453 454 239 664 764
1190 1140 1350 1340 1290 1280 1300
85 80 1 0 0 95 1 0 0 1 0 0 90
25N 50N 20S 15SE 20S 20E 15E
2 2 2,5 4 4 3,5 2,5
44 34 23 45 55 54 1 2 23 55 45 55 55 45
~ - — — - - - + 1 2  - 2 2 1 2 1 2
~ - — — - - - - - + + +
— — — — - - - + - 1 1 + _
— — — - - - - - 13 — 1 2 _+
'
+- * — ** — - -
23 + _ + 1 2 + 1 2 + 2 2 23 23 1 2 1 2
- 1 1 33 + + 1 1 _ 1 2 _ _ +
1 1 - 1 2 - + + + + + + 2 2 +
+ 13 + + + + - _ _ + +
— - + - + + - 1 1 - _ _ _ _
— — - - - - + - + ♦ _ _ _
— - - - - ■ - 1 1 + - _ _ _ _
"
~ + - -
2 2 2 2 + +
- - - - + 2 2 33 32 _ _ _ _
- - - - + + + 1 1 _ _ _ _ _
- - - - 1 2 + _ + _ _ _
- - - - - 1 1 — 1 1 _ _ _
— - - - - 1 1 - + _ _ _ _
~ — — - + + - - _ _ _ _ _
~ — - - - + + - - — _ _ _
— — — - - - - - + + _ + +
— — — - - - - - 1 1 + _ _ +
~ - - - - - - 1 2 + + _
— — - - - - - + - + + _
~ — - - - - - + + — _ _
— - - - - - - - _ + ♦ _
"
- + + - -
+ + 1 2 + ♦ + + + + +
+ 1 2 1 1 + + 1 2 _ + +
1 2 1 1 1 2 - 1 2 + +• . + _
+ 1 2 23 + + + 1 2 1 2 _ _
- 2 2 1 1 - + 1 2 1 1 1 1 _ _
- 1 2 + + + ■f + _ _ _ _
- - 2 2 - 1 1 2 2 1 1 2 1 _ _ _
+ + + + + - + - - _ _ _
+ — — - + + - + _ _ + +
— - + - + + _ + _ _ _ _
+ 1 1 - + - - _ _ _ _ _
+ - + - - + + _ _ _ _ _
+ + - - + - J . - - _ _ _ +
- — — - - + - + _ _ _ _ +
+ ♦ - - — - -
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P r e se n te s  en dos in v e n ta r io s
P o t e n t i l l a  ta b e rn a e m o n ta n i + en 763 y 611, O d o n ti te s  v i s  
c o sa  + en 763 y 23 en 611, D i g i t a l i s  o b sc u ra  + en 763 .Y 
057, A r c to s ta p h y l lo s  u v a - u r s i  s s o .  c r a s s i f o l i a  13 en 763 
y 12 en 764, O nonis p u s i l l a  + en 753 y 057 , R osm arinus 
o f f i c i n a l i s  12 en 753 y + en  530, S ta e h e l in a  d u b ia  + en 
753 y 530, L euzea c o n i f e r a  + en 530 y 610, K n a u tia  p u rp u  
r e a  + en 611 y 057, B rachypodium  p h o e n ic o id e s  + en 530 y 
611, Linum n a rb o n e n se  + en 610 y 057, I n u la  m ontana + en 
610 y 611, Conopodium ramosum + en 611 y 613, C ra ta e g u s  
monogyna + en 057 y 613.
P r e s e n te s  en un s o lo  in v e n ta r io
D orycnium  p en tap h y llu m  +, S a tu r e ja  o b o v a ta  s s p .  c a s t e l l a ­
n a  +, Bupleurum  f r u t i c e s c e n s  +», en 527; P h iom is l i c h n i t i s  
+ en 530; Rhamnus a l a t e r n u s  +, I b e r i s  la g a s c a n a  +, en 610 
C arex h u m il is  12 , S e r r a t i l l a  n u d ic a u l i s  1 2 , S ta c h y s  o f f i c i  
n a l i s  +, P im p in e l la  g r a c i l i s  +, en 611; Jasm inum  f r u t i -  
can s  +, H ederá  h e l i x  +, A donis v e r n a l i s  +, L a th y ru s  f i l i -  
fo rm is  +; Geranium  purpureura 12 en 239; L u z u la  f o r s t e r i  +• 
en 664; V e ró n ica  o f f i c i n a l i s  +, V in ce to x icu m  n ig ru m  + ,A re 
n a r i a  m ontana +, en 764.
P ro c e d e n c ia  de lo s  i n v e n ta r io s
763 : E n tre  C a s t i e l f a b i b  y Tormón. XK4250.
527 : E n tre  L an d e te  y F u e n te le s p in o  de Moya. XK3319.
753 : E n tre  A l i a g u i l l a  y G a ra b a l la .  XH4005*
530 : E n tre  M an zan eru e la  y Moya. XK4424*
610 : Sobre l a  G ra ja  de Cam palbo. XK4317.
611 : E n tre  G ra ja  de Campalbo e H ig u e ru e la .  XK4917.
057 : S i e r r a  de A l i a g u i l l a .  XK4100.
613 : E n tre  T a la y u e la s  e H ig u e ru e la .  XK5016.
453 : S o la n a  d e l  p ic o  R an e ra . XK4408.
454 : Idem .
239 : S o lan a  de l a  Pena Roya . ( T a la y u e la s ) .  XH4509.
6 6 4 : Zona s u p e r io r  d e l  P ic a r c h o .  XK5511.
764 : Rodenos de Tormóji. XIC4353.
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t r u i d o s  p o r a c c ió n  a n tro p ó g e n a , y  cuyos in d iv id u o s  a lc a n ­
zan poca e x te n s ió n  y d e s a r r o l l o .
R e s u lta n  d i f e r e n c i a l e s  : A sp len ium  o n o p te r i s ,  R uscus acu  
l e a t u s ,  M o eh rin g ia  p e n ta n d ra ,  Origanum  v i r e n s ,  C y t is u s  s c o -  
p a r i u s ,  Q uercus p y r e n a ic a ,  C is tu s  l a u r i f o l i u s ,  Rubus c a n e s ­
c e n s , e t c .  (C uadro 8 1 2 ) .
3 2 .2 :  O rd. P is ta c io - R h a m n e ta l ia  a l a t e m i  : M a to r r a le s  h e l i ó  
f i l o s ,  g e n e ra lm e n te  de c a r á c t e r  s e r i a l  f r e n t e  a  l o s  d e l  ó r -  
den  a n t e r i o r .
3 2 .2 .1 :  A l. Rham no-Q uercion c o c c i f e r a e  : Com unidades de óp­
tim o  m e d ite r r á n e o  c o n t i n e n t a l  y s e p t e n t r i o n a l ,  am p liam en te  
r e p a r t i d a s  p o r l a  p e n ín s u la  I b é r i c a  como m a to r r a l  s e r i a l  u 
o r l a  a r b u s t iv a  de l o s  b o sq u es  de Q uerc ion  i l i c i s .
3 2 .2 .1 a :  S u b a l. R ham no-Q uercenion c o c c i f e r a e  : P r o p ia  de —  
s u s t r a t o s  c a rb o n a ta d o s .  A bundantem ente r e p r e s e n ta d a  y d iv e r  
s i f i c a d a  en l a  zo n a .
-  As. Rhamno-Quercetum c o c c i f e r a e  3 r .3 1 .&  0 . B o lo s  1957 : 
E l m a to r r a l  e sp e so  y mas o menos e le v a d o , que o r l a  l o s  enci^ 
n a r e s  m e so m e d ite rrán eo s  s o b re  s u s t r a t o  de c i e r t a  p r o fu n d i­
d a d , puede e n c u a d ra r s e  p e r fe c ta m e n te  en e s t a  com unidad de -  
óp tim o manchego y a ra g o n é s .
Como p r i n c i p a l  e s p e c ie  de  d ia g n ó s t ic o  en co n tram o s Quer­
cu s  c o c c i f e r a ,  g e n e ra lm e n te  d o m in a n te , ju n to  con J u n ip e r u s  
p h o e n ic e a , s iem p re  s e c u n d a r ia  p e ro  c o n s ta n te ,  y Rhamnus l y ­
c i o i d e s ,  común s o b re  to d o  en l a s  á r e a s  mas c á l i d a s .
Bada l a  g ra n  v a r i a b i l i d a d  en c u a n to  a  l o s  c a r a c t e r e s  b io  
c l im á t i c o s ,  e d á f ic o s ,  o r o g r á f i c o s ,  e t c . , d e  l o s  m ed ios p o r  -  
e l l a  c o lo n iz a d o s ,  podemos r e c o n o c e r  l a s  v a r i a c io n e s  s ig u ie n  
t e s  :
-  S ubas, q u erce to su m  c o c c i f e r a e  : l a  s u b a s o c ia c ió n  t í p i ­
c a  l a  en co n tram o s en l o s  n i v e l e s  meso m edio y s u p e r i o r ,  en 
l o s  s e c to r e s  m a e s tra c e n s e  y m anchego, p r in c ip a lm e n te  en l a ­
d e r a s  s o le a d a s ,  donde e l  e n c in a r  t i e n e  g ra n d e s  d i f i c u l t a d e s  
p a ra  su  d e s a r r o l l o .
Cuando se  p r e s e n ta  s o b re  s u s t r a t o s  p a r c ia lm e n te  s i l í c i -
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e o s ,  p r in c ip a lm e n te  de o r ig e n  s e d im e n ta r io ,  l a  p r e s e n c ia  de 
C is tu s  s a l v ' i f o l i u s , C. l a d a n i f e r ,  C. a l b i d u s ,  P in u s  p in a s -  
t e r ,  L av an d u la  p e d u n c u la ta ,  e t c * ,  como d i f e r e n c i a l e s ,  n o s  
l l e v a  a  c o n s id e r a r  l a  c o r r e s p o n d ie n te  v a r i a n t e  de C is tu s  —  
s a l  v i f  o l i u s .
= S ubas, a m e la n c h ie re to su m , no v a  s en l a s  l a d e r a s  poco -  
e x p u e s ta s  o en lu g a r e s  so m e tid o s  a  c o n d ic io n e s  e sp e c ia lm e n ­
t e  f a v o r a b le s  de l o s  mismos n i v e l e s  b io c l im á t i c o s ,  e n c o n tr a  
mos c o s c o ja r e s  r i c o s  en d a n t a s  de c a r á c t e r  menos x e r ó f i l o  
y t e r m ó f i lo .  A sí r e s u l t a n  d i f e r e n c i a l e s  tA m e la n c h ie r  o v a l i s ,  
S a lv ia  l a v a n d u l i f o l i a ,  E r in a c e a  a n t h y l l i s ,  P in u s  c lu s i a n a ,  
S c a b io sa  t u r o l e n s i s ,  G lo b u la r ia  v a l e n t i n a ,  Tanacetum  corym - 
bosum, e t c .
En e l l a  aún podemos r e c o n o c e r  d i f e r e n t e s  v a r i a n t e s ;  d e s ­
ta c a n d o  u n a  de A r c to s ta p h y l lo s  c r a s s i f o l i a ,  en e l  l í m i t e  en 
t r e  e l  meso y s u p ra m e d ite r rá n e o ,  y o t r a  de Buxus s e m p e rv i-  
r e n s ,  en l a s  á r e a s  de i n f l u e n c i a  de l o s  v a l l e s  f l u v i a l e s ,  -  
c e rc a n a  a l  3 u x o -Ju n ip e re tu m  p h o e n ic e a e , p e ro  mas d e n sa  y so  
b re  s u s t r a t o  mas p ro fu n d o .
=3 S ubas, u l ic e to s u m , nova : o r l a  d e l  e n c in a r  l e v a n t i n o -  
l i t o r a l  m ontano B u p leu ro  r ig id i - Q u e r c e tu m  r o t u n d i f o l i a e  u lx  
cetosum  p a r v i f l o r a e ,  y  como t a l ,  p r e s e n te  en l a s  á r e a s  maes 
t r a c e n s e s  d e l  p is o  m e so m e d ite rrán eo  s u p e r io r  y m edio  p r ó x i ­
mas a l  l i t o r a l  o a b i e r t a s  a  l a  i n f l u e n c i a  d i r e c t a  de  l o s  —  
v ie n to s  m a r in o s .
P a r t i c i p a  de l a s  mismas d i f e r e n c i a l e s  que e l  e n c in a r ,  —  
p r in c ip a lm e n te  U lex  p a r v i f l o r u s ,  H elianthem um  m a r ifo liu m  y 
Galium  m aritim um ; a p a re c ie n d o  en su s  c l a r o s  un a h u la g a r  de 
G e n is to  h is p a n ic a e -E r in a c e e tu m  u l ic e to s u m .
También en co n tram o s a q u í u n a  v a r i a n t e  de s u s t r a t o s  o l i g £  
t r o f o s ,  mas o menos s i l í c i c o s ,  con p l a n t a s  de  C is to -L a v a n d u  
l e t e a  dom inande e n t r e  l a s  co m p añ eras, que podemos d en o m in ar 
de C is tu s  s a l v i f o l i u s .  (C uadro  822)
= S u b as, p i s ta c ie to s u m  l e n t i s c i  0 .3 o ló s  1973 : p r o p ia  de 
l a s  á r e a s  m e s o m e d i te r r á n e o - in f e r io r e s .  Se t r a t a  de l e n t i s c a  
r e s  o c o s c o ja r e s ,  con f r e c u e n c ia  b a jo  p in a r  de c a r ra s c o ,b a s ,  






























Scabiosa turolensis .... 
Salvia lavandulifolia .. 
Globularia valentina ...
Amelanchier ovalls ....
Tanacetum corymbosum .. .
Silene mellifera ......
Arctostephyllos crassifolia 
Buxus sempervirens ... 
Pistacia terebinthus .
Compañeras






















Euphorbia nicaeensis .... 
Odontites viscosa ......
679 656 558 303
1020 980 930 1040
10NE 20NE 15NW 10E
95 90 95 100
1,5 1,1 0,7 1,0
201 335 752 353
860 910 960 840
30E - 15S 20W
85 95 90 85
1,4 1,3 0,6 1,0
276 775 776 777 240 540
860 950 900 980 880 1050
- 20NW IOS 15N 15E 25N
100 90 90 100 80 85
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543 422 434 757 684 125 551
930 1100 990 1050 850 780 710
15N 15E 20NE 10NE 15N 25N 40N
90 100 80 90 90 90 90
1.8 0,7 1.6 1.2 0,7 1.1 1,1
34 44 34 44 44 44 12
22 4 4 4 22 22 12
- - 22 11 •
4 4 22 4 22 4 4
4 » 12 4 - -
4 11 12 4 4 12 22
4 - - 22 - 11
4 • - - - - -
- - • 4 ' 4
_ -
• - - - - -
- . - - - - -
• - - 1 “ -
_ - -
_ | - -- - 1 - -
11 4 4 4 - -
4 4 22 - 4 i -
11 - 11 - 4 - 4
12 4 - - 4 ' - 4
4 - - - 11 - 4
• - - - 4 ♦ 4
• — — 4 i ♦ 4
* * - 4 4 |
45 34 34 - -
- - - 34 44
- - - • " | ♦ 4
4 4 11 23 33 12 4
11 4 12 11 11 i 11
4
4 4 4 4 4 ! 11 4
4 - 12 1 22 12
4 4 4 - 4 ♦ 4
4 4 4 1 ♦ 4
4 11 4 4 ¡ ♦ 4
4 _ 12 4 12
- 4 - 4 ♦
4 4 4 - 4 - 4
4 - - - 4 1 -
21 - 4 - 1 -
_ — — 4 1 ♦ 4
- 4 4 - 4
4 - 4 - 4 i -
- 4 4 - 4 1 “ 4
4 4 1 -
4 • 4 - 12 -
- 4 4 - - 4
_ - - - - 4
• - 4 4 4 - —
4 - 4 - 4 - -
4 4 — — 4
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P r e se n te s  en dos in v e n ta r io s
S a p o n a r ia  ocym oides + en  656, 12 en 125; T eucrium  p seu d o ch a  
m a e p ity s  + en 336 y 353; P h lo m is  l i c h n i t i s  + en 336 y 776; 
C is tu s  c l u s i i  + en 276 y 240; C o r o n i l l a  m inim a c l u s i i  +, en 
752 y 648; Q uercus f a g in e a  11 en 648 y  + en 551; B rachypo­
dium p h o e n ic o id e s  + en 434 y 551 .
P r e s e n te s  en un s o lo  i n v e n t a r io
A rb u tu s  unedo + en 656; S t ip a  o f f n e r i  + en 752, C is tu s  l a d a  
n i f e r  11 en 353; E r ic a  s c o p a r ia  +, H e lich ry su m  s to e c h a s  +, 
en 276; H ie rac iu m  p i l o s e l l a  + en 775; C e p h a la r ia  le u c a n th a  
+ en 543» D orycnium  h irs u tu m  + en 336; C e n ta u re a  p in a e  + en 
777; Rhamnus s a x a t i l i s  + en 757; L i th o d o ra  f r u t i c o s a  + , Lo 
n i c e r a  e t r u s c a  12 , A s te r  s e d i f o l i u s  +, V io la  a lb a  s s p .  dehn 
h a r d t i i  +, en 551; A s te r  a r a g o n e n s is  + en 543; R uscus a c u le  
a tu s  1 2 , Jasm inum  f r u t i c a n s  +, A sp arag u s a c u t i f o l i u s  +, D ic 
tam nus h i s p a n ic u s  +, en 1 2 5 .
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r io s
679 s La R elam in a , e n t r e  S in a rc a s  y A l i a g u i l l a .  X J4899.
656 : Las B la n c a s , e n t r e  S in a rc a s  y l a  O lm e d il la .  XK5409. 
558 : C erca  de V il la n u e v a .  XJ5695.
303 : C e rro  C harcón , c e r c a  de A l i a g u i l l a .  XK4506.
201 : A lre d e d o re s  de M ira . XK3400.
336 : E n tre  C a s i l l a s  de R an e ra  y C asa P o lá n . XK4705.
752 : A lre d e d o re s  de G a r a b a l la .  XK3809*
353 : E n tre  T a la y u e la s  y C a s i l l a s  de R an e ra . XK5006.
276 : C asas de Snemdio ( S in a r c a s ) .  XK5305.
775 s V a l le  d e l  R ega jo  c e r c a  de C a s i l l a s  de R an e ra . XK4904.
776 : S i e r r a  d e l  T e jo , e n t r e  Requena y S i e t e  A guas. X J7575.
777 : C erca  de P in a  de M o n ta lg ra o . XK9928.
240 s A lre d e d o re s  de V il la n u e v a .  X J5897.
540 s L a d e ra  d e l  Molón I I ,  c e r c a  de  C am p o rro b le s . X J3594.
543 : E n tre  C am porrob les y M ira . X J3295.
422 : E n tre  T a la y u e la s  y B e rc o ló n . XK5312.
434 s P eñas B la n ca s  de M ira . X J3697.
757 : S i e r r a  de A l i a g u i l l a .  X J4399.
634 : E n tre  S in a rc a s  y  V il la n u e v a .  XJ5799.
125 s C erca  de S a n ta  C ruz de Moya. XK4323.
551 : H oces d e l  r i o  O jos de Moya d e sp u é s  de M ira . X J2492.
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r a c t e r í s t i c o s  de l a  c l a s e .  Su a p a r i c ió n  r e s u l t a ,  a l  menos -  
en e s t a  zona , uno de lo y  m e jo re s  c r i t e r i o s  p a ra  c a r a c t e r i ­
z a r  e l  s e c t o r  v a le n c ia n o - ta r r a c o n e n s e  f r e n t e  a  l o s  de l a  pro 
v i n c i a  C a s te lla n o -M a e s tra z g o -M a n c h e g a .
De e s t r e  l a s  e s p e c ie s  d i f e r e n c i a l e s  p a ra  e s t a  s u b a s o c ia ­
c ió n  d e s ta c a n  s P i s t a c i a  l e n t i s c u s ,  S m ilax  a s p e r a ,  C le m a tis  
flam m u la , E r ic a  m u l t i f l o r a ,  e t c . , pud ien d o  re c o n o c e r s e  dos 
v a r i a n t e s  b ie n  d i f e r e n c i a d a s  :
La p r im e ra ,  v a r i a n t e  t í p i c a ,  de P i s t a c i a  l e n t i s c u s ,  p ro ­
p i a  de l a s  l a d e r a s  s e c a s  y s o le a d a s ,  en donde l a  e n c in a  e s ­
t á  p rá c t ic a m e n te  a u s e n te ;  p u d ien d o  c o n s id e r a r s e  que en g ran  
p a r t e  de e s t a s  s o la n a s  d e l  v a l l e  d e l  T u r ia  y ú l t im o s  tram o s  
d e l  d e l  r í o  O jos de Moya, r e p r e s e n ta  l a  e ta p a  mas av a n z ad a  
en l a  e v o lu c ió n  de l a  v e g e ta c ió n ,  que no l l e g a  a  a l c a n z a r  -  
l a  e ta p a  de e n c in a r .
La seg u n d a , v a r i a n t e  de T h a lic tru m  tu b ero su m , s e  d a  en -  
l a s  u m b ría s  d e l  mismo t e r r i t o r i o ;  p re s e n tá n d o s e  en é l  como 
d i f e r e n c i a l e s ,  además de e s t a  e s p e c ie ,  Q uercus r o t u n d i f o l i a ,  
Tanacetum  corymbosum, C y tis u s  p a te n a ,  e t c .  En su  se n o  c o n s i  
deram os in c l u i d o s ,  ig u a lm e n te ,  l o s  b o ja r e s  e s p e so s  s o b re  — 
buen s u e lo ,  que ocupan l a s  zo n as  mas húm edas de e s t a s  á r e a s  
c á l i d a s  c o m en ta d as .(C u a d ro  83$)•
-  As. B u x o -Ju n io e re tu m  p h o e n ic e a e  R iv .M a r t .  1969 : Las co 
m unidades p e rm an en te s  de l a s  e s c a rp a d a s  u m b ría s  d e l  p i s o  mje 
s o m e d ite r ró n e o  i n f e r i o r ,  d e n t r o  d e l  s e c t o r  v a le n c ia n o —t a r r a  
c o n en se , cuando se  p r e s e n ta n  en l a s  h o c e s  de l o s  r í o s  p r in ­
c i p a l e s ,  con  ag u as  c o n t in u a s ,  s e  p r e s e n ta n  en fo rm a de bo j a  
re s ,m a s  o menos r i c o s  en s a b in a  n e g r a l ,  s e m e ja n te s  a  l o s  — 
d e s c r i t o s  p o r  e l  a u to r  de l a  com unidad p a ra  l a s  m o n tañ as  de 
C a ta lu ñ a ; e s p e c ia lm e n te  a  l o s  in c lu id o s  en l a  s u b a s ,  rham ne 
tosum  l y c i o i d i s ,  d ad a  l a  p r e s e n c ia  f r e c u e n te  de Rhamnus l y ­
c io id e s  y su  c a r á c t e r  de com unidad de t r á n s i t o  a l  Rham no-Ju 
n ip e re tu m  p h o e n ic e a e , con e l  que e s tá n  t a n  e m p aren tad o s  e s ­
t o s  b o j a r e s .
A d i f e r e n c i a  d e l  R ham no-Jun iperetum  e s t a  com unidad d e s ta  
ca  p o r su  r iq u e z a  en e lem en to s  d e l  ó rd en  y c l a s e ,  y l a  po­
b re z a  en com pañeras de o t r a s  p r o c e d e n c ia s .  (C uadro 8 4 $ ) .
Cuadro 83» 364
Rhamno-Quereetum cocciferae plstacletosum
N» Inventario ...........   227 567
Altitud s.n.m................  570 700
Pendiente y exposición....... 20W 40SW
% Cobertura .................  100 95
Altura vegetación (m.) ...... 1,8 2
Caracetrlsticas asociación, 
alianza y órden :
Pistacia lentiscus .........  45 23
Quercus coccifera ..........  34 44
Juniperus phoenicea ......XI ♦
Rhamnus alaternus ..........  23
Oaphne gnidium .............  ♦ +
Rhamnus lycioides ..........  ♦ -
Asparagus acutlfolius ....... -
Lonicera implexa ...........  - +
Clematis flammula ..........  - -
Pistacia terebinthus ........
Características clase :
Rubia peregrina ............  23 12
Juniperus oxycedrus ......... 33 ♦
Smilax espera ..............  12 -
Teucrium chamaedrys ........  22 11
Viola alba dehnhardtll .......  11
Arbutus unedo ........ - +
Ruscus aculeatus .............. ♦
Bupleurum rigidum ..........
Piptatherum paradoxum .......
Phyllirea angustifolla ...... + '





Thalictrum tuberosum ........ -
Buxus sempervirens ..........   -
Compañeras :
Brachypodium retusum.....   ♦
Rosmarinus officinalis ...... 11
Carex halleriana ...........  ♦
Pinus halepensis ...........  21
Genista scorpius   - 1
Bupleurum fruticescens ......
Helianthemum marifollum .....
Thymus vulgaris ............  ♦
Sedum sediforme ............
Dorycnium pentaphyllum ......




Coronilla mínima clusii .....
Ulex parviflorus ...........  -
Lavandula latifolia ........
Linum narbonense ........   -
007 264 369 380 411 521 278 563
750 560 600 610 590 610 760 750
25S - 30E 30W 40SE 15W 40W 25SW
90 100 100 95 95 90 90 100
1.8 2 1,8 1.2 2 2.4 1,2 1.8
34 55 45 45 44 44 12 55
44 ♦ 34 13 22 ♦ 55 11
- 4 ♦ 11 4 32 - ♦
• ♦ ♦ - 4 12 4 ♦
11 - 4 - - 4 4 ♦
- ♦ 33 ♦ - ♦ - -
- ♦ 11 - 11 4 - -
• - - - - - - 4
- - - ♦ ♦ ♦ -
“ • • • — .4 •
4 34 4 ♦ 11 12 23 12
♦ — 4 ♦ - 4 4 ♦
- 12 11 - 12 11 - -12 - _ ♦ - - 11 -
- 22 - - 4 ♦ - 4
- - - - ♦ - ' - ; -
- 11 - - - - - -
— — •» — • — •
- 12 - - - 12 - -
— - - — -  . - - -
• — **
"
_ _ _ _
- - - - -  . - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
• — • *• T — *
33 4 44 11 44 ♦ 1211 4 12 11 ♦ ♦ 4 4
♦ ‘ - • 11 ♦ 4
♦ _ _ 22 ♦ 11 ♦
♦ - ♦ 11 - - -
• - 4 4 - ♦ - -







4 - ♦ - - ♦ -
- - 4 - - 4 - -
-
4
— 4 ♦ •
- ♦ - - 11 - 1 -
4 - ♦ - - - - -
- - - - - - ♦ 1 ♦
626 696 258 370 622 523 623 372
670 610 620 720 600 700 580 630
35S 30NE 40N 25NW 25NE 35N 60N 50NE
85 90 90 85 100 90 100 100
1.7 1.6 1*1 1.2 1.7 2 2,5 1.8
44 33 4 12 ♦ 34 4 4
12 34 45 44 45 23 23 33
11 22 ♦ 11 22 ♦ - 11
- - - - ♦ ♦ 4 4
- 4 - - - ♦ - -
4 - - - - 22 - -
• ♦ • — - 4 4 -
- 4 - 12 - - 4 -
4 — — 4- — — —
• ♦ • • ♦ 4 4
11 22 23 12 22 22 12 11
4 11 11 ♦ 11 - 4 ♦
— 12 4 - - ♦ 4 -
- - 11 - 11 12 4 11
• 4 - 4 ♦ 11 4 ♦
- 4 - - - - ♦ -
• • • • • ♦ —
- 12 4 12 ♦ - - 4
12 • 4 - - -
— “■ • m — 4
4 4 12 4 _ 4
- 4 - 4 - 4 12 -
• • 4 ♦ 11 ♦ • 4.
• - 4 - 23 - - 4
• • • • • 44 45
33 33 12 11 12 34 ♦ 22
4 4 4 4 4 - 4 .4
4 ♦ 11 4 12 4 4 11
11 ♦ 22 4 4 11 - 4
♦ - ♦ 4 - - - 4
4 4 - 4 4 - ♦ 4
4 11 ♦ 4 ♦ ♦ - 4
♦ - 4 - t - - 4
4 4 4 - - - ♦ -
• fe • 4 — —
- 12 11 - - 12 * - -







- * - - - - 4 ♦ -
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P r e se n te s  en un s o lo  in v e n ta r io
A n th y l l i s  c y t i s o id e s  + en 369; O nonis f r u t i c o s a  11 , L i-  
th o d o ra  f r u t i c o s a  +, en 273; C is tu s  c l u s i i  +, H e l ia n th e -  
mum p ilo su m  +, en 626; V e ró n ic a  t e n u i f o l i a  +, en 370; Ca 
r e x  h u m il is  +, en 622; O nonis t r i d e n t a t a  +, en 523; Ame- 
l a n c h i e r  o v a l i s  +, Viburnum t i n u s  +, C o lu te a  a rb o re s c e n s  
-i-, S a p o n a r ia  ocym oides +, A ra b is  t u r r i t a  +, en 623; O ig i 
t a l i s  o b sc u ra  +, en 372.
P ro c e d e n c ia  de lo s  i n v e n ta r io s  
227 : Zona de A zag ra . XK5812.
567 : M árgenes d e l  r i o  O jos de Moya, e n t r e  M ira  y e l  em­
b a ls e  de C o n tr e r a s .  XJ24-92.
007 : M árgenes d e l  R egajo  p o r  S in a r c a s .  XK5304.
264- : E n tre  A zagra y l a  O lm e d il la .  XK5311.
369 : E n tre  C helva  y T u é ja r .  XK6904.
380 : La C a b a l le r a  ( T i ta g u a s ) .  XK5714.
411 : V a lle  d e l  T u r ia  p o r A ras de A lp u e n te . :íK5617.
521 : E n tre  A zagra  y B e rc o ló n . XK5715.
278 ; M árgenes d e l  R egajo  p o r  S in a r c a s .  XK5304.
533 : U m bría d e l  S a s t r e ,  e n t r e  S in a rc a s  y l a  O lm e d il la .  
XK5608.
626 : V a lle  d e l  T u r ia  e n t r e  A ras y T i ta g u a s .  XK5817.
696 : Zona de Charco N egro ( S in a r c a s ) .  XK5702.
258 : B a jad a  de T u é ja r  a  A zag ra . XK6009.
370 : V a lle  d e l  T u r ia  p o r T i ta g u a s  (La J u n c a n illa ) .X K 5 8 1 3 .
622 : Idem (La C a b a l le r a ) .  XK5314.
523 : Las O lm e d il la s .  XK5708.
623 : La C a b a l le r a  ( T i ta g u a s ) .  XK5814.
372 : E n tre  l a  J u n c a n i l l a  y l a  C a b a l le r a  (T itag u a s ).X K 5 7 1 5 .
C u ad ro  343 3 6 6
B u x o - J u n i u e r e t u r i  p h o e n i c e a e
112 I n v e n t a r i o ................................ 332 333 624 571 414 249 570
A l t i tu d  s .n .m . • • • • • • • • • • • • • 750 690 640 700 730 730 710
P e n d ie n te  y  o r ie n ta c ió n  . . . . 60B 55H 5021 6 Olí 5 5N 351T 55N
fj C o b e r t u r a .................................... 35 80 50 40 90 90 35
A ltu ra  v e g e ta c ió n  ( m. ) .......... 2 , 2 1 , 3 1 , 7 1 , 6 2 , 5 2 , 1 1 , 3
C a r a c t e r í s t i c a s  a s o c ia c ió n ,  
a l i a n z a  y ó rd en  :
Buxus sem oervirens ................... 44 34 33 12 45 55 34
Junioerus phoenicea .............. .. + • ‘ 11 22 22 4* 4- 11
Rhamnus a la tern u s ..................... 4- 22 + 4- 11 4* 4*
P is ta c ia  tereb in th u s .............. 22 4- 4- 4- 4- + 4-
Jasminum fr u t ic a n s  ................... 4- + — 4* — — 4*
Rhamnus ly c io id e s  ..................... - - + 4* - - 4*
P is ta c ia  le n t is c u s  ................... — 4> + — — — —
C a r a c te r ís t ic a s  c la s e  : 
Rubia peregrina ..................... 25 11 12 4* 4* 23 12
Quercus c o c c ife r a  ..................... 4- 12 4- 4- 4- 4- 12
Ruscus acu leatu s ....................... 4- 4- + — 11 22 4-
Quercus i l e x  s . l ......................... — + 4* 4- 4- - 12
Asoaragus a c u t i f o l iu s  ............ 24 — 4* — 4* — —
Smilax asnera .............................. 4* + 4- — - - —
Juniperus oxycedrus ................ + — — 4» - — 4-
Hederá h e l ix  ................................ — 4- 4- — — 4- —
Piptatherum paradoxura............ - - 4- - - — 4-
Compañeras :
Lavandula l a t i f o l i a  ................ 4* 4* 4* 4* _ — 4*
Amelanchier o v a lis  ................... — — 11 — 4- 4- 4-
Rosmarinus o f f i c i n a l i s  ......... + + 11 11 — — —
Brachypodium retu s  ir a .............. 4- - - 4- - - 4-
Buoleurum fr u t ic e s c e n s  ......... — - + 4- - - 4-
G lobularia v a le n tin a  .............. — — 4- 12 — — 11
Carex h a lle r ia n a  ................... — — — 4* — 4* 4-
Sedum sediform e .......................... — — 4- 12 — 4* -
Helianthemum raarifoliura . . . . — 4- + 4- — - —
Conopodium ramosum ................... — — — — 4- 11 —
Saponaria ocyraoides ................ - 4- - - - - 4-
Geranium purpureum................... - — — — — 4* 4-
Pinus h a le p e n s is  ....................... — — 4- + — — —
B is c u te lla  v a le n tin a  .............. — + + — — — —
Fumana e r ic o id e s  ....................... — — 4* 4* — — —
Thymus v u lg a r is  ......................... - - + - 4- - -
P r e s e n te s  en un s o lo  in v e n ta r io  : L o n ic e ra  im p le x a  4-, A rb u tu s  
unedo +, S a x if r a g a  l o n g i f o l i a  11 , Erysimura g ra n d if lo ru in  +, en 
624; P h y l l i r e a  m edia 12 , en 249; Daphne gn id ium  +, V io la  a lb a  
s s p .  d e h n h a r d t i i  4-, Bupleurum  r ig id u m  4-, L euzea  c o n i f e r a  4-, f a -  
nacetum  corymbosum +, A cer m onspessulanum  +, en 570.
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P roced en cia  de l o s  in v e n t a r io s
332 + 333 : Hoces d e l  T u r ia  d e so u é s  de S a n ta  C ruz de  Moya. 
XK5124.
624 : l a  C a b a l le r a  ( T i t a g u a s ) .  XX5814.
571 : H oces d e l  r í o  Oj os  de  Moya d e sp u é s  de M ira . X J2391.
414 : E n tre  T ita g u a s  y B e rc o ló n . XK5417.
249 s E n tre  V il la n u e v a  y B en ag éb er. X J6098.
570 : E n tre  M ira  y e l  em balse  de C o n tr e r a s .  XJ2391.
-  As. Rhamno ly c io id i - J u n ip e r e tu m  p h o e n ic e a e  R iv .M art.&
G .López 1976 : A lte rn a n d o  con e l  Rham no-Quercetum  c o c c i f e -  
r a e ,  p e ro  s o b re  s u s t r a t o s  mas a b ru p to s  y d e s c a rn a d o s ,  a p a re  
ce  u n a  com unidad con u n  e s p e c t r o  f l o r í s t i c o  s i m i l a r  p e ro  —  
b ie n  d i f e r e n c i a d a ,  s o b re  to d o ,  e c o ló g ic a  y d in ám icam en te .
Se t r a t a  de m a to r r a le s  b a s ta n te  a c la r a d o s ,  dom inados —  
p o r  J u n ip e r u s  p h o e n ic e a , a  l a  que acom pañan J .  o x y c e d ru s , 
Rhamnus l y c i o i d e s ,  A m elan ch ie r o v a l i s ,  Rhamnus a l a t e r n u s ,  
Q uercus r o t u n d i f o l i a ,  p o cas  v e c e s  Q. c o c c i f e r a ,  mas d iv e r ­
s a s  e s p e c ie s  com pañeras c a p a c e s  de m ed ra r b ie n  en l o s  am­
b ie n t e s  s u b ru p íc o la s  que c o lo n iz a n .
En l o s  m ed ios en que se  p r e s n n ta  e j e r c e  l a  m is ió n  de co­
m unidad p e rm an en te , y a  que l a  f a l t a  de s u e lo  im p id e  que l a  
v e g e ta c ió n  pueda e v o lu c io n a r  m as.
E s ta  a s o c ia c ió n ,  de óp tim o ib e r o - l e v a n t i n o  c o n t i n e n t a l ,  
s e  d e s a r r o l l a  p e r fe c ta m e n te  en l o s  s e c to r e s  m anchego y maes 
t r á c e n s e ,  p r in c ip a lm e n te  en e l  p i s o  m e so m e d ite rró n e o , p e ro
A
a lc a n z a n d o  e l  s u p ra m e d ite r rá n e o .
D e s c r i t a  h a c e  po co s a ñ o s , aún no  h a b ía  s id o  o b je to  de es  
tu d io  y a n á l i s i s  en l o  que c o n c ie rn e  a  su  v a r i a b i l i d a d ,  no­
s o t r o s  hemos te n id o  o p o r tu n id a d  de h a c e r lo  p o r h a b e r  te n id o  
l a  s u e r t e  de t r a b a j a r  en uno de l o s  t e r r i t o r i o s  en que s e  -  
p r e s e n ta  m e jo r  d e s a r r o l l a d a  y mas v a r i a d a .  A sí creem os que 
pueden  c o n s id e r a r s e  l a s  s u b a s o c ia c io n e s  s ig u i e n t e s  :
= S u b as , ju n ip e re to s u m  p h o e n ic e a e  : l a  t í p i c a ,  r e f e r i b l e  
a  l a s  á r e a s  m anchegas y m a e s tr a c e n s e s  d e l  p is o  m e so m e d ite r rá  
n eo  s u p e r io r  y m ed io .
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=* Subas* ju n ip e re to s u m  h e m is p h a e r ic a e ,  nova : p a r a  l a s  
á r e a s  s u p ra m e d ite r r á n e a s  m a e s tr á c e n s e s  y c e l t i b é r i c o - a l e a  
r r e ñ a s ,  donde l a  p e n e t r a c ió n  de  e s p e c ie s  m ontanas c o n f ie ­
r e  a  e s t a s  com unidades u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p e c u l i a r e s .  -  
Se p r e s e n ta n  como d i f e r e n c i a l e s  :
J u n ip e r u s  h e m is p h a e r ic a  P in u s  c lu s i a n a
Q uercus f a g in e a  S i le n e  m e l l i f e r a
Conopodium ramosum, e t c .
= S u b as , p i s ta c ie n to s u m  l e n t i s c i ,  nova : p a r a  l a s  á r e a s  
d e l  p is o  meso i n f e r i o r ,  donde l a  p e n e t r a c ió n  de e le m e n to s  
l i t o r a l - t e r m ó f i l o s ,  p ro p io s  de l a  p r o v in c ia  C a ta la n o -V a le n ­
c ia n o -  P r o v e n z a l-B a le a r ,  d e te rm in a  u n a  im p o r ta n te  m o d if ic a ­
c ió n  en l a s  com unidades d e l  t i p o  que es tam o s c o n s id e ra n d o . 
Sus p r i n c i p a l e s  d i f e r e n c i a l e s  r e s u l t a n  P i s t a c i a  l e n t i s c u s  y 
E r ic a  r a u l t i f l o r a .  (C uadro  8 5 2 ) .
-  As. H e d e ro -C y tise tu m  o a t e n t i s , no v a  : Con su  óp tim o  en 
e l  p i s o  m e so m e d ite rrán eo  i n f e r i o r ,  a l  i g u a l  que e l  B u x o -Ju - 
n ip e re tu m  p h o e n ic e a , a p a re c e  e s t a  com unidad, ig u a lm e n te  en 
l a d e r a s  poco e x p u e s ta s ,  y  a  v e c e s  b a s ta n te  i n c l i n a d a s ,  p e ro  
s o b re  s u e lo  p ro fu n d o , poco p e rm ea b le , con a l t a  c a p a c id a d  de 
r e t e n c ió n  de ag u a .
Aún d e n t r o  de e s t a s  c o n d ic io n e s  s u e le  r e q u e r i r  o t r a s  e s ­
p e c i a l e s ,  como l a s  de p ié  de c i n g l e r a  o b ie n  l a s  v ag u ad as  -  
d e  l a s  u m b ría s , donde l a  p r o te c c ió n  f r e n t e  a l  s o l  y a l  v ie n  
t o  es  m ayor, y p o r  donde d i s c u r r e n  l a s  ag u as  de e s c o r r e n t í a  
m an ten ien d o  d u r a n te  c a s i  to d o  e l  año un  buen n i v e l  de  hume­
dad e d á f i c a .
En e s t a s  c o n d ic io n e s  s e  p r e s e n ta  un m a to r r a l  de  c i e r t a  -  
e le v a c ió n  (2 a  3 m .) ,  b a s ta n te  hom ogéneo, cuyo r a s t r o  hemos 
s e g u id o  p o r  buena p a r t e  de l a  r e g ió n  v a le n c ia n a ,  dom inado -  
p o r  C y tis u s  p a te n s ;  con f r e c u e n c ia  a p a re c ie n d o  a  p r im e ra  -  
v i s t a  como m asas c a s i  p u ra s  de e s t a  e s p e c ie ;  acom pañada de 
un  núm ero e le v a d o  de a r b u s to s ,  l i a n a s  y h i e r b a s  p r o p io s  de 
Q u e rc e te a  i l i c i s ;  ocupando l a  s u p e r f i c i e  d e l  s u e lo  un  t a p i z  
mas o menos denso  de h i e d r a  e n t r e  un p a s t i z a l  b a s ta n te  den­
so  de B rachypodium  p h o e n ic o id e s ,  s u s t i t u i d o  en l a s  p a r t e s  
mas s e c a s  p o r  B. re tu su m .
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alianza y órden :
Juniperus phoenicea ......... 43 32 33 32 33 32 43 33 32 32 33 22 33 33
Rhamnus lycioides ........... + 11 11 — - _ + _ _ _ + + +
Rhamnus alaternus ........... + _ _ _ + + + •f _ ♦ +
Festuca capillifolia .... . + _ — + + _ _ + _ + + +
Pistacia terebinthus ........ _ _ _ _ _ _ _ + _ _ +
Jasminum fruticans .......... - - - - - - - - - + - 12 -
Características clase :
Juniperus oxycedrus ......... 11 + 11 11 + 11 11 11 11 12 + _ 23 22
Teucrium chamaedrys ......... - - - - + 12 11 ♦ + + + + + +
Quercus rotundifolia ........ + - _ + _ 12 — 12 11 + 12 + 12 +
Rubia peregrina ............. _ _ — ♦ _ 12 12 _ + + _ 11 +
Quercus coccifera ........... 12 _ _ _ _ _ 12 _ _ _  ■ _ _ 22 +
Hederá helix ................ _ _ _ _ _ _ _ + + _ + ♦
Bupleurum rigidum ........... + _ _ _ — _ + _ _ _ 12 + _
Asparagus acutifolius ....... _ _ — _  - _ _ •f _ _ _ _ _ + _
Piptatherum paradoxum ...... - - - - - - - - - - - + + -
Diferenciales subasociaciones
Pistacia lentiscus .......... _ __ _ _ _ 12 _ _ _ _
Erica multiflora ............ _ _ _ _ _ _ + _ _ _ _ __
Juniperus hemisphaerica .... - - _ _ _ _ _ + + 11 + + 12 +
Pinus clusiana .............. - _ _ _ _ _ _ + + 12 + + 11 11
Quercus faginea ............. - _ - _ _ _ _ _ + + + + +
Silene mellifera ............ _ _ _ _ _ _ _ + + + _ + + +
Conopodium ramosum .......... - - - - - - - - + 12 - +
Compañeras :
Lavandula latifolia ......... _ 12 + + 12 + 11 22 12 12 12 +
Rosmarinus officinalis ..... 11 11 11 12 12 22 + + + _ 11 11
Brachypodium retusum ........ + 23 + 11 + + 22 + + + + _ 23 _
Thymus vulgaris ............. + 11 21 11 11 ♦ + - + _ + 11 — +
Amelanchier ovalis .......... + - - _ 11 + _ _ 12 11 22 11 + __
Helianthemum cinereum ...... - + + ♦ + + _ _ + _ + + +
Sedum sediforme ............. - + + + + ♦ ' + + + _ _ _
Bupleurum fruticescens ..... + - + _ + _ _ + _ _ + + _
Erinacea anthyllis .......... - - - 11 11 _ - + _ + + 11 11
Carex halleriana ............ + _ _ + _ + + + + + _ -f +
Biscutella valentina ........ - - - _ + + _ _ + _ + + -f +
Fumana ericoides ............ + _ + + + + _ _ _ _ . + + +
Sedum álbum ................. - - + _ _ + _ _ + _ + + +
Genista scorpius ............ + - +• — + + ♦ _ _ _ + _ +
Ononis pusilla .............. + - - + _ + _ + + _ _ _ +
Anthyllis vulneraria ........ + - - + _ _ _ + _ _ _ + +
Carex humilis ............... 11 - _ + 11 _ _ _ _ _ 12 + +
Globularia valentina ........ - - - — . + _ _ + _ _ + + +
Saponaria ocymoides ......... - - - _ — + _ _ + + _ _ +
Viola rupestris ............. - - - - - - - - + + + + — _
Hormatophylla lapeyrousiana . - _ _ _ +
Potentilla tabernaemontani .. _ _ _ +
Helictotrichon filifolium ... + + + “ + + ~
Asnerula cynanchica ......... _ + _ -i- _ “ — -
Stipa offneri ............... - _ ♦ ♦
+
Salvia lavandulifolia ...... + _ _ _ + _ _ +
■f
Knautia purpurea ............ _ _ _ _ + -
Tanacetum corymbosum ........ - - _ _ _ _ + _
~
+
Hieracium cf. aragonense .... _ _ _ — _ +
Helianthemum pilosum ........ _ _ + +' _ _
~
+
Avenula bromoides ........... _ ♦ _ —
Sedum dasiphyllum ........... _ _ + _ _ _ **
Ulex parviflorus ............ ♦ _ _ + _ _ _ *
Aphyllanthes monspeliensis .. _ _ _ + _ “ ~~
Rhamnus saxatilis ........... _ _ ■f +
Centaurea pinae ............. _ _ _ + _
+ - —
Helianthemum marifolium .... ♦ _ + ~ —
Pinus halepensis ............ + _ _ 11 ~ -
Colutea arborescens ......... _ _ 12 — -




Koeleria vallesiana ......... _ _
» + — —
Helianthemum apeninum ....... _ _ _ “ “ — +




P r e se n te s  en un 3 0 I 0  in v e n ta r io
P o ly g a la  r u o e s t r i s  +, G is tu s  c l u s i i  +, en 534; C o r o n i l l a  
m inim a s s p .  c l u s i i  -t-, F e s tu c a  h y s t r i x  +, Erysimum g r a n d i -  
f lo ru m  +, en 576; C e n ta u re a  t r i u m f e t t i i  +, en 729; I o n ic e  
r a  im p lex a  +, en 513; D i g i t a l i s  o b s c u ra  *h, P im o in e l la  g ra  
c i l i s  +, en 741; O nonis a r a g o n e n s is  1 2 , S a tu r e ja  m ontana 
1 2 , A cer m onspessulanum  +, C e o h a la r ia  le u c a n th a  +, Rus cus 
a c u le a tu s  +, en 746; B rachypodium  p h o e n ic o id e s  + f V io la  
a lb a  s s p .  d e h n h a r d t i i  +, en 317; L euzea c o n i f e r a  +, en 
713.
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r io s
652 : E n tre  l a  T o rre  de T J tie l  y l a  s i e r r a  d e l  N e g re te .  
X J5192.
552 : E n tre  M ira  y E n g u íd an o s , s o b re  e l  r i o  O jos de Moya. 
XJ2391.
548 : M olino  de l a  Hoz, c e r c a  de  M ira . XJ3296.
560 : E n tre  V il la n u e v a  y B en ag éb er. X J6096.
576 : Molón I I ,  e n t r e  G am norrob les y M ira . XJ3695*
615 : E n tre  G ra ja  de Campalbo e H ig u e ru e la .  XK5017.
513 : E n tre  T u é ja r  y A zag ra . XK5910.
660 : Las 3 1 a n c a s , e n t r e  S in a rc a s  y T a la y u e la s .  XE5410.
616 ; S obre  l a  H ig u e ru e la .  XK5H5*
729 : C e rca  de l a  G ra ja  de  Cam palbo. XK5017.
741 : S o b re  G a r a b a l la ,  cam ino de A l i a g u i l l a .  XK3907.
746 : C erca  de G a r a b a l la .  XX3908.
317 : E n tre  A ras de A lo u en te  y S a n ta  Cruz de Moya. XK5422. 
713 : E n tre  T a la y u e la s  y G ra ja  de Cam palbo. XK4715*
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C o rre sp o n d e  a  l a  o r l a  d e  l a s  v a r i a n t e s  mas húm edas d e l  
V ib u m o -Q u e rc e tu m  i l i c i 3  y  d e  l a s  f r e s n e d a s  y  o t r o s  b o sq u e s  
m ix to s  d e  l a s  m o n ta ñ a s  v a l e n c i a n a s  c á l i d a s  y  h ú m ed as .
Como e s  u n  m a t o r r a l  que s u s t i t u y e  a  u n  b o sq u e  d e  Q u e rc e -  
t a l i a  i l i c i s  en  t r á n s i t o  y a  a  Q u e r c e t a l i a  p u b e s c e n t i s ,  s e  -  
com prende que s e  t r a t a r á  d e  c o m u n id ad es  d e  P is ta c io - R h a m n e -  
t a l i a  a l a t e r n i  en  t r á n s i t o  a  P r u n e t a l i a  s p in o s a e .  De a h í  l a  
im p o r ta n c ia  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  a r b u s t o s  c a d u c i f o l i o s , e n  
t r e  l o s  que d e s t a c a  e l  p r o p io  C y t i s u s  p a t e n s ,  P i s t a c i a  t e ñ e  
b i n t h u s ,  A m e la n c h ie r  o v a l i s ,  r o s á c e a s  e s p i n o s a s ,  e i n c l u s o ,  
en  e l  m an to  h e rb á c e o  e s p e c i e s  d e  T r i f o l i o - G e r a n i e t e a .
En e l  i n t e r i o r  de  e s t a  a s o c i a c i ó n  re c o n o c e m o s , d e  momen­
t o ,  d o s  s u b a s o c ia c ió n e s  :
= S u b a s , c y t i s e to s u m  p a t e n t i s  : l a  mas s e p t e n t r i o n a l , p r o
p i a  d e  l a  c u e n c a  m ed ia  d e l  T u r ia  y  d e  l a s  m o n ta ñ a s  p re m a e s -
t r a c e n s e s  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  C a s t e l l ó n .
= S u b a s , o m e to s u m  : p r o p ia  d e  l a s  á r e a s  m e r id io n a l e s  d e
l a  a s o c i a c i ó n ,  e s  d e c i r ,  
d e s d e  l a s  s i e r r a s  d e  Bu
ñ o l  y C h iv a  h a s t a  l a s  -
n o r d a l i c a n t i n a s ;  c a r a c ­
t e r i z a d a  p r in c ip a lm e n te  
p o r  l a  p r e s e n c i a  d e  F r a  
x in u s  o r n u s ,  j u n t o  con  
o t r a s  e s p e c i e s  s e c u n d a ­
r i a s ,  como Thymus p i p e -  
r e l i a ,  le u can th em u m  g r a
A r e a l  c o n o c id o  d e l  
H e d é ro - C y t is e tu m  p a te n ­
t i s  s
-  P u n te a d o  ; s u b a s ,  
c y t i s e to s u m
-  C u a d r ic u la d o  : s u ­
b a s .  o m e to s u m
•* / S i V  \ \
fr­
a­
guad ro 86» 
Hedero-Cytlsetum patentl*
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Altura vegetación (m.) ,
Características asociación 
alianza y orden :
Cytlsus patena ....





Rhamnus lycioides .. 





Quercus coccifera ... 
Juniperus oxycedrus .. 
Viola alba dehnhardtii 
Quercus ilex s.l. ... 







































Dlgitalls obscura .... 
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P r e se n te s  en un s o lo  in v e n ta r io
Thymus v u l g a r i s  +, G e n is ta  s c o r p iu s  +, C o r o n i l l a  m inim a 
s s p .  c l u s i i  +, en 537; L o n ic e ra  e t r u s c a  +*, Linum n a rb o -  
n e n se  -h, en 631; E ie ra c iu m  p i l o s e l l a  +, S c a b io sa  t u r o l e n  
s i s  +, Leucanthemum v u lg a r e  4-, en 697; Taxus b a c c a ta  +, 
E u p h o rb ia  c h a r a c ia s  +, en 770; C o r o n i l l a  jú n c e a  +, Teu- 
c riu m  aureum  +, en 771; S a p o n a r ia  ocym oides 4-, en 250; 
H e lle b o ru s  f o e t id u s  11 , E elian theraum  o r ig a n if o l iu m  s s p .  
m o l l i s  12 , en 772; D ictam nus h i s p a n ic u s  4-, en 764; D oryc 
nium  h irs u tu m  4*, T h a lic tru m  tu b ero su m  +, en 767; Chamae- 
ro p s  h u m il is  1 1 , A splenium  o n o p te r i s  +, en 773.
P ro c e d e n c ia  de  l o s  i n v e n t a r io s
763 : E n tre  B a rc h e l y e l  em balse  d e l  G e n e ra lís im o . XJ6499. 
268 : Las O lra e d i l la s ,  e n t r e  S in a rc a s  y A zag ra . XX5609.
253 : F u e n te  d e l  R e b o llo , de T ita g u a s  a B e rc o ló n . XK5517. 
362 : La P a r d a la ,  e n t r e  S in a rc a s  y  3 e n a g é b e r . XK5302.
587 : Um bría d e l  S a s t r e ,  e n t r e  S in a rc a s  y T itag u as .X K 5 606. 
631 : E n tre  l a  F u e n te  d e l  R e b o llo  y B e rc o ló n . XK5517.
679 : Zona de C harco N egro ( S in a r c a s ) .  XK5602.
770 : S i e r r a  de S a n ta  M aría , e i t r e  C hera y S i e t e  A guas.
XJ7531.
771 : Em balse de B useo, e n t r a d a  a l  b a r ra n c o  de l a  Hoz.
XJ7784.
371 : La C a b a l le r a  ( T i t a g u a s ) .  XK5714.
250 : E n tre  V il la n u e v a  y B en ag éb er. X J6093.
772 : V illa h e rm o s a  d e l  R io ( C a s te l l ó n ) .  YK2152.
764 : B a rran co  de l a  A lh ó n d ig a  (3^ de C h iv a ) . XJ8777-
767 : F o n t d e l  S i r e r  ( S i n a t ) .  Y J3423.
768 : E n tre  J a r a f u e l  y l a  M uela de C o r te s .  X J7337.
769 : C o lla d o  Urnán, e n t r e  B uñol y M ija r e s .  XJ7764.
773 : U m bría d e l  B u ix c a r ró , e n t r e  B a r ig  y P in e t .  YJ3121.
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c i l i c a u l e ,  L a th y ru s  t r e m o ls ia n u s ,  e t c . ,  l a  c u a l  p e n e t r a  en 
t e r r i t o r i o  te rm o m e d ite r rá n e o , s iem p re  que s e a  húmedo o a l  
menos subhúmedo ( S i e r r a s  de  C o rb e ra  y V a l ld ig n a ) . (C uadro  
86 b ) .
3 2 .2 .1 b :  S u b a l. E r ic e n io n  a r b o re a e  : P r o p ia  de s u s t r a t o s  s i  
l í c i c o s .  Una a s o c ia c ió n  :
-  As. B ric o  a rb o re a e -Q u e rc e tu m  c o c c i f e r a e , n o v a  : Como 
e ta p a  in te rm e d ia  e n t r e  e l  e n c in a r  s i l i c í c o l a  y e l  m a to r r a l  
de C is to -L a v a n d u le te a ,  y a  v e c e s  como com unidad p e rm an en te  
de l a d e r a s  a b r u p ta s ,  s e  p r e s e n t a ,  en e l  p i s o  m e so m e d ite r ró ­
n eo  d e l  s e c t o r  m a e s tra c e n s e  y v a le n c ia n o - t a r r a c o n e n s e ,  u n  -  
m a to r r a l  d e n so , de 1 ,5  a  2 ,5  m. de e le v a c ió n  p o r  té rm in o  me 
d i o ,  dom inado p o r  E r ic a  a r b ó r e a ,  E. s c o p a r i a ,  P h y l l i r e a  a n -  
g u s t i f o l i a ,  A rb u tu s  u n ed o , Q uercus c o c c i f e r a ,  Q. r o t u n d i f o -  
l i a ,  J u n ip e r u s  o x y c e d ru s , J .  p h o e n ic e a , e t c . ;  s i m i l a r  a  l o s  
d e s c r i t o s  p o r  R iv as  Goday y F e rn á n d e z  G a lia n o  (en  R iv a s  Go- 
day  1959) p a ra  S i e r r a  M orena, y mas t a r d e  p o r  R iv a s  Goday 
(1964) y  P é re z  C h iscan o  (1976) p a r a  E x trem ad u ra , con  e l  nom 
b re  de P h y l l i re o -A rb u te tu m .
E l P h y l l i r e o -A rb u te tu m  lu s o -e x tr e m a d u re n s e  e s  un  m ato­
r r a l  e le v a d o , p ro d u c to  de l a  d e g ra d a c ió n  de l o s  b o sq u e s  de 
l a  a l i a n z a  Q u erc io n  f a g i n e o - s u b e r i s ,  p r in c ip a lm e n te  d e l  San 
g u iso rb o -Q u e rce tu m  s u b e r i s ;  en  cuyos c l a r o s  se  e s t a b l e c e  u n  
m a to r r a l  b a jo  de l a  a l i a n z a  U l i c i n o - C i s t i o n  l a d a n i f e r i ,  ge­
n e ra lm e n te  p e r t e n e c i e n t e  a  l a  a s o c ia c ió n  G e n is to  h i r s u t a e -  
C is te tu m  l a d a n i f e r i .
Es d e c i r , s e  t r a t a  de  u n a  a s o c ia c ió n  d e f i n id a  d e n t r o  de 
u n a  s e r i e  d in á m ic a  lu s o -e x tr e m a d u re n s e ;  p o r  t a n t o ,  p e s e  a  -  
l a s  sem e ja n zas  que puedan  p r e s e n t a r  con e l l a  l o s  m a d ro ñ a le s  
l e v a n t i n o s ,  é s to s  deben  s e r  c o n s id e ra d o s  como u n a  com unidad 
d i f e r e n t e ,  v i c a r i a n t e  de l a  a n t e r i o r ,  p e ro  i n c l u i d a  en o t r a  
s e r i e  d in á m ic a , que a q u í e s  : A l. Q u erc io n  i l i c i s  -  A l. S r i  
c e n io n  a rb o re a e  -  Al. C i s t io n  l a u r i f o l i i  (en  á r e a s  e le v a d a s ,  
como l a s  de n u e s t r o  t e r r i t o r i o ,  pues en zo n as  mas b a j a s  y -  
l i t o r a l e s  s e r á  l a  A l. C a l ic o to m o -C is t io n  l a d a n i f e r i ) .
F lo r í s t i c á m e n te  p r e s e n ta n  d i f e r e n c i a s  no menos im p o r ta n ­
t e s ,  r e s u l t a n d o  d i f e r e n c i a l e s  p a r a  l a s  com unidades l e v a n t i -
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ñ a s  : J u n ip e r u s  p h o e n ic e a ,  T eu c riu m  c h a m a e d ry a , U le x  p a r v i -  
f l o r u s ,  B rachypod ium  re tu s u m , E r i c a  m u l t i f l o r a ,  Q u e rcu s  f a ­
g in e a  s s p .  f a g i n e a  (Q. v a l e n t i n a ) ,  Sedum s e d i f o r m e ,  e t c . ;  -  
aun q u e  s e  m a n tie n e n  l a s  e s p e c i e s  d i r e c t r i c e s ,  d e  l a  a s o c i a ­
c ió n  e x tre m e ñ a , m e n c io n a d a s  a n t e r i o r m e n t e ,  que c o n t r ib u y e n  
fu n d a m e n ta lm e n te  a  l a  f i s o n o m ía  d e  l a  co m u n id ad ; e s t a n d o ,e n  
cam bio a u s e n te s  l a s  e s p e c i e s  d e  U l i c i n o - C i s t i o n  y  Q u e rc io n  
f a g in e o  s u b e r i s ,  h a b i t u a l e s  en  a q u e l l a .
Podemos e s t a b l e c e r ,  a s í ,  e l  s i g u i e n t e  c u a d ro  d e  v i c a r i a n  
c i a s  s
P h y l l i r e o - A r b u te tu m  E r ic o  a rb o re a e -Q u e rc e tu m
Q u ercu s  f a g i n e a  s s p .  b r o t e r i  . . .  Q. f a g i n e a  s s p .  f a g i n e a
T eu criu m  s c o r d o n ia  .........................  T eu c riu m  ch am a e d ry s
G e n is ta  h i r s u t a  ..............................  U le x  p a r v i f l o r u s
E r i c a  a u s t r a l i s  ..............................  E r i c a  m u l t i f l o r a
L a v a n d u la  s to e c h a s  s s p .  l u i s i e r i  . . 1 .  s t o e c h a s  s s p .  p ed u n cu
Su v a r i a b i l i d a d  r e s u l t a  muy s i m i l a r  y  p a r a l e l a  a  l a  con ­
s i d e r a d a  p o r  P é rz  C h isc a n o  ( O p .C i t . )  p a r a  e l  P h y l l i r e o - A r b u  
te tu m . A s í re co n o cem o s  l a s  s u b a s o c ia c io n e s  s i g u i e n t e s  :
= Subas, q u e rc e to s u m  c o c c i f e r a e  : l a  t í p i c a ,  p a r a  l o s  p i ­
s o s  m e s o m e d ite r rá n e o  s u p e r i o r  y  m e d io , g e n e r a lm e n te  en  lad je  
r a s  e x p u e s ta s .  Es l a  mas p o b re  en  e le m e n to s  de  Q u e rc e te a  i l i  
c i s  y d o n d e  m ayor im p o r ta n c ia  a d q u ie r e n  l o s  a r b u s t o s  d e l  ma 
t o r r a l  b a jo  s e r i a l .
= S u b a s , p i s t a c i e t o s u m  l e n t i s c i  : p a r a  l o s  p i s o s  mesome­
d i t e r r á n e o  i n f e r i o r  y  te r m o m e d i te r r á n e o ,  en  l a d e r a s  mas o -  
menos s o l e a d a s ,  d o n d e  p e n e t r a n  P i s t a c i a  l e n t i s c u s ,  Rhamnus 
l y c i o i d e s ,  S m ilax  a s p e r a ,  E r i c a  m u l t i f l o r a ,  e t c . , como d i f e  
r e n c i a l e s ,  e s ta n d o  a u s e n te s  l o s  a r b u s t o s  y  h i e r b a s  mas e x i ­
g e n te s  en  c u a n to  a  hum edad, que s e  p r e s e n ta n  en  l a  s u b a s o -  
c i a c i ó n  s i g u i e n t e .
l a t a
P y ru s  b o u rg e a n u s  
P a e o n ia  b r o t e r i  
A s t r a g a lu s  l u s i t a n i c u s
J u n ip e r u s  p h o e n ic e a  
B rachypod ium  re tu s u m  
Sedum s e d if o rm e
3 7 6
C uadro 8 7 2
E r ic o  a rb o re a e -Q u e rc e tu m  c o c c i f e r a e
N2 I n v e n ta r io  . . . . * .................... 217 272 619 646 774 580 531 532
A l t i tu d  s .n .m .  • • • • • • • • • • • • • 950 900 980 1050 630 640 310 830
P e n d ie n te  y o r i e n ta c ió n  . . . . 10E 50SE 25E 30S 40S 50N 55N 50N
fo C o b e r t u r a ................. .................. 75 30 85 75 70 100 85 75
A ltu ra  v e g e ta c ió n  (m .) .......... 1 .4 2 ,2 2 1 ,8 1 ,6 2 1 ,8 1 ,5
C a r a c t e r í s t i c a s  y d i f e r e n c i a l e s  
a l i a n z a  y s u b a l ia n z a  s
E r ic a  a r b ó r e a ................................ + 33 44 23 33 34 33
P h y l l i r e a  a n g u s t i f o l i a  .......... 23 12 12 22 22 1 22 22 12
A rbu tus unedo ................................ U 11 11 23 n  1 22 11 +
J u n ip e ru s  p h o e n ic e a  ............... .. + - + - 11
1
11 11 —
D if e r e n c ia l e s  s u b a s o c ia c io n e s  




Viburnum t i n u s  ............................. - —■ - - — 1 + 34 12
Sm ilax a s p e r a ........................... — - - - 1 12 + -
C y tis u s  p a te n s  ............................. - — - - -  1 + 12 -
E r ic a  m u l t i f l o r a  ......................... — — — — 12 1 12 — —
C a r a c t e r í s t i c a s  c l a s e  y  ó rd en  
Q uercus c o c c i f e r a  ......................
..
24 34 23 +
1
33 1 23 12 12
R ubia  p e r e g r in a  ........................... 12 11 22 + 12 , 12 11 22
Q uercus r o t u n d i f o l i a  ............... + 12 11 12 12 1 + + 12
J u n ip e ru s  o x y ced ru s  . . . . . . . . 11 + + 11 11 1 + 11 22L o n ic e ra  i m p l e x a ............... + 12 + + + 12 12 12
Daphne g n i d i u m ............................. + + + - -  i + - +
Rus cus a c u l e a t u s ......................... - — — — 12 + +
V io la  a lb a  d e h n h a r d t i i  .......... — — + — — ' + + +
A solenium  o n o o te r is  ................. — - + — — i + — +
H ederá h e l i x  .................................. - + + -  . - - +
A sparagus a c u t i f o l i u s  ............. — - - - -  | +




R osm arinus o f f i c i n a l i s  .......... + + 11 i i  i 12 11
U lex  p a r v i f l o r u s  ......................... + + ♦ + + i + 12 11
E r ic a  s c o p a r ia  ............................. 23 12 23 22 _ 1 - ■h 11
P in u s  o i n a s t e r  ............................. 11 + + 11 + — +
C is tu s  l a d a n i f e r  ......................... 22 12 12 11 22 — - +
B rachypodium  re tu su m  ............... - 12 - 12 23 + + +
Sedum se d ifo rm e  ........................... — — — + + + + +
C arex  h a l l e r i a n a  ......................... — + + — + +
C a llu n a  v u l g a r i s  ......................... + - — — - + + +
C is tu s  a lb id u s  ............................. + — — — — + + ■i*
C is tu s  s a l v i f o l i u s  .................... — 11 — — + + — -
B i s c u t e l l a  v a l e n t i n a  ............... — — - + + — - +
Tanacetum  corymbosum ............... - — + - _ + +
T h a p s ia  v i l l o s a  ........................... — — + + — - -
Q uercus f a g in e a  ........................... - — + — — 12 -
L av an d u la  o e d u n c u la ta  ............ + — + — — — -
L av an d u la  i a t i f o l i a  ................. _ _ —i — _ + +
H ierac iu m  c f .  n o b i l e  ............... — — — — — — +
C y tis u s  s c o p a r iu s  ...................... — _ — — — + +
C is tu s  p o p u i i f o l i u s  . . . . . . . . — — + — 12 —
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P r e s e n t e s  en  u n  s o l o  i n v e n t a r i o
D orycnium  p e n ta p h y llu m  +, C arex  f l a c c a  + , en  217; C arex  hu 
m i l i s  11 en 272; Buxus s e m p e rv ire n s  4-4, Rhamnus a l a t e m u s  
+, B upleurum  f r u t i c e s c e n s  +, P ip ta th e ru m  paradoxum  +, C le -  
m a t is  flam m ula  +, en 580; C is tu s  l a u r i f o l i u s  +, A r c to s t a -  
p h y l lo s  u v a - u r s i  +, M o e h rin g ia  p e n ta n d ra  +, en 619 ; Fumana 
e r i c o i d e s  +, O s y r is  a lb a  +, R u ta  a n g u s t i f o l i a  +, S t a e h e l i -  
n a  d u b ia  +, en 646; Rhamnus l y c i o i d e s  +, en 774; U a rc is s u s  
t r i a n d r u s  s s p .  p a l l i d u l u s  +, en 531.
P ro c e d e n c ia  de l o s  i n v e n t a r io s
217 : Rodenos de l a  b a se  d e l  P ic a r c h o .  XK53H.
272 : Rodenos de T u é ja r  a  T a la y u e la s .  XK5410.
619 : C onglom erados e n t r e  B e rc o ló n  y  e l  P ic a r c h o .  XK5512. 
646 : Los K a d ro ñ e ra le s  de T a la y u e la s .  XK4709*
774 : Rodenos de l a s  O lm e d i l la s .  XK5806.
580 s U m bría c e r c a  d e l  a n t e r i o r .  XK5306.
581 s Mas a r r i b a ,  c e r c a  de l o s  a n t e r i o r e s .  XK5707.
582 s Rodenos so b re  e l  b a r ra n c o  de l a  C h a p e d i l la ,  c e r c a  de
l a  la g u n a  de T a la y u e la s .  XK5010.
=s S ubas, v ib u rn e to su m  t i n i  s con su  óp tim o  en e l  meso i n  
f e r i o r ,  aunque a lc a n z a  e l  meso m edio y  te r m o m e d i te r r á n e o ; lo  
c a l iz á n d o s e  en l a d e r a s  u m b ro sas , con e v a p o t r a n s p i r a c ió n  mo­
d e ra d a .  P o r t a n t o ,  aunque co m p arte  l a s  e s p e c ie s  t e r m ó f i l a s  
con  l a  a n t e r i o r ,  p r e s e n ta  un  a l t o  núm ero de d i f e r e n c i a l e s ,  
como Vibumum t i n u s ,  Rus c u s  a c u l e a tu s ,  A sp len ium  o n o p te r i s ,  
Tanacetum  corymbosum, e t c .
En su  i n t e r i o r  aún podemos r e c o n o c e r  u n a  c u r i o s a  v a r i a n ­
t e  de Buxus s e m p e rv ire n s ,  s o b re  ro d e n o s  c e r c a  d e l  T u r ia ,  en 
zo n as  c á l i d a s  donde l a  i n f l u e n c i a  d e l  s u s t r a t o  r e s u l t a  menos 
a c u s a d a . (C uadro 8 7 2 ) .
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APENDICE : NUEVOS SINTAXONES PROPUESTOS
-  Subas, scirpetosum  m aritim i, d e l  A cro c la d io -E leo ch a ri-  
tetum p a lu s tr is .
-  Subas, m olinietosum  arundinaceae, d e l C irsio-H oloschoe  
netum.
-  As. Chaenorrhino ca d ev a llii-T eu cr ie tu m  b u x i f o l i i ,  y 
sus su b asociac ion es :
= Subas, teucrietosura b u x i f o l i i  
= Subas, h ieracietosu m  la n i f e r i
-  Subas, asp len ietosum  s e p te n tr io n a l is ,  d e l C h eilan th e- 
tum pterid iodo-m arantae
-  As. Asplenietum  s e p t e n t r io n a l i - f o r is ie n s is
-  As. H om alothecio-A splenietum  fo n ta n i
-  As. Pterogonio-Polypodietum  v u lg a r is
-  Subas, br ometosum e r e c t i ,  d e l M antisalco-B rachypodie- 
tum p h o en ico id is
-  As. Avenulo-Brachypodietum p h o en ico id is
-  A l. Phlomido-Brachypodion r e t u s i
-  Subas, ericetosum  c in erea e , d e l E rico-C istetum  populi 
f o l i i
-  As. Thymo le p to p h y lli-C is te tu m  la d a n if e r i ,  con sus 
su b asoc iac ion es :
= Subas, c iste to su m  la d a n if e r i  
=3 Subas, ericetosum  c in erea e  
= Subas, erinaceetosum  
= Subas, brachypodietosum r e tu s i
-  As. Erico scop ariae-A rctostap h ylletu m  c r a s s i f o l ia e ,  y 
sus su b asociac ion es :
= Subas, arctostap h y lletosu m  
= Subas, c isteto su m  p o p u l i f o l i i  
= Subas, c istetosu m  la d a n ife r i
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-  L iv . E r in a c e o -R o sm a rin e a
-  S ubas, b rach y p o d ie to su m  p h o e n ic o id is ,  d e l  O nonidetum  
t r i d e n t a t a e
-  S ubas, u l ic e to s u m  p a r v i f l o r a e ,  d e l  G e n is to  h i s p a n ic a e -  
E rin acee tu m
-  S ubas, ro sm a rin e to su m , d e l  S a tu re jo -E r in a c e e tu m
-  S u b a l. R o sm a rin o -E r ic e n io n
-  S u b a l. R o sm a rin o -C is te n io n  c l u s i i
-  S ubas, c is te to s u m  l a d a n i f e r i ,  d e l  E rico -T h y m elaee tu m  
t i n c t o r i a e
-  S ubas, c is te to s u m  l a d a n i f e r i ,  d e l  A n th y l l id o -C is te tu m  
c l u s i i
-  S ubas, s a tu r e je to s u m  c a s t e l l a n a e  y h e lia n th e m e to su m  
m a r i f o l i i ,  d e l  C is to  c lu s ii-R o s m a rin e tu m
-  S ubas, c is te to s u m  l a u r i f o l i i ,  d e l  V io lo -Q u erce tu m  f a  
g in e a e
-  S ubas, p i s ta c ie to s u m , d e l  B u p leu ro  r ig id i -Q u e rc e tu m  
r o t u n d i f o l i a e
-  S ubas, ju n ip e re to s u m  h e m isp h a e r ic a e  y a s p le n ie to s u m  
o n o p te r id i s ,  d e l  J u n ip e r o  th u r i f e r a e -Q u e rc e tu m  r o t u n d i f o l i a e
-  S u b as , u l ic e to s u m  p a r v i f l o r a e  y a m e la n c h ie re to su m , d e l  
Rhamno-Quercetum c o c c i f e r a e
-  S ubas, ju n ip e re to s u ra  h e m isp h a e r ic a e  y p is ta c ie to s u m  
l e n t i s c i ,  d e l  R ham no-Juniperetum  p h o e n ic e a e .
-  As. H e d e ro -C y tise tu m  p a t e n t i s ,  y su s  s u b a s o c ia c io n e s  :
= S ubas, c y t is e to s u m  p a t e n t i s  
= S ubas, o m eto su m
-  As. E r ic o  a rb o re a e -Q u e rc e tu m  c o c c i f e r a e ,  y  su s  su b a so ­
c ia c io n e s  :
=» S ubas, q u e rce to su m  c o c c i f e r a e  
= S ubas, p i s ta c ie to s u m  l e n t i s c i  
= S ubas, v ib u m e to su m  t i n i
380
5 .3 .  ESQUEMA FIT030CT0L0QXC0
A) D iv . Lemnea m in o r is  O .B olós 1968 
1 : 01 . Lem netea W.Koch & R .T x. 1954
1 .1 :  Ord. l e m n e ta l ia  m in o r is  W.Koch & R .T x ., i n  R .T x. 1955
1 .1 .1 :  Lemnion g ib b a e  R .Tx. & Schwabe, in  R .T x . 1974
B) D iv . N ajad ea  m in o r is  O .B olós 1968
2 : 01. P o tam etea  R .Tx. & P r e i s .  1942
2 .1 :  Ord. P a rv o p o ta m e ta lia  Den K a rto g  & S eg a l 1964
2 .1 .1 :  A l. C a l l i t r i c h o - B a t r a c h io n  (Neuh. 1959) Den
H a rto g  & S e g a l 1964
3: 01. L i t t o r e l l e t e a  B r .B l .  & R .Tx. 1943
3 .1 :  O rd. L i t t o r e l l e t a l i a  W.Koch 1926
3 .1 .1 :  Al E le o c h a r i t io n  m u l t i c a u l i s  (Vanden B erghen
1 9 6 9 )P ie ts c h  1977
-  Com. de E le o c h a r is  m u l t i c a u l i s
C) D iv . P h ra g m ite a  O .B olós 1963 
4: 01 . P h ra g m ite te a  R .Tx. & P r e i s .  1942 
4 .1 :  Ord. P h r a g m i te ta l i a  W. Koch 1926
4 .1 .1 :  A l. P h ra g m itio n  W. Koch 1926, em. B r .B l .  1931
-  As. S c irp o  la c u s t r i s - P h r a g m ite tu m  m e d ite rran e u m
R .T x. & P r e i s .  1942
4 .2 :  O rd. M a g n o c a r ic e ta l ia  e l a t a e  P ig n . 1953 
4 .2 .1 :  A l. M ag n o ca ric io n  e l e t a e  W.Koch 1926
-  As. A c ro ó la d io -E le o c h a rite tu m  p a l u s t r i s  O .B o lós &
J .V ig o , i n  O .B olós 1967
-  Com. de C arex  r i p a r i a
-  Com. de C arex a c u t i f o r m is
4 .2 .2 :  A l. G ly c e r io -S o a rg a n io n  B r .B l .  & S i s s . , i n  Boer
1942
-  As. H e lo s c ia d ie tu m  n o d i f l o r i  B r .B l .  1931
-  As. G ly c e r io  o l i c a t i -  S p a rg an ie tu m  n e g l e c t i
W.Koch 1926
5: C l. M o n tio -C ard am in e tea  B r .B l .  & R .Tx. 1947 
5 .1 :  O rd. C a rd a m in o -C ra to n e u re ta l ia  Maas 1959 
5 .1 .1 :  A l. C ra to n e u r io n  com m utati W. Koch 1923
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D) D iv . C ic e n d ie a  O .B olós 1968
6 : C l. I s o e to -N a n o ju n c e te a  B r .B l .  & R .Tx. 1943
6 .1 :  Ord. I s o e t a l i a  B r .B l .  1931 , em. R iv .G od . 1970 
6 .1 .1 :  Al C ic e n d io n  (R iv .G od . 1961) B r .B l .  1967
-  As. J u n c o - I s o e te tu m  v e l a t a e  R iv .G od. 1954 
6 .1 .2 :  A l. P r e 3 l io n  c e r v in a s  B r .B l .  1931
-  A s. S i s y m b r e l lo - P r e s l i e t u r a  c e r v in a e  R iv .G o d .
(1955)1969
E) D iv . A r rh e n a th e re a  Eadac (1956) 1967 
7: C l. M o lin io -A r rh e n a th e re te a  R .Tx. 1937
7 .1 :  Ord. M o l i n i e t a l i a  W. Koch 1926
7 .1 .1 :  A l. M o lin io n  c a e r u le a e  W. Koch 1926
-  A s. D esch am p sio  r e f r a c t a e - M o l in i e tu m  R iv .G o d .
& S o r ja  1961
7 .2 :  O rd. A r r h e n a th e r e t a l i a  P aw l. 1928 
7 .2 .1 :  A l. A r rh e n a th e r io n  B r .B l. 1925
-  As. G a lio -A rrh e n a th e re tu m  R iv .G o d .& B o r ja  1961 
7 .3 :  O rd. H o lo s c h o e n e ta l ia  B r . B l . (1931) 1947
7 .3 .1 :  A l. M o lin io -H o lo sc h o e n io n  B r . B l . (1931)1947
-  As. C irs io -H o lo sc h o e n e tu m  B r .B l .  1931
-  As. D ysim ach io -K oloschoenetum  R iv .G o d .& B o r ja  1961
-  As. Peucedano-S onchetum  a q u a t i l i s  O .B o lós 1957
-  Com. Ju n cu s  m aritim u s-S o n c h u s  a q u a t i l i s
-  Com. E qu ise tum  te lm a te ja -R a n u n c u lu s  r e p e n s  
7 .3 .2 .  A l. D escham psion m ediae B r . B l . (1947) 1952
-  As. D escham psietum  m ediae B r .B l .  1931 
7 .4 :  O rd. A g r o s t i e t a l i a  c a s t e l l a n a e  R iv .G od. 1957
7 .4 .1 :  A l A g r o s t io n  c a s t e l l a n a e  R iv .G o d .(1957) 1964
-  As. T r i fo l io -A g ro s te tu m  c a s t e l l a n a e  R iv .M a r t .  in e d .
7 .5 :  O rd. P l a n t a g i n e t a l i a  m a jo r is  R .Tx. & P r e i s ,  i n  R .Tx.
1950
7 .5 .1 :  A l. L o l io - P la n ta g in io n  S i s s .  1969
-  As. L o l io -P la n ta g in e tu m  m a jo r is  3 e g e r  1930 
7 .5 * 2 : A l. A gropyro-R um icion  c r i s p i  K ordh. 1940
-  As. C ir s io -J u n c e tu m  i n f l e x i  J .V ig o  1968
-  Com. Elymus repens-R um ex c r i s p u s
-  Com. Bromus s te r i l i s - R u m e x  c r i s p u s
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7 .5 * 3 : A l. T r i f o l io -C y n o d o n t io n  B r .B l .& O .B olós 1957
-  As. T r ifo lio -C y n o d o n te tu m  B r .B l .& O .B o lós 1957
F) D iv . S a l i c o r n i e a  O .B olós 1968
8 : C l. F r a n k e n ie te a  p u lv e r u le n ta s  R iv .M a r t . ,  i n  R iv .M a r t .  &
C o s ta  1976
8 .1 :  O rd. F r a n k e n i e t a l i a  p u lv e r u le n ta e  i d .
8 .1 .1 :  A l. F ra n k e n io n  p u lv e r u le n ta e  i d .
-  Com. de Hordeum m arinum
G) D iv . A s p le n ie a  O .B olós 1968
9 : C l. A s p le n ie te a  r u p e s t r i a  B r .B l .  & M eie r 1954 
9 . 1 : -O rd. P o t e n t i l l e t a l i a  c a u l e s c e n t i s  B r .B l .  1926 
9 .1 .1 :  A l. J a s io n io n  f o l i o s a e  O .B olós 1957
-  As. C am p an u lo -S ax ifrag e tu m  v a l e n t in a e  R iv .G od .
& B o r ja  1961
9 .2 :  O rd. A s p l e n i e t a l i a  p e t r a r c h a e  B r .B l .& M eie r 1934 
9 .2 .1 :  A l. A sp le n io n  p e t r a r c h a e  B r .B l .& M eie r 1934
-  As. J a so n io -C h a e n o rrh in e tu m  c a d e v a l l i i  A.& 0 .
B o ló s 1950
-  As. M e lic o -S a tu re je tu m  f r u t i c o s a e  0 .3 o ló s  1957
-  As. C h ae n o rrh in o  c a d e v a l l i i - T e u c r ie tu m  b u x i f o l i i ,
n o v a
9 .3 :  C h e i l a n t h e t a l i a  m a ra n to -m a d e re n s is  C .S áenz  & S .R iv .
M a rt. 1979
9 * 3 .1 : A l. A so le n io  o b o v a t i - C h e i la n t io n  m a d e re n s is  
( l o i s e l  1 9 7 0 )C .3 áen z  & S .R iv .M a r t .  1979
-  As. C h e ila n th e tu m  p te r id io id o - m a r a n ta e  O .B o lós 1956 
9 .4 :  A n d r o s a c e ta l ia  v a n d e l i i  B r . B l . (1931)1934
9 .4 .1 :  Al A n t i r r h in io n  a s a r in a e  B r . B l . (1931)1954
-  As. A sp len ie tu m  s e p t e n t r i o n a l i - f o r i s i e n s i s ,  nova
9 .5 :  O rd. A n o m o d o n to -P o ly p o d ie ta lia  O .B olós & V iv es  1957
9 .5 .1 :  A l H o m a lo th e c io -P o ly p o d io n  s e r r a t i  B r .B l .
(1931) 1947
-  As. A nom odonto-Polypodietum  s e r r a t i  B r .B l .  1931
-  A s. H o m a lo th ec ió -A sp le n ie tu m  f o n t a n i ,  n ova
9 .5 .2 :  A l. B a r tra m io -P o ly p o d io n  s e r r a t i  O .B o lós &
V iv es 1957
-  As. P te ro g o n io -P o ly p o d ie tu m  v u l g a r i s ,  n o v a
383
10 : C l. P a r i e t a r i e t e a  ju d a ic a e  R iv .M a r t . ,  i n  R iv .G o d .(1955)
1964
1 0 .1 :  O rd. P a r i e t a r i e t a l i a  ju d a ic a e  R iv .M a r t .(1 9 5 5 )1 9 6 0
1 0 .1 .1 :  A l. C e n t r a n th o - P a r ie t a r io n  ju d a ic a e  R iv .M a rt.
(1960) 1969
-  As. P a r ie ta r i e tu m  ju d a ic a e  A renes 1923
-  As. C h ae n o rrh in o -S a rc o ca p n e tu ra  e n n e a p h y lla e
R iv .M a r t .  & G .López Í9 7 3
11 : C l. A d ia n te te a  B r .B l.  1947
1 1 .1 :  O rd. A d i a n t e t a l i a  B r .B l .  1931
1 1 .1 .1 :  A l. A d ia n tio n  B r .B l .  1931
-  As. B u c la d io -A d ia n te tu m  B r .B l.  1931
H) D iv . G a le o p s ie a  O .B olós 1968 
12: C l. T h la s p ie te a  r o t u n d i f o l i i  B r .B l .  1947
1 2 .1 :  O rd. T h l a s p i e t a l i a  r o t u n d i f o l i i  3 r .B l .  1926
1 2 .1 .1 :  A l. A c h n a n th e r io n  c a la m a g r o s t is  J e n n y -L io s
1930
1 2 .2 :  O rd. M y r i c a r i e t a l i a  B r .B l .  1931
1 2 .2 .1 :  A l. A n d ry a lo -G la u c io n  ( B r .B l .  1947) O .B olós
1962
-  As. A ndryaletuzn r a g u s s in a e  B r .B l .& O .B olós 1957
I )  D iv . C h e n o p o d io -S c le ra n th e a  Eadac (1956)1967
13: C l. S t e l l a r i e t e a  m ediae R .T x .,  Lohm. & P r e i s , \ i n  R .Tx. 
1950, em. R iv .M a rt. 1977
13*1: O rd. P o ly g o n o -C h e n o p o d ie ta lia  R .Tx.&  lohm . 1950
1 3 .1 .1 :  A l. D ip lo ta x io n  e r u c o id i s  B r . B l . (1931)1936
-  As. D ip lo ta x ie tu m  e r u c o id i s  B r .B l .  1936 
1 3 .1 .2 :  A l. P a n ic o - S e ta r io n  S i s s .  1946
-  As. S e ta r io -E c h in o c h lo e tu m  (A.& 0 . B o lós 1950)
0 . B o lós 1956
1 3 .2 :  O rd. C h e n o p o d ie ta l ia  m u ra l is  3 r .B l .  1936, em.
O .B olós 1962
1 3 .2 .1 :  A l. C henooodion m u ra l is  B r .B l .  1931» em.
O .B olós 1962
-  As. C henopodietum  m u ra l is  B r .B l .& M aire  1924
1 3 - 2 .2 :  A l. G e ra n io -A n th r is c io n  c a u c a l i d i s  R iv .M a r t .
1973
-  As. A n th r is c o -G e ra n ie tu m  l u c i d i  ( 3 r .3 1 .&  O .B olós
1 9 5 0 )0 .B olós & V igo 1967
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13*3: O rd. S e c a l i e t a l i a  B r .B l .  1931
1 3 .3 .1 :  S e c a l io n  m ed ite rran eu m  ( B r .B l.  1 9 3 6 )R .T x . 1937
-  A s. R oem erio-H ypecoetum  B r .B l .& O .B olós 1954 
1 3 .3 .2 :  A l. C a u c a lid io n  la p p u la e  R .T x .(1937) 1950
-  Com. A lo p ecu ru s  m y o su ro id e s-R a n u n c u lu s  a r v e n s i s  
13*4: O rd. A p e r e ta l i a  s p i c a - v e n t i  R.& J .  Tx. 1960
1 3 .4 .1 :  A l. A phanion a r v e n s i s  R.& J .  Tx. 1960
-  A s. M y o so tid o -S p e rg u la r ie tu m  s e g e t a l i s  R iv .G od .
& B o r ja  1961
13*5: O rd. B ro m e ta lia  r u b e n t i - t e c t o r i  (R iv .G o d .& R iv .M a rt.
1963) R iv .M a r t .  & Iz c o  1977
1 3 .5 a :  S ubord . B ro m en a lia  r u b e n t i - t e c t o r i  R iv .M a r t .  &
Iz c o  1977
- 1 3 - 5 a . l :  A l. T a e n ia n th e ro -A e g y lo p s io n  g e n ic u la t a e
( R iv .M a r t .1 9 7 5 )R iv .M a r t .& I z c c  1977
-  A s. M edicago r ig id u la e -A e g y lo p e tu m  g e n ic u l a t a e ,  i d .
-  A s. T r i f o l i o  c h e r l e r i i - T a e n ia n th e r e tu r a  c a p u t -
m edusae, i d .
1 3 «5b: S ubord . S is y m b re n a lia  (R .T x . 1961) R iv .M a r t .  &
Iz c o  1977
1 3 .5 b . l :  Al H o rd e io n  l e p o r i n i  B r . B l . (1931)1947
-  As. C arduo-H ordeetum  l e p o r i n i  B r . B l . (1 9 3 1 )1 9 3 6 ,
em. O .B olós 1962
14: C l. A r te m is ie te a  v u l g a r i s  lo h m ., P r e i s . & R .T x . 1950 
1 4 .1 :  O rd. A r t e m is i e t a l i a  v u l g a r i s ,  i d .
1 4 .1 .1 :  A l. A rc t io n  (R .T x . 1 9 3 7 )S is s .  1946
-  As. U rtico -S am bucetum  e b u l i  B r .B l .  1952
14*2: O rd. C a l y s t e g i e t a l i a  sepium  R .T x. 1950
1 4 .2 .1 :  A l. C y n a n c h o -C a ly s te g io n  sep ium  R iv .G o d . &
R iv .M a r t.  1963
-  A s. A ru n d in i-C a ly s te g ie tu m  seo ium  (R .Tx.&  O berd.
1958) 0 . 3 o ló s  1962
1 5 : C l. P e g a n o - S a ls o le te a  B r .B l .  & O .B o lós 1954 
1 5 .1 :  O rd. S a l s o lo - P e g a n e ta l i a ,  i d .
1 5 * 1 .1 : A r te m is io - S a n to l in io n  C o s ta  1975
-  As. P la n ta g o -S a n to l in e tu m  s q u a r ro s a e  G .López 1976
1 6 : C l. B id e n te te a  t r i p a r t i t i  R .T x .,  Lohm. & P r e i s .  1950
1 6 .1 :  O rd. B i d e n t e t a l i a  t r i p a r t i t i  B r .B l .& R .T x. 1943
1 6 .1 .1 :  A l. P a s o a lo -P o ly p o g o n io n  s e m i v e r t i c i l l a t i  B r .B l.
1952
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-  As. X a n th io -P o ly g o n e tu m  p e r s i c a r i a e  O .B o ló s  1957
17: C l. O nopordetea  a c a n th o - n e rv o s i  (B r .B l.  1964) R iv .M a r t .
1975
1 7 .1 :  O rd. O n o p o rd e ta l ia  a c a n t h i i  B r .B l .  & R .T x . 1943 
1 7 .1 .1 :  A l. O nopordion  a c a n t h i i  B r . B l . (1926) 1936
-  As. S a lv io -M a rru b ie tu m  s u p in i  O .B olós 1956 
1 7 .1 .2 :  A l. S i ly b io n  ra a ria n a e  R iv .M a r t . ,  in e d .
-  A s. C a rd u o -S ily b e tu m  m a ria n a e  R iv .M a r t . ,  in e d .
18 : C l. P o ly g o n o -P o e te a  annuae R iv .M a r t .  1975
1 8 .1 :  P o ly g o n o -P o e ta l ia  annuae R .T x. 1972
1 8 .1 .1 :  A l. S c le ro c h lo o -C o ro n o o io n  s q u a m a ti  R iv .M a r t .
1975
-  As. P o ly g o n o -C o ro n o p e tu m  sq u a m a ti ( S i s s .  1969)
O b erd . 1971
J )  D iv . V u lp io -B ra c h y p o d ie a  O .B olós 1968 
19 : C l. T u b e r a r ie te a  g u t t a t a e  B r .B l .  1952 , em. R iv .M a r t .  1977 
1 9 .1 :  O rd. T u b e r a r i e t a l i a  g u t t a t a e  B r .B l .  1940 
1 9 .1 .1 :  A l. T u b e ra r io n  g u t t a t a e  B r .B l .  1931 
1 9 .1 .1 a :  S u b a l T u b e ra r ie n io n  g a t t a t a e  R iv .M a r t .  1977
-  As. C o ry n ep h o ro  a r t i c u l a t i - T u b e r a r i e t u m  g u t t a t a e
B r .B l .  1931
1 9 .1 .1 b :  S u b a l. M o e n c h ie n io n  e r e c t a e  R iv . God .(1 9 5 7 )
1964
-  Com. d e  M oench ia  e re c ta -S e d u m  t e n u i f o l i u m
1 9 .2 :  O rd. B r a c h y p o d ie ta l ia  d is ta c h y a e  R iv .M a rt. 1977
1 9 * 2 .1 : A l. T h e ro -B ra c h y p o d io n  B r .B l .  1925» em. R iv .
M a rt. 1977
-  As. S a x ifra g o -H o m u n g ie tu m  p e t r a e a e  Iz c o  1974
K) D iv . F es tu co -B ro m ea  (R iv .G od . 1 9 6 4 )0 .3 o ló s  1968 
.2 0 : C l. F e s tu c o -B ro m e te a  B r .B l .  & R .T x . 1943
2 0 .1 :  O rd. B ro m e ta lia  e r e c t i  (W.Koch 1926) B r .B l .  1936 
2 0 .1 .1 :  A l. M esobrom ion B r .B l .  & Moor 1938
-  As. C irs io -O n o b ry c h ie tu m  h is p a n ic a e  R iv .G o d . &
B o r ja  1961
2 0 .1 .2 :  A l. X erobrom ion B r .B l .  & Moor 1938
-  Com. H ie rac iu m  p i l o s e l l a - A n t h y l l i s  m aura
2 0 .2 :  O rd. B r a c h y o o d ie ta l ia  n h o e n ic o id is  ( B r .B l .1931)
M ol. 1934
2 0 .2 .1 :  A l. B rach y p o d io n  p h o e n ic o id is  B r .B l .  1931
-  As. M a n tisa lc o -B ra c h y p o d ie tu m  p h o e n ic o id is  R iv .
G od.& B o r ja  1961
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-  As. A v en u lo -B rach y p o d ie tu m  p h o e n ic o id i s ,  nova 
2 0 .2 .2 :  A l. P h lo m id o -B rach y p o d io n  r e t u s i ,  nova
-  As. P h lo m id o -B rach y p o d ie tu m  r e t u s i  B r .B l .  1924
21: C l. S e d o -S c le ra n th e te a  B r .B l .  1955» em O berd . 1962
2 1 .1 :  O rd. 3 e d o - 3 c l e r a t h e t a l i a  3 r .B l .  1955
2 1 .1 .1 :  Al C o ry n e o h o ro -P la n ta g in io n  r a d i e a t a e  R iv .
God..&  R iv . M a rt. 1963
-  As. S c le ra n th o -C o ry n e p h o re tu m  Vigo 1968
22: C l. L y g a e o -S tip e te a  R iv .M a r t. 1977
2 2 .1 :  O rd. L y g a e o - S t ip e ta l i a  B r .B l .  & O .B olós (1954)
1957, em. R iv .M a rt. 1977
2 2 .1 .1 :  A l. E reraopyro-L ygaeion  B r .B l .  & 0 3 o ló s  1957
em. R iv .M art 1977
2 2 .1 .2 :  A l. S t ip io n  te n a c is s im a e  R iv .M a rt. 1977
2 2 .2 :  O rd. H y p a r r h e n ie ta l i a  h i r t a e  R iv .M a r t. 1977
2 2 .2 .1 :  B rom o-O ryzopsion  m i l ia c e a e  O .B olós 1970
-  As. In u lo -O ry z o o s ie tu m  m i l ia c e a e  (A.& 0 . B olós
1950) O .B olós 1957
23 : C l. P o e te a  b u lb o sa e  R iv .G od . & R iv .M a rt. 1977
2 3 .1 :  Ord. P o e t a l i a  b u lb o sa e  R iv .G o d .& R iv .M a r t .  1963
2 3 .1 .1 :  A l. P o o - T r i f o l io n  s u b te r r a n e i  (R iv .G od . 1956)
R iv .G od . & L ad ero  1970
2 3 -1 .2 :  A l. A s tra g a lo -P o io n  b u lb o sa e  R iv .G od . &
L adero  1970
L) D iv . C is to -C a l lu n e a  O .B olós 1968 , em. R iv .M a r t .1979
24: C l. C is to -L a v a n d u le t  ea  B r . B l . (1940) 1952
2 4 .1 :  Ord. L a v a n d u le ta l ia  s to e c h id i s  B r .B l .  1940 , em.
R iv .M a r t .  1968
2 4 .1 .1 :  A l. C i s t io n  l a u r i f o l i i  R iv .G o d .(1 9 4 9 )1 9 5 5 , em.
R iv .M a rt. 1979
-  As. E r ic o -C is te tu m  p o p u l i f o l i i  O .B olós 1957
-  As. Thymo le p to p h y l l i - C is t e tu m  l a d a n i f e r i ,  nova
-  As. E r ic o  s c o p a r ia e - A r c to s ta p h y l le tu m  c r a s s i f o l i a e ,
nova
M) D iv . E r in a c e o -R o sm a rin e a  (O .B olós 1968, su b  C is to -
R o sm arin ea , p ro  p a r t e )
25 : C l. O n o n id o -R o sm arin e tea  B r-.B l. 1947
2 5 .1 :  Ord. R o s m a r in e ta l ia  B r .B l .  1931
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2 5 .1 .1 :  A l. A p h y lla n t io n  B r .3 1 .(1 9 3 1 )1 9 3 7
2 5 .1 .1 a :  S u b a l. S a lv ie n io n  l a v a n d u l i f o l i a e  R iv .G o d .
& R iv .M a r t .  1968
-  A s. L in o - S a lv ie tu m  l a v a n d u l i f o l i a e  R iv .G o d . &
R iv .M a rt. 1968
-  As. S a tu re jo -E r in a c e e tu m  R iv .G od. & S or j a  1961
-  A s. G e n is to  h i s p a n ic a e - E r in a c e e tu m  i d .
-  A s. G e n is to  s c o r o i i - O n o n id e tu m  f r u t i c o s a e  Iz c o
1979
2 5 .1 .2 :  A l. R o sm a rin o -E r ic io n  B r .B l .  1931
2 5 .1 .2 a :  S u b a l. R o sm a rin o -E r ic e n io n  m u l t i f l o r a e ,  n o v a
-  As. E rico -T h y m elaee tu m  t i n c t o r i a e  ( B r .B l .& c o l .
1 9 3 5 )A .& 0 . B olós 1950
-  As. A n th y l l id o -C is te tu m  c l u s i i  B r .B l .  1935 
2 5 .1 .2 b :  S u b a l. R o sm a rin o -C is te n io n  c l u s i i ,  no v a
-  As. R osm arino -L inetum  s u f f r u t i c o s i  B r .B l .& c o l .
1935
-  As. C is to  c lu s i i-R o s ra a r in e tu m  R iv .M a r t .& Iz c o
1969
2 5 .2 :  O rd. G y p s o p h i le ta l i a  B e l lo t  1952
2 5 .2 .1 :  Al G y p so p h ilio n  h is p a n ic a e  R iv .G od . 1956
-  A s. O non idetum  t r i d e n t a t a e  B r . B l .& O .B o ló s  1957
N) D iv . Im p e ra to -T a m a ric e a  O .B olós 1968 
26: C l. N e r io -T a m a ric e te a  B r .B l .& 0 . B olós 1957 
2 6 .1 :  O rd. T a m a r ic e ta l i a ,  i d .
2 6 .1 .1 :  f a m a r ic io n  a f r i c a n a e ,  i d .
-  As. T am aricetum  g a l l i c a e ,  i d .
2 6 .1 .2 :  A l. N e r io n  o l e a n d r i  E ig  1946
-  As. R ubo-N erietum  o le a n d r i  O .B olós 1956 
2 6 .1 .3 :  A l. Im p e ra to - E r ia n th io n  B r .B l .& O .B o ló s 1957
-  A s. E q u i s e to - E r ia n th e tu m ,  i d .
0) D iv . Q u erco -F ag ea  (R iv .G od . 1 9 6 4 )Ja k u c s  1967
27 : C l. Q u e rc o -F a g e te a  B r .B l .  & V l ie g e r  1937
2 7 .1 :  O rd. Q u 'e rc e ta l ia  p u b e s c e n t is  B r .B l .  (1931)1932
2 7 .1 .1 :  A l. Q u erc io n  p u b e s c e n t i - p e t r a e a e  B r .B l .  1931
2 7 .1 .1 a :  S u b a l. A c e r i-Q u e rc e n io n  f a g in e a e  (R iv .G o d . 
R ig u a l & R iv .M a r t .  1959) R iv .M a r t. 1972
-  As. V io lo -Q u erce tu m  f a g in e a e  B r .B l .& O .B o lós 1950
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2 7 .2 :  O rd. Q u e r c e ta l i a  r o b o r i - p e t r a e a e  R .Tx. 1937
2 7 .2 .1 :  A l. Q u erc io n  r o b o r i - p y r e n a ic a e  3 r . 3 1 . , P . S i l v a
& R o z e ira  1956
2 7 .2 .1 a :  S u b a l. Q u erc io n  o y re n a ic a e  R i v . í l a r t . 1975
-  As. L uzu lo -Q uerce tum  o y re n a ic a e  R iv .M a r t .  1962 
2 7 .3 :  O rd. P o p u l e t a l i a  a lb a e  3 r .3 1 .  1931
2 7 .3 .1 :  A l. P o p u lio n  a lb a e  B r .B l .  1931
-  Com. de P o p u lu s  n i g r a
28: C l. S a l i c e t e a  p u rp u re a e  Moor 1958
2 8 .1 :  Ord. S a l i c e t a l i a  p u rp u re a e  Moor 1958
2 8 .1 .1 :  A l. S a l i c io n  t r i a n d r o - n e o t r i c h a e  B r .3 1 .&  O.Bolói
1957
-  As. S a lic e tu m  t r i a n d r o - e l e a g n i  R iv .M a rt. 1964
-  As. S a lic e tu m  a t r o c in e r e a e  R iv .M a rt. 1964
29: C l. R ham no-P runetea R iv .G od . & B o r ja  1961 
2 9 .1 :  Ord. P r u n e t a l i a  s p in o s a e  R .Tx. 1952
'2 9 .1 .1 :  A l. P ru n o -R u b io n  u lm i f o l i a e  O .B o ló s  1954
-  As. Rosetum m ic r a n th o - a g r e s t i s  R iv .M a r t .  & A rn á iz
1979
-  Com. de Rubus c a n e sc e n s
30: C l. T r i f o l i o - G e r a n ie t e a  s a n g a in e i  Th. M illle r  1961
3 0 .1 :  O rd. O r ig a n e ta l i a  Th. M tllle r  1961
3 0 .1 .1 :  A l. O rig a n io n  v i r e n t i a  R iv .M a r t .& O .B o ló s
1971 , in e d .
-  As. S a tu re jo -O r ig a n e tu m  v i r e n t i s  R iv .M a r t . ,  in e d .
P) D iv . P in o - J u n ip e re a  R iv .M a rt. 1973 
31: C l. P in o - J u n ip e r e te a  R iv .M a r t .  1964
3 1 .1 :  O rd. P i n o - J u n i p e r e t a l i a  R iv .M a rt. 1964
3 1 .1 .1 :  A l. J u n ip e r io n  t h u r i f e r a e  R iv .M a r t.  1969
-  As. J u n ip e re tu m  h e m is p h a e r i c o - th u r i f e r a e  R iv .M a r t .
1967
Q) D iv . O leo -Q u ercea  i l i c i s  O .B olós 1968
32: C l. Q u e rc e te a  i l i c i s  B r .B l .  1947
3 2 .1 :  O rd. Q u e r c e ta l i a  i l i c i s  B r .3 1 .(1 9 3 1 )1 9 3 6 , em.
R iv .M a r t .  1975
3 2 .1 .1 :  A l. Q u erc io n  i l i c i s  B r . B l . (1931)1936
3 2 .1 .1 a :  S u b a l Q u ercen io n  i l i c i s  (R iv .G od . 1959)
R iv .M a r t .  1974
389
-A s . V ibu rno -Q uerce tum  i l i c i s  (B r .B l .  1936)
R iv .M a r t .  1974
3 2 .1 .1 b :  S u b a l. Q u e rcen io n  r o tu n d i f o l i a e  R iv .G o d .1959
-  As. 3 u p le u ro  r ig id i - Q u e r c e tu m  r o t u n d i f o l i a e
(3 r .3 1 .&  O .B olós 19 5 7 )R iv .M a r t . in e d .
-  As. J u n ip e ro  th u r i f e r a e - Q u e r c e tu n  r o t u n d i f o l i a e
(R iv .G od . 1944) R iv .M a rt. in e d .
.2 :  O rd. P is ta c io - R h a m n e ta l ia  a l a t e r n i  R iv .M a r t .  1975
3 2 .2 .1 :  A l. Rham no-Q uercion c o c c i f e r a e  (R iv .G o d . 1964)
R iv .M a r t .  1974
3 2 .2 .1 a :  S u b a l R ham no-Q uercenion c o c c i f e r a e  R iv .M a r t .
1974
-  As. Rham no-Quercetum  c o c c i f e r a e  3 r .3 1 .  & O .B o lós
1957
-  As. B u x o -Ju n ip e re tu m  p h o e n ic e a e  R iv .M a r t .  1969
-  As. Rhamno l y c i o i d i - J u n i  p e r  e tura p h o e n ic e a e
R iv .M a r t .  & G .López 1976
-  As. H e d e ro -C y tise tu m  p a t e n t i s ,  nova 
3 2 .2 .1 b :  S u b a l. E r ic e n io n  a rb o re a e  R iv .M a r t .  1974
-  As. E r ic o  a rb o re a e -Q u e rc e tu m  c o c c i f e r a e ,  n o v a
5 .4 .  ESCgJSHAS DIKAMICOS Y CATENALES
F in a lm e n te ,  a  modo de s í n t e s i s  g r á f i c a ,  p re se n ta m o s , 
p o r  un  la d o ,u n a  s e r i e  de t r a n s e c c io n e s  de n u e s t r o  t e r r i ­
t o r i o ,  p a r a  que puedan s e r  a p r e c ia d a s  mas c la ra m e n te  l a s  
s e r i e s  de v e g e ta c ió n ;  y p o r  o t r o  unos c u a d ro s  s i n t é t i c o s ,  
que re c o g e n  l a s  id e a s  e x p u e s ta s  en e l  d e s a r r o l l o  de l o s  
ú l t im o s  a p a r ta d o s ,  r e p re s e n ta n d o  l a  d in á m ic a  d e  l a  vege­
t a c i ó n  en b a se  a  l o s  f a c t o r e s  e c o ló g ic o s  mas im p o r ta n te s .
Son l o s  s ig u i e n t e s  2
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1 s P te ro g o n io -P o ly p o d ie tu m  v u lg a r i s
2 : L uzulo-Q aercetum  p y re n a ic a e  ru b ie to su m
3 s E r ic o  s c o p a r ia e -A rc to s ta p h y l le tu m  a r c to s ta p h y l le to s u m
4 s E r ic o  s c o p a r ia e -A rc to s ta p h y l le tu m  c is te to s u ra  p o p u l i f o l i i
5 : E r ic o  s c o p a r ia e - A r c to s ta p h y l le tu m
c is te to s u m  l a d a n i f e r i
6 : E r ic o  a rb o re ae -Q u e rc e tu m  c o c c i f e r a e
7 s J u n ip e ro  th u r if e ra e -Q u e rc e tu m  r o tu n d i f o l i a e
a s p le n ie to s u m  o n o p te r id i s
8 : C h e ila n th e tu m  p te r id io id o - m a r a n ta e
a s p le n ie to s u m  s e p t e n t r i o n a l i s





1 : V io lo -Q u erce tu m  f a g in e a e
2 : J u n ip e r o  th u r i f e r a e -Q u e rc e tu m  r o t u n d i f o l i a e  s u b a s .
ju n ip e re to s u m  h e m isp h a e r ic a e
3 : B u p leu ro  r ig id i - Q u e r c e tu m  r o t u n d i f o l i a e  s u b a s .
rhanm etosum  i n f e c t o r i a e
4 : I d .  s u b a s , q u e rce to su m  r o t u n d i f o l i a e
T ra n s e c c io n e s  so b re  e l  r i o  O jos de Moya. A r r ib a  a  l a  a l t u r a  
d e l  p ic o  P e la d o . A bajo e n t r e  M ira  y e l  em balse  de C o n tr e r a s .
- * N
1 : Rham no-Q uercetum  c o c c i f e r a e  a m e la n c h ie re to su m
2 : B u x o -Ju n ip e re tu m  p h o e n ic e a e
3 : R ham no-Jun iperetum  p h o e n ic e a e  ty p icu m
4 s Rhamno-Quercetuxn c o c c i f e r a e  ty p icu m
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6 . RESUMEN Y CONCLUSIONES
Se h a  e s tu d i a d o  l a  f l o r a  y  v e g e t a c ió n  d e  l a s  m o n ta ñ a s  que 
l i m i t a n  p o r  e l  n o r t e  l a s  p r o v i n c i a s  d e  C uenca  y  V a le n c ia ,  -  
i n c l u i d a s  en  e l  nom bre g e n é r ic o  d e  s i e r r a s  d e  M ira  y  T a la -  
y u e l a s .
1 ) P a r a  e l l o  hem os r e p a s a d o  l o s  p r i n c i p a l e s  a s p e c t o s  geo 
g r á f i c o s  d e  l a  z o n a , d e s ta c a n d o  :
-  La e x i s t e n c i a  de u n  r e l i e v e  a c c id e n ta d o ,  co n  u n o s  1000  
m. d e  d e s n i v e l ,  d e s d e  l a s  c o t a s  mas b a j a s  (m enos d e  500 m .) 
a  l a s  mas e le v a d a s  (m as d e  1 .4 0 0  m .) .
-  Su l o c a l i z a c i ó n  e n t r e  d o s  r í o s ,  f u r i a  y O jo s  d e  M oya, 
que a b o ca n  p o r  e l  s u r  en  d o s  im p o r ta n te s  e m b a ls e s ,  e l  d e l  -  
G e n e ra l ís im o  y  e l  d e  C o n t r e r a s  r e s p e c t iv a m e n t e .
-  La p r e s e n c i a  d e  f r e c u e n t e s  a f l o r a m i e n t o s  r o c o s o s  t r i á -  
s i c o s  y  p a le o z o ic o s ,  d e  n a t u r a l e z a  s i l í c i c a ,  j u n t o  con  l o s ,  
m as h a b i t u a l e s  en  e l  p a i s a j e  d e  e s t a s  c o m a rc a s , j u r á s i c o s  y 
c r e t á c i c o s ,  de  n a t u r a l e z  c a l i z a .
-  Un c l im a  que p a s a  d e  t e m p la d o - c á l id o  s u b l i t o r a l ,  en —  
l a s  á r e a s  mas o r i e n t a l e s ,  a  t e m p l a d o - f r í o  s u b c o n t i n e n t a l  en  
l a s  á r e a s  o c c i d e n t a l e s ;  y  d e  s e c o  en  l a  p e r i f e r i a  a  subhúm e 
do en l a s  p a r t e s  e le v a d a s  e i n t e r i o r e s  d e  l a  s i e r r a .
2 ) D esp u és  hem os d ad o  u n  r e p a s o  a  l a  l i s t a  d e  e s p e c i e s  -  
v e g e t a l e s  r e c o l e c t a d a s ;  o b s e rv á n d o s e  u n  n u t r i d o  g ru p o  d e  —  
e l l a s  que r e s u l t a b a n  p r á c t i c a m e n te  d e s c o n o c id a s  en  l a  p ro ­
v i n c i a  o r e g ió n  d e  V a le n c ia ,  o b ie n  en  C u en ca .
Tam bién hemos in d ic a d o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  d i f e r e n ­
t e s  e le m e n to s  f l o r í s t i c o s ;  d e s ta c a n d o  e l  a l t o  p o r c e n t a j e  d e  
e s p e c i e s  e u r o s i b e r i a n a s ,  t r a s  l a s  m e d i t e r r á n e a s  y  m e d i t e r r á  
n e o  i r a n o - t u r a n i a n a s ,  m a y o r i t a r i a s  como p o d r í a  s u p o n e r s e ;  y 
l a  im p o r ta n c ia  d e l  e le m e n to  en d ém ico  i b é r i c o  e ib e r o - m o g r e -  
b in o .
3 ) E n t r e  l o s  a s p e c to s  f i t o g e o g r á f i c o s  hem os d e s ta c a d o  :
-  La s i t u a c i ó n  d e  l a  z o n a  en  e l  p i s o  b i o c l i m á t i c o  mesóme 
d i t e r r á n e o ,  e x c e p to  l a s  á r e a s  mas e le v a d a s  e i n t e r i o r e s , q u e  
s e  s i t ú a n  en  e l  s u p r a m e d i t e r r á n e o .
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-  Su. i n c l u s i ó n  en  l a  p r o v i n c i a  c o r o l ó g i c a  C a s t e l l a n o -  
M a e s tra z g o -M a n c h e g a ,' s e c t o r e s  M anchego p o r  e l  s u r  y  M aes- 
t r á c e n s e  e l  r e s t o ,  e x c e p to  l a s  á r e a s  b a j a s  d e  l o s  v a l l e s  d e  
l o s  r í o s ,  que- q u ed an  i n c l u i d a s  en  l a  p r o v i n c i a  V a le n c ia n o -  
C a t a l a n o - P r o v e n z a l - B a le a r ,  s e c t o r  V a le n c ia n o - T a r r a c o n e n s e .
-  La p r e s e n c i a  d e  c u a t r o  t e r r i t o r i o s  c l i m á c i c o s ,  d e  l o s  
que r e s u l t a  p re d o m in a n te  e l  d e l  Q u e rc io n  i l i c i s ,  co n  l o s  do 
m in io s  c l im á c ic o s  d e l  B u p le u ro  r i g i d i - Q u e r c e tu m  r o t u n d i f o -  
l i a e  y J u n íp e r o  t h u r i f e r a e - Q u e r c e tu m  r o t u n d i f o l i a e .  D esp u és 
e l  d e l  Q u e rc io n  p u b e s c e n t i - p e t a e a e ,  con  e l  t e r r i t o r i o  d e l  
V io lo -Q u e rc e tu m  f a g i n e a e ;  m as l o s  d e l  Q u e rc io n  r o b o r i - p y r e -  
n a i c a e ,  con  e l  t e r r i t o r i o  d e l  L u z u lo -Q u e rc e tu m  p y r e n a ic a e ,  
y  d e l  J u n i p e r i o n  t h u r i f e r a e ,  con  e l  d e l  J u n ip e r e tu m  h e m is -  
p h a e r i c o - t h u r i f e r a e ;  ambos d e  r e d u c id a  e x t e n s i ó n .
4) En e l  e s t u d i o  f i t o s o c i o l ó g i c o  hem os r e p a s a d o  l a s  comu 
n id a d e s  d e t e c t a d a s ,  que h an  r e s u l t a d o  p e r t e n e c i e n t e s  a  32 -  
c l a s e s  s o c i o l ó g i c a s  ( i n c l u i b l e s  en 16 d i v i s i o n e s ) ;  h a c ie n d o  
s e  con  e l l a s  87 c u a d r o s ,  r e f e r i d o s  a  a s o c i a c i o n e s  y a  d e s c r i  
t a s  o n u e v a s ,  o b i e n  co m u n id ad es  p r o v i s i o n a l e s ,  de  l a s  que 
s e  d i s p o n í a  de mas d e  u n  i n v e n t a r i o .
Se p ro p o n e n  como n u e v a s  9 a s o c i a c io n e s  y 29 s u b a s o c ia c io  
n e s  ( e x c l u i d a s  l a s  t í p i c a s  d e  l a s  a n t e r i o r e s ) ,  a s í  como a l ­
g u n o s  s in t á x o n e s  d e  ra n g o  s u p e r i o r .
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I I I .  C la s s e  C h e n o p o d ie te a  B r .B l .  1952 ( l e p a r t i e ) .  D o c .P h y - 
t o s o c .  1 1 :3 7 -4 1 .
-  I d .  & 0 .  B o ló s  -1 9 5 0 -  A perpu  d e s  g ro u p e m e n ts  v é g é ta u x  
d e s  m o n ta g n e s  t a r r a g o n n a i s e s .  C o l l .B o t .  2 :3 0 3 -3 4 2 .
-  I d .  & i d .  - 1 9 5 7 -  L es g ro u p e m e n ts  v é g é ta u x  du  b a s s i n  mo 
y e n  d e  l* E b re  e t  l e u r  dynam ism e. A n .E s t .E x p .A u la  D e i 5 ( 1 - 4 )  
Z a ra g o z a .
-  I d . ,  A. P i n t o  d a  S i l v a  & A. R o z e i r a  - 1 9 6 4 -  L an d es  h  —  
c i s t e s  e t  e r i c a c é e s .  A g ro n .L u s . 2 3 ( 4 ) s229-313*
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-  3 ru g u .e s , M. -1 9 7 8 -  F l o r a  b r i o l ó g i c a  d e  l o s  e s t r a t o s  -  
d e l  B u n d s a n d s te in  d e  l a  C o r d i l l e r a  C o s te r o - C a ta la n a .  R ev. 
B ry o l .  L ic h e n o l .  4 -4 :1 4 9 -2 0 1 .
-  C a d e v a l l ,  J .  & c o l .  -1 9 1 3  a  1937 -  F l o r a  d e  C a ta lu n y a .
Y Tom os.
-  Cám ara N iñ o , F . - 1 9 4 6 -  P l a n t a s  de  l o s  t e r r e n o s  s e c o s  
d e  A rag ó n . A n a l .J a r d .B o t .M a d r id  7 1 :3 7 1 -3 9 6 .
-  Cam us, E .G . <5b A.Camus -1 9 2 1  a  1 9 2 9 - I c o n o g r a p h ie  d e s  
O rc h id é e s  d fB urope e t  du  B a s s in  M é d i t e t t a n é e n .  P a r i s .
-  C a s a re s  G i l ,  A. -1 9 1 9 -  F l o r a  I b é r i c a .  H e p á t i c a s .  Mus. 
N a c .C ie n .N a t . M a d r id .
-  I d .  - 1 9 3 2 -  F l o r a  I b é r i c a .  M usgos. 1^ P a r t e .  M us.N ac. 
C ie n .H a t .  M ad rid .
-  C a s a s , C . , E. F u e r t e s  & J .  V aro -1 9 7 6 -  A p o r ta c io n e s  a l  
c o n o c im ie n to  d e  l a  f l o r a  b r i o l ó g i c a  e s p a ñ o la .  N o tu la  I I I .  
M usgos y h e p á t i c a s  d e  l o s  a l r e d e d o r e s  d e  T i t a g u a s .  A n a l. 
I n s t .B o t .C a v .  3 3 :1 3 9 -1 5 2 .
-  C a v a n i l l e s ,  A .J .  - 1 9 5 8 -  O b s e rv a c io n e s  s o b r e  l a  E is to * - 
r i a  N a t u r a l ,  G e o g r a f ía ,  A g r i c u l t u r a ,  p o b la c ió n  y f r u t o s  d e l  
Reyno d e  V a le n c ia .  2* Ed. Z a ra g o z a .
-  C e b a l lo s ,  L. & J .  R u iz  d e  l a  T o r re  - 1 9 7 1 -  A rb o le s  y  a r  
b u s to s  d e  l a  E sp a ñ a  p e n i n s u l a r .  I n s t . F o r . I n s v . E x p .  M a d r id .
-  C o s ta ,  M. -1 9 7 2 -  La v e g e ta c ió n  d e  l o s  e n c la v e s  s i l í c e o s  
d e l  c e r r o  B u ta r ró n  (M a d r id ) .  A n a l . I n s t .B o t .C a v .  2 9 :1 0 9 -1 2 2 .
-  I d .  - 1 9 7 3 -  D a to s  e c o ló g ic o s  y  f i t o s o c i o l ó g i c o s  s o b r e  -  
l o s  e s p á r t a l e s  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  M ad rid . A n a l . I n s t .B o t .C a v .  
3 0 :2 2 5 -2 3 4 .
-  I d .  - 1 9 7 4 -  E s tu d io  f i t o s o c i o l ó g i c o  d e  l o s  m a t o r r a l e s  -  
d e  l a  p r o v i n c i a  d e  M a d rid . A n a l . I n s t .B o t .C a v .  3 1 ( 1 ) 1225-315*
-  I d .  -1 9 7 4 -  Le dynam ism e d e  l ' I l i c i - F a g i o n  e t  d u  Q uer­
c io n  p y r e n a ic a e  d a n s  l a  C o r d i l l e r e  C é n t r a l e  (E s p a g n e ) .  C o l l
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P h y to s . 3 :1 6 1 -1 6 6 .
-  I d .  - 1 9 7 5 -  S o b re  l a  v e g e ta c ió n  n i t r ó f i l a  v iv a z  d e  l a  
p r o v i n c i a  d e  M adrid  ( A r te m is io - S a n to l in e tu m  r o s m a r i n i f o l i a e )  
A n a l . I n s t .B o t .C a v .  3 2 :1 0 9 3 -1 0 9 8 .
-  C o s te ,  H. -1 9 0 0  a  1 9 0 6 - F lo r e  d e s c r i p t i v e  e t  i l l u s t r é e  
d e  l a  F r a n c e ,  d e  l a  C o rsé  e t  d e s  c o n t r é e s  l i m i t r o p h e s .  L ib . 
S c ie n t .T e c h .
-  C h a rp in ,  A. & J .  F e rn á n d e z  C asas  - 1 9 7 5 -  P l a n t a e  p e r  —  
G ra n a te n s e  Regnum e t  c o n f i n i a  l e c t a e .  C a n d o l le a  3 0 :4 3 - 6 1 .
-  C h e v a s s u t ,  G. & P . Q u é ze l -1 9 5 6 -  C o n t r ib u t io n  h  l * e t u -  
d e  d e s  g ro u p e m e n ts  v é g é ta u x  d e s  m a re s  a  I s o e t e s  v e l a t a  e t  -  
d e s  d e p r e s s io n s  h u m id es  h  I s o e t e s  h y s t r i x  en  A f r iq u e  du  Roid 
B u l l .S o c .H i s t .N a t .A f r .N .  4 7 :5 9 -7 3 *
-  D a g e t ,  P . - 1 9 7 7 -  Le b io c l im a t  m é d i te r r a n é e n  : c a r a c t e ­
r e s  g é n é r a u x , m odes d e  c a r a c t e r i s a t i o n .  V e g e ta t io  3 4 ( l ) : l - 2 0
-  D u p o n t, P . - 1 9 6 2 -  La F l o r e  a t l a n t i q u e  e u ro p é e n n e . In tro  
d u c t i o n  á  l * é t u d e  du  s e c t e u r  I b e r o - A t l a n t i q u e .  D o c .C a r t .P r .  
V eg. T o u lo u s e . F a c .S c i e n c e s .
-  E l i a s  C a s t i l l o ,  F .  & R. G im énez O r t i z  -1 9 6 6 -  E vapo trarB  
p i r a c i o n e s  p o t e n c i a l e s  y  b a la n c e s  d e  a g u a  en  E s p a ñ a . Mapa -  
A g ro n .N a c . M a d rid .
-  E s te v e  C hueca , F . -1 9 7 2 -  V e g e ta c ió n  y  F l o r a  d e  l a s  r e ­
g io n e s  C e n t r a l  y  M e r id io n a l  d e  l a  p r o v i n c i a  de  M u rc ia . Cen. 
E d a f .B io l .A p i .S e g u r a .  M u rc ia .
-  F a v a r g e r ,  C. -1 9 7 1 -  R e l a t i o n s  e n t r e  l a  f l o r e  m é d i t e r r a  
n é e n n e  e t  c e l l e  d e s  e n c la v e s  h v é g é t a t i o n  s u b m é d i te r r a n é e n -  
n e  d * E u ro p e  C é n t r a l e .  B o i s s i e r a  1 9 :1 4 9 -1 6 8 .
-  F e rn á n d e z  C a s a s , J .  - 1 9 7 2 -  R o ta s  f i t o s o c i o l ó g i c a s  b re ­
v e s .  I I .  T r a b .D e p .B o t .U n iv .G ra n a d a  1 :2 1 - 5 7 .
4 0 4
-  P o n t Q uer, P . - 1 9 4 9 -  A c e rc a  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  a lg u n a s  
p l a n t a s  a t l á n t i c a s  y s u b a t l á n t i c a s  en  C a ta lu n a .  P o r t .A c t a  
B i o l . , s e r .  3 :8 7 - 9 6 .
-  I d .  -1 9 5 3 -  G e o g r a f ía  B o tá n ic a  de  l a  P e n ín s u l a  I b é r i c a .  
G e o g r .U n iv . V id a l  de  l a  B la n c h . 3 a r c e lo n a
-  I d .  -1 9 5 3 -  D ic c io n a r io  d e  B o tá n ic a .  Ed. L a b o r .
-  F o u m i e r ,  P . - 1 9 6 1 -  L es q u a t r e  f l o r e s  d e  F r a n c e .  P .L e -  
c h e v a l i e r  Ed. P a r i s .
-  G a u ssen , H. - 1 9 6 8 -  L es Í n d i c e s  x é ro th e rm iq u e  ey  h y g r o -  
th e rm iq u e  en P e n ín s u la  I b e r i q u e  e t  en  A f r iq u e  d u  N o rd , p a r -  
t i e  NW. C o l l .B o t .  V I I : 4 9 9 -5 0 4 .
-  G u in e a , E. -1 9 5 4 -  C i s t á c e a s  e s p a ñ o la s  con  e x c lu s ió n  d e l  
g é n e ro  C i s t u s .  I n s t . F o r . I n v . E x p .  n2 7 1 . M a d r id .
-  I d .  -1 9 6 3 -  E l  g é n e ro  B i s c u t e l l a .  A n a l . I n s t . 3 o t . C av. 21 
3 8 9 -4 0 5 .
-  I d .  - 1 9 7 0 -  De F l o r a  H is p á n ic a  I c o n o g r a p h ia  s e l e c t a .  —  
B r a s s i c a c e a e .  B o l .R .S o c .E s p .H i s t .N a t .  6 8 :9 1 -1 0 0 .
-  G u in o c h e t ,  M. -1 9 7 0 -  C ié  d e s  c l a s s e s ,  o r d r e s ,  e t  a l l i a n  
c e s  p h y to s o c io lo g iq u e s  d e  l a  F r a n c e .  N a tu r .M o n s p .s é r .B o t . -  
F a s e .  2 1 :7 9 -1 1 9 .
-  I d .  - 1 9 7 7 -  C o n t r ib u t io n  á  l a  s y s té m a t iq u e  d e s  p e lo u s e s  
t h e r o p h y t iq u e s  du  Nord d e  l a  T u n i s ie  e t  d e  l * A l g e r i e .  C o l l .  . 
P h y to s .  V I :1 - 2 1 .
-  I d .  & R. V ilm o r in  -1 9 7 3  a  1 9 7 3 - F l o r e  d e  F r a n c e .  T í a  
I I I .  Ed. du  C .N .R .3 . ,  P a r i s .
-  Heywood, V.H. - 1 9 5 3 -  E l c o n c e p to  d e  a s o c i a c i ó n  en  l a s  
co m u n id ad es  r u p í c o l a s .  A n a l . I n s t .B o t .C a v .  1 1 :4 6 3 -4 8 1 .
-  I .G .M .E . -1 9 7 3  a  1 9 7 5 - Mapa G e o ló g ic o  d e  E sp a ñ a , E. 1 : 
5 0 .0 0 0 . H o ja s  6 3 7 , 6 3 8 , 6 6 5 , 6 6 6 . M a d rid .
4 0 5
-  I z c o ,  J .  - 1 9 6 9 -  I n t r o g r e s i ó n  f i t o c l i m á t i c a  l e v a n t i n a  
en  l a  M e se ta  d e  C a s t i l l a  l a  llu e v a , M o n it.F a rra . n2 1956 : 
4 0 5 -4 1 1 .
-  I d .  - 1 9 7 0 -  E le m e n to s  y  co m u n id ad es  t é r m ic o - m e d i t e r r á n e  
o s  en  l a  p l a n i c i e  c a r n e t a n a .  A n a l . I n s t .B o t .C a v .  2 6 :8 9 -1 0 2 .
-  I d .  -1 9 7 2 -  C o s c o ja r e s ,  r o m e r a le s  y  t o m i l l a r e s  d e  l a  
p r o v i n c i a  d e  M a d r id . A n a l . I n s t .B o t .C a v .  2 9 :7 1 -1 0 8 .
-  I d .  -1 9 7 5 -  A s p e c to s  d in á m ic o s  s o b re  l o s  p a s t i z a l e s  t e -  
r o f í t i c o s  m e d i te r r á n e o s  de  l a  p r o v i n c i a  de  M a d r id . A n a l . I n s .  
B o t.C a v . 5 0 :2 1 5 -2 2 3 .
-  I d .  - 1 9 7 4 -  P a s t i z a l e s  t e r o f í t i c o s  de  l a  p r o v i n c i a  d e  -  
M a d r id . T h e ro -B ra c h y p o d io n  y S e d o -C te n o p s io n . A n a l . I n s t .B o t .  
C av. 3 1 :2 0 9 -2 2 4 .
-  I d .  -1 9 7 5 -  I n f l u e n c e  d u  s u b s t r a t  d a n s  l a  c o m p o s i t io n  -  
f l o r i s t i q u e  d e s  T h e r o - B r a c h y p o d ie te a .  C o l l . I n t .  du  C .N .R .S . 
F 1 . B a s s . Med:4 4 7 -4 5 6 .
-  I d .  -1 9 7 5 -  L as co m u n id ad es  v e g e t a l e s  d e l  D ip lo t a x id io n  
e r u c o i d i s  d e l  c e n t r o  de  E sp a ñ a . D o c .P h y to s . 9 /1 4 :1 3 9 - 1 4 4 .
-  I d .  -1 9 7 9 -  N uevos s in t á x o n e s  y  o rd e n a c ió n  s in ta x o n ó m i-  
c a  d e l  ó rd e n  R o s m a r in e ta l i a  en  E sp a ñ a . D o c .P h y to s .4 :4 7 5 -4 8 5 .
-  I d .  & 3 . C i r u ja n o  - 1 9 7 5 -  V e g e ta c ió n  h a l ó f i l a  d e  l a  Me­
s e t a  s u r  d e  E sp a ñ a . C o l l .P h y to s .  4 :9 9 -1 1 4 .
-  J a l a s ,  J .  & J .  Suom inen -1 9 7 2 -  A t la s  F l o r a e  E u ro p a e a e .
I .  P t e r i d o p h y t a .  H e l s i n k i .
-  J o v e t ,  P . & R. V ilm o r in  -1 9 7 2  a  1 9 7 5 - F l o r e  d e  F ra n c e  
d e  l 'A b b é  C o s te .  S u p p le m e n ts  1 e r , 2n<* e t  3 e * P a r i s .
-  K e rg u é le n ,’ M. - 1 9 7 5 -  L es G ram ineae  (P o a c e a e )  d e  l a  F io  
r e  f r a n p a i s e ,  e s s a i  d e  m ise  a u  p o in t  ta x o n o m iq u e  e t  nom en- 
c l a t u r a l e .  L e je u n ia ,  s e r  2 , 7 5 :1 -3 4 3 .
4 0 6
-  L a p ra z ,  G. -1 9 7 2  y 1 9 7 6 -  R echerch .es  p h y to s o c io lo g iq u e s  
en  C a ta lo g n e .  C o l l .B o t .  V I I I : 5 -6 1 ; X :2 0 5 -2 7 9 .
-  L á z a ro  I b l z a ,  B. - 1 9 0 7 -  Com pendio de  l a  F l o r a  E s p a ñ o la .  
M a d r id .
-  L o i s e l ,  R. - 1 9 7 0 -  C o n t r ib u t io n  á  l ' é t u d e  d e s  g ro u p e  -
m e n ts  r a p i c o l e s  c a l c ip h u g u e s .  A n a l . I n s t .B o t .C a v .  2 6 :1 6 5 -1 9 6 .
-  I d .  - 1 9 7 1 -  C o n t r ib u t io n  h  l ' é t u d e  d e s  c i s t a i e s  c a l c i -  
phugu.es d e  P ro v e n c e . A n n .U n iv . P ro v . 4 -6 :6 3 -8 1 .
-  I d .  - 1 9 7 8 -  P h y to s o c io lo g ie  ey  p h y to g é o g r a p h ie .  S i g n i f i  
c a t i ó n  p h y to g é o g ra p h iq u e  d u  s u d - e s t  m é d i te r r a n é e n  c o n t in e n ­
t a l  f r a n p a i s .  D o c .P h y to s . 1 1 :3 0 1 -3 1 4 .
-  L ópez G o n z á le z , G. -1 9 7 5 -  T áxones o r ó f i l o s  h é t i c o s  y -  
b é t i c o - r i f e ñ o s  en  l a  p r o v i n c i a  de  C uenca . A n a l . I n s t . B o t. Cav. 
3 2 ( 1 ) :2 0 7 - 2 1 4 .
-  I d .  - 1 9 7 5 -  A p o r ta c io n e s  a  l a  f l o r a  d e  l a  p r o v i n c i a  de  
C u en ca . N o ta  I .  A n a l . I n s t . B o t . Cav. 3 2 ( 2 ) :2 8 1 - 2 9 2 .
-  I d .  - 1 9 7 6 -  C o n t r ib u c ió n  a l  e s t u d i o  f i t o s o c i o l ó g i c o  d e  
l a  S e r r a n í a  de C u e n c a .I .  A n a l . I n s t .B o t .C a v .  3 5 :5 - 8 7 .
-  I d .  - 1 9 7 8 -  I d .  I I .  A n a l . I n s t .B o t .C a v .  3 4 ( 2 ) :5 9 7 - 7 0 2 .
-  I d .  -1 9 8 0 -  L au n aea  f r a g i l i s  (A sso )P a u , nom bre c o r r e c t o  
p a r a  l a  L. r e s e d i f o l i a  a u c t .  p l . , non  ( L .) K u n tz e .  A n a l . J a r .  
B o t.M a d r id  3 6 :1 3 5 -1 3 8 .
-  I d .  & G. M oreno -1 9 7 6 -  A p o r ta c io n e s  a  l a  f l o r a  d e  l a  -  
p r o v i n c i a  d e  C u en ca . N o ta  I I .  T áxones l e v a n t i n o s  y m e d i t e r r á  
n e o - t e r m ó f i l o s .  A c ta  B o t.M a la c . 2 :5 1 - 5 8 .
-  M a ir e ,  R. -1 9 5 2  a  1 9 7 7 -  F lo r e  d e  l* A f r iq u e  du  N o rd .
T. I-X IV ; Ed. ? .L e c h e v a l i e r ,  P a r i s .
-  M a n sa n e t, J .  & G. M ateo  -1 9 7 8 -  S o b re  l a  v e g e ta c ió n  de
l a  c l a s e  I s o e to - N a n o ju n c e te a  en l a  p r o v i n c i a  d e  V a le n c ia .
A n a l . I n s t .B o t .C a v .  3 5 :2 1 9 -2 2 3 .
4 0 7
-  M a r t ín  B o la ñ o s , M & E. G u in ea  - 1 9 4 9 -  J a r a l e s  y  j a r a s .
( C i s t o g r a f í a  h i s p á n i c a ) . I n s t . F o r . I n v . E x p .  M a d r id .
-  M asa ch s , Y. - 1 9 5 4 -  E sp añ a  : G e o g r a f ía  F í s i c a .  E l C lim a. 
L as a g u a s .  En G e o g r a f ía  d e  E sp a ñ a  y  P o r t u g a l .  Ed. M o n tan e r 
y  Simó S .A . , B a r c e lo n a .
-  M ayor, M. - 1 9 6 4 -  E s p e c ie s  p i r e n a i c a s  en  e l  tra m o  o r i e n  
t a l  d e l  S is te m a  C e n t r a l .  A n a l . I n s t .B o t .C a v .  2 2 :4 0 9 -4 2 0 .
-  I d .  - 1 9 6 8 -  A n a lo g ía s  f l o r í s t i c a s  y  f i t o s o c i o l ó g i c a s  en  
t r e  l a s  s i e r r a s  d e  G údar y  P e l a .  C o l l .B o t .  Y I I ( 2 ) :7 6 7 - 7 7 9 .
-  I d .  & T .E . D ía z  - 1 9 7 7 -  S í n t e s i s  d e  l a  v e g e t a c ió n  a s t u ­
r i a n a .  D o c .P h y to s . 1 :1 5 9 -1 7 3 .
-  M o l in i e r ,  R. -1 9 6 8 -  Le dynam ism e de  l a  v é g é t a t i o n  p ro ­
v e n í a l e .  C o l l .B o t .  V I I : 8 1 7 -8 4 4 .
-  M o n ts e r r a t ,  P . - 1 9 6 0 -  E l M esobrom ion p r e p i r e n a i c o .  An. 
I n s t .B o t .C a v .  1 8 :2 9 5 -3 0 4 .
-  I d .  - 1 9 6 6 -  V e g e ta c ió n  d e  l a  c u e n c a  d e l  E b ro . P .C e n .P i r .  
B io l .E x p .  1 ( 5 ) :1 - 2 2
-  I d .  -1 9 7 5 -  E n c la v e s  f l o r í s t i c o s  m e d i t e r r á n e o s  en  e l  P i  
r i n e o .  I .C e n t .R .S o c .E s p .H I s t . í T a t .  2 :3 6 3 -3 7 0 .
-  I d .  & L . V i l l a r  -1 9 7 2 -  E l  endem ism o i b é r i c o .  A s p e c to s  
e c o ló g ic o s  y f i t o t o p o g r á f i c o s .  B o l .S o c .3 r o t .  4 6 :5 0 3 -5 2 7 .
-  O zenda , P . - 1 9 7 5 -  L es l i m i t e s  d e  l a  v é g é t a t i o n  m é d i te -  
r r a n é e n n e  en  m o n tagne  en  r e l a t i o n  a v ec  l e  p r o j e t  d e  F l o r a  -  
M e d i t e r r á n e a .  C o l l . I n t . C . N . R . S . , F l .B a s .M e d i t .  :3 3 5 -3 4 3 *
-  P é r e z  C h isc a n o , J . L .  - 1 9 7 6 -  C h a r n e c a le s  y  m a d ro ñ a le s  
d e l  n o r e s t e  de  l a  p r o v i n c i a  d e  B a d a jo z . A n a l . I n s t .B o t .C a v .  
3 3 :2 1 9 -2 3 8 .
-  P é r e z  P u c h a l ,  P . - 1 9 6 7 -  Los e m b a lse s  y  e l  ré g im e n  de  
l o s  r í o s  v a l e n c i a n o s .  E s t .G e o g r .  2 8 :1 4 9 -1 9 6 .
4 0 8
-  P i t a  C a r p e n te r ,  A. -1 9 6 8 -  C lim a y v e g e ta c ió n  a r b ó r e a ;  
a p l i c a c i o n e s  a  l a  p e n í n s u l a  I b é r i c a .  S e rv .M e t.N a c . 48 .
-  P o i r i o n ,  L . & M. B a rb e ro  - 1 9 6 5 -  G roupem en ts  h  I s o e t e s  
v e l a t a  A .B rau n  ( I . v a r i a b i l i s  Le G rand) B u l l .S o c .B o t .F r .  112 
4 3 6 -4 4 1 .
-  Q u é z e l ,  P . - 1 9 5 3 -  C o n t r ib u t io n  á  l !é tu d e  p h y to s o c i o lo -  
g iq u e  e t  g é o b o ta n iq u e  d e  l a  S i e r r a  N evada. Mem. S o c . B r o t .  9 : 
1 - 7 6 .
-  I d .  - 1 9 5 6 -  C o n t r ib u t io n  h l * e tu d e  d e s  f o r é t s  d e  C h in e s  
á  f e u i l l e s  c a d u q u e s  d * A lg é r ie .  M e m .S o c .H is t .N a t. A f r .N o r d .  n 2 
1 , n o u v . s e r i e .
-  I d .  - 1 9 5 7 -  P e u p le m e n t v é g é t a l  d e s  h a u t e s  m o n ta g n e s  de 
1* A f r iq u e  du  N ord . Ed. P .L e c h e v a l i e r ,  P a r i s .
-  I d .  & S. S a n ta  -1 9 6 2 , 6 3 -  N o u v e lle  F l o r e  de  l 'A l g é r i e  
e t  d e s  r é g io n s  d é s e r t i q u e s  m e r i d i o n a l e s .  E d .C .N .R .S .P a r i s .
-  R ig u a l ,  A. - 1 9 7 2 -  F l o r a  y  v e g e ta c ió n  d e  l a  p r o v i n c i a  -  
d e  A l i c a n t e .  I n s t . E s t . A l i e . , A l i c a n t e .
-  I d . ,  F .  E s te v e  & S. R iv a s  Goday - 1 9 6 2 -  C o n tr ib u c ió n  a l  
e s t u d i o  d e  l a  A s p l e n i e t e a  r u p e s t r i s  de  l a  r e g ió n  s u d - o r i e n -  
t a l  de  E sp a ñ a . A n a l . I n s t .B o t .C a v .  2 0 :1 2 9 -1 5 8 .
-  R iv a s  G oday, S. - 1 9 4 9 -  P r o y e c to  d e  n u e v a s  a l i a n z a s  de 
l a  c l a s e  C i s t o - L a v a n d u le te a .  B o l .R .S o c .E s p .H i s t .N a t . ; Tomo 
e x t r a o r d .  2 5 1 - 2 5 9 .
-  I d .  & c o l .  - 1 9 5 3 -  A lg u n as  a s o c i a c io n e s  de l a  s i e r r a  de  
C a l lo s a  d e  S e g u ra  y  c o n s id e r a c io n e s  a c e r c a  d e  l a  P o t e n t i l l e  
t a l i a  m e d i t e r r á n e a .  A n a l .J a r d .B o t .M a d r id  1 2 :4 6 9 -5 0 0 .
-  I d .  - 1 9 5 4 -  I s l a s  a t l á n t i c a s  en  p le n o  d o m in io  d e  f l o r a  
m e d i t e r r á n e o .  A n .R .A cad .F a rm . 2 0 :4 0 5 -4 1 2 .
-  I d .  - 1 9 5 5 -  Los g ra d o s  d e  v e g e ta c ió n  d e  l a  P e n ín s u l a  —  
I b é r i c a .  A n a l . I n s t .B o t .C a v .  1 3 :2 6 9 -3 3 1 .
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-  I d .  -1 9 5 5 -  A p o r ta c io n e s  a  l a  f i t o s o c i o l o g í a  h i s p á n i c a .
I .  A n a l . I n s t .B o t .C a v .  1 3 :3 3 5 -4 2 2 .
-  I d .  -1 9 5 6 -  A p o r ta c io n e s  a  l a  f i t o s o c i o l o g í a  h i s p á n i c a .
I I .  C om unidades g i p s ó f i t a s  d e l  C y  SE d e  E sp a ñ a . A n a l . I n s t .  
B o t.C a v . 1 4 :4 5 3 -5 0 0 .
-  I d .  -1 9 5 7 -  N uevos ó rd e n e s  y  a l i a n z a s  d e  H e l ia n th e m e te a  
a n n u a  B r . - B l .  A n a l . I n s t .B o t .C a v .  1 5 :5 3 9 -6 5 1 .
-  I d .  -1 9 5 3 -  B ase s  e c o ló g i c a s  y e s t a d í s t i c a s  de  l a  P i t o -  
s o c i o l o g í a .  A n a l.R .A c a d .F a rm . 2 4 :1 9 1 -2 1 0 .
-  I d .  - 1 9 5 9 -  C o n t r ib u c ió n  a l  e s t u d i o  d e  l a  Q u e rc e te a  i l i  
c i s  h i s p á n i c a .  A n a l . I n s t .B o t .C a v .  1 8 ( 2 ) :2 8 5 - 4 0 6 .
-  I d .  -1 9 6 1 -  l o s  c o m p le jo s  c l i m á t i c o s  en  l a  c a r t o g r a f í a  
de  l a  v e g e t a c ió n .  B o l . R . S o c . E s p . H i s t . N a t . ( B i o l . ) 5 9 :6 5 -7 2 .
-  I d .  - 1 9 6 4 -  V e g e ta c ió n  y F l ó r u l a  d e  l a  c u e n c a  e x tre m e ñ a  
d e l  G u a d ia n a . P u b l .E x c m a .D ip .P ro v .B a d a jo z .
-  I d .  -1 9 6 8 -  A lg u n as  n o v e d a d e s  f i t o s o c i o l ó g i c a s  d e  E spa­
ñ a  m e r id io n a l .  C o l l . B o t . V I I : 9 9 7 -1 0 3 1 -
-  I d .  - 1 9 7 0 -  R e v is ió n  d e  l a s  co m u n id ad es  h i s p a n a s  d e  l a  
c l a s e  I s o e to - N a n o ju n c e te a .  A n a l . I n s t .B o t .C a v .  2 7 :2 2 5 -2 7 6 .
-  I d .  & J .  B o r ja  - 1 9 6 1 -  E s tu d io  d e  l a  v e g e ta c ió n  y f l ó r u  
l a  d e l  m a c iz o  d e  G iidar y  J a v a la m b r e .  A n a l . I n s t .B o t .C a v .  19 : 
1 -5 5 0 .
-  I d .  & E. F e rn á n d e z  G a lia n o  -1 9 5 0 -  P r e c l ím a x  y  p o s t c l í ­
max d e  o r ig e n  e d á f i c o .  A n a l .J a r d .B o t .M a d r id  X ( l ) :4 5 5 -5 1 7 .
-  I d .  & M. L a d e ro  - 1 9 7 0 -  P a s t i z a l e s  c e s p i t o s o s  d e  P oa b o l 
b o s a  L . O r ig e n , s u c e s ió n  y  s i s t e m á t i c a .  A n a l.R .A c a d .F a rm .
3 6 ( 2 ) :1 3 9 - 1 8 1 .
-  I d .  & 3 . R iv a s - M a r t ín e z  - 1 9 6 3 -  E s tu d io  y  c l a s i f i c a c i ó n  
d e  l o s  p a s t i z a l e s  e s p a ñ o le s .  P u b l .M in .A g r . ; M a d r id .
410
-  R iv a s  Goday, S. & S. R iv a s - M a r t ín e z  -1 9 6 8 -  M a to r r a l e s  
y t o m i l l a r e s  de  l a  P e n ín s u l a  I b é r i c a  c o m p re n d id o s  en  l a  c í a  
s e  O n o n id o -R o s m a r in e te a . An. I n s t . B o t• Cav. 2 5 :5 - 2 0 1 .
-  I d .  & I d .  -  V e g e ta c ió n  p o t e n c i a l  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  
G ra n ad a . T ra b .D e p . B o t. F i s .V e g .  M adrid  4 :3 -3 5 *
-  R iv a s - M a r t ín e z ,  S . -1 9 6 0 -  R oca, c l im a  y co m u n id a d es  r u  
p i c o l a s .  A n .R .A cad .F a rm . 2 6 :1 5 3 -1 6 8 .
-  I d .  - 1 9 6 1 -  L os p i s o s  d e  l a  v e g e ta c ió n  d e  l a  S i e r r a  Ne­
v a d a . B o l . R . S o c . E s p . K i s t . N a t . ( B i o l . ) 5 9 :5 5 -6 4 .
-  I d .  - 1 9 6 2 -  E s tu d io  s i s t e m á t i c o  y  e c o ló g ic o  d e  l a s  Rham 
n á c e a s  en  E sp a ñ a . A n a l.R .A c a d .F a rm . 2 8 :3 6 3 -3 9 7 *
-  I d .  - 1 9 6 2 -  C o n t r ib u c ió n  a l  e s t u d i o  í i t o s o c i o l ó g i c o  d e  
l o s  h a y e d o s  e s p a ñ o le s .  A n . I n s t .3 o t .C a v .  2 0 :9 9 -1 2 8 .
-  I d .  - 1 9 6 3 -  E s tu d io  d e  l a  v e g e ta c ió n  y  f l o r a  d e  l a s  sie­
r r a s  d e  G uadarram a y G re d o s . A n . I n s t .B o t .C a v .  2 1 :5 -3 2 5 »
-  I d .  - 1 9 6 4 -  Esquem a de  l a  v e g e ta c ió n  p o t e n c i a l  y s u  co ­
r r e s p o n d e n c ia  con  l o s  s u e lo s  en  l a  E sp añ a  p e n i n s u l a r .  A n a l. 
I n s t .B o t .C a v .  2 2 :3 4 1 -4 0 5 .
-  I d .  - 1 9 6 7 -  A lg u n a s  n o t a s  ta x o n ó m ic a s  s o b re  l a  f l o r a  e s  
p a ñ o la .  P u b l . I n s t . B i o l . A p i .  4 2 :1 0 7 -1 2 6 .
-  I d .  -1 9 6 7 -  l in o - G e n i s t e tu m  p u m ila e ,  u n a  n u e v a  a s o c i a ­
c ió n  d e l  p i s o  m e d i te r r á n e o  i b é r i c o  d e  p a ra m e r a s .  P u b l . I n s t .  
B io l .A p i .  4 3 :7 5 -8 4 .
-  I d .  - 1 9 6 8 -  Los j a r a l e s  d e  l a  C o r d i l l e r a  C e n t r a l .  C o l l .  
B o t .  V I I (2 ) :1 0 3 3 -1 0 8 2 .
-  I d .  - 1 9 6 9 -  La v e g e ta c ió n  de l a  a l t a  m o n tañ a  e s p a ñ o la .  
V Sim p. F l o r a  E u r . 5 3 -8 0 , S e v i l l a .
-  I d .  -1 9 6 9 -  V e g e ta t i o  H is p a n ia e ,  n o t u l a  1 .  P u b l . I n s t .  
B io l .A p i .  4 6 :5 - 3 4 .
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-  R iv a s-M a rtín ez , S. - 1 9 7 0 -  C on trib ución  a l  con ocim ien to  
de l a  f lo r a  de la s  s ie r r a s  de C azorla  y Segura. Trab.Dep. 
B o t .F is .V e g . 2 :7 -1 5 *
-  Id . -1 9 7 2 -  Apuntes sob re  l a  sin taxon om ía  d e l  orden Quer 
c e t a l i a  p u b e sc e n tis  en España. Anal. I n s t .  Bot .C av. 29:123-3281
-  Id . -1 9 7 2 -  R ela c io n e s  e n tr e  l o s  s u e lo s  y  l a  v e g e ta c ió n .  
Algunas c o n s id e r a c io n e s  sob re su fundam ento. An.R.Acad.Farm. 
3 8 ( 1 ) :6 9 -9 4 *
-  Id . - 1 9 7 3 -  Com entarios sob re l a  sin taxon om ía  de l a  a l i  
anza F agion  en l a  P e n ín su la  I b é r ic a . A nal. I n s t .B o t .C a v . 30 
2 3 5 -2 5 1 .
-  Id . -1 9 7 3 -  Ensayo sin taxon óm ico  de l a  v e g e ta c ió n  cormo 
f í t i c a  de l a  P en ín su la  I b é r ic a ,  B a lea res  y C an arias, h a s ta  
e l  rango de su b a lia n z a . I .  V egetación  a c u á t ic a , h e l o f í t i c a  y 
t u r b ó f i la .  T ra b .D ep .B o t.F is .V eg . 6 :3 1 -4 3 *
-  Id . - 1 9 7 3 -  Avance sobre una s í n t e s i s  c o r o ló g ic a  de l a  
P e n ín su la  I b é r ic a ,  B a lea res  y C anarias. A n a l. I n s t . B o t. Cav. 
3 0 :6 9 - 8 7 .
-  Id . -1 9 7 4 -  V e g e ta tio  H isp a n ia e . R otu la  IV. A n a l.I n s t .  
B ot.C av. 3 1 :1 9 9 -2 0 7 *
-  I d .  - 1 9 7 4 -  O b s e rv a c io n e s  s o b re  l a  s in ta x o n o m ía  d e  l o s  
b o s q u e s  a c i d ó f i l o s  e u ro p e o s .  D a to s  s o b r e  l a  Q u e r c e t a l i a  r o -  
b o r i - p e t a e a e  en l a  P e n ín s u la  I b é r i c a .  C o l l . P h y t o s . 3 :2 5 5 -2 6 0 .
-  Id . -1 9 7 5 -  Esquema sin taxon óm ico  de l a  c la s e  J u n cetea  
m a ritim i en España. C o l l .P h y to s .4 :1 9 3 -1 9 6 .
-  Id . -1 9 7 5 -  La v e g e ta c ió n  de l a  c la s e  Q uercetea i l i c i s  
en España y  P o r tu g a l. A n a l.I n s t .B o t .C a v . 3 1 ( 2 ) :2 0 5 -2 5 9 *
-  I d .  - 1 9 7 5 -  S o b re  l a  n u e v a  c l a s e  P o ly g o n o - P o e te a  a n n u a e .
P h y to c o e n o lo g ia  2 ( 1 /2 ) :1 2 3 - 1 4 0 .
-  Id . - 1 9 7 5 -  Mapa de l a  v e g e ta c ió n  de l a  p r o v in c ia  d e  —  
A v ila . A n a l.I n s t .B o t .C a v . 3 2 ( 2 ) :1 4 9 3 -1 5 5 6 .
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-  R iv a s - M a r t ín e z ,  S. - 1 9 7 6 -  P h y t o s o c i o l o g i c a l  and  c o r o lo  
l o g i c a l  a s p e c t s  o f  t h e  M e d i te r r a n e a n  R e g ió n . D o c .P h y to s .  
1 5 / 1 8  : 1 3 7 -1 4 4 .
-  I d .  - 1 9 7 6 -  S i n f i t o s o c i o l o g í a ,  u n a  n u e v a  m e to d o lo g ía  pa  
r a  e l  e s t u d i o  d e l  p a i s a j e  v e g e t a l .  A n . I n s t .B o t .C a v .  33 : 
179- 188.
-  I d .  - 1 9 7 6 -  De p l a n t i s  H is p a n ia e  n o t u l a e  s y s t e m a t i c a e ,  
c h o r o lo g ic a e  e t  e c o lo g i c a e .  I .  C a n d o l le a  3 1 :1 1 1 -1 1 7 .
-  I d .  -1 9 7 7 -  D a to s  s o b r e  l a  v e g e ta c ió n  n i t r ó í i l a  e sp a ñ o ­
l a .  A c ta  B o t.M a la c . 3 :1 5 9 -1 6 7 *
-  I d .  & c o l .  -1 9 7 7 -  A p u n te s  s o b re  l a s  p r o v i n c i a s  c o r o l ó -  
g i c a s  d e  l a  P e n ín s u la  I b é r i c a  e I s l a s  C a n a r i a s .  O p u se .B o t. 
P harm .C om pl. 1 :1 - 4 8 .
-  I d .  - 1 9 7 7 -  La v e g e t a c ió n  d e  l o s  p e d r e g a l e s  d e  l o s  P i r i  
n e o s  ( T h l a s p i e t e a  r o t u n d i í o l i i ) . P h y to c o e n . 4 ( l ) : 1 4 - 3 4 *
-  I d .  - 1 9 7 7 -  S u r l a  sy n ta x o n o m ie  d e s  p e lo u s e s  t h e r o p h y t i  
q u e s  d e  l fB urope o c c i d e n t a l e .  C o l l .P h y to s .  V I :5 5 -7 1 .
-  I d .  - 1 9 7 8 -  S o b re  l a  v e g e t a c ió n  n i t r ó f i l a  d e l  C henopo- 
d io n  m u r a l i s .  A c ta  B o t.M a la c . 4 :7 1 -7 8 .
-  I d .  -1 9 7 3 -  La v e g e ta c ió n  d e l  H o rd e io n  l e p o r i n i  en  E spa  
ñ a .  D o c .P h y to s . 2 :3 7 7 -3 9 2 .
-  I d .  - 1 9 7 8 -  V e g e ta t io  H is p a n ia e .  N o tu la  V. A n a l . I n s t .  
B o t.C a v . 3 4 ( 2 ) :5 5 3 - 5 7 0 .
-  I d .  - 1 9 7 8 -  De p l a n t i s  H is p a n ia e  n o t u l a e  s y s t e m a t i c a e ,  
c h o r o lo g ic a e  e t  e c o lo g i c a e .  I I I .  A n a l . I n s t .B o t .C a v .  3 4 ( 2 ) :  
5 3 9 -5 5 2 .
-  I d .  -1 9 7 8 ^  S in o p s i s  d e  l a  v e g e ta c ió n  n i t r ó f i l a  r u p e s ­
t r e  ( P a r i e t a r i e t e a  j u d a i c a e ) .  A n . I n s t .B o t .C a v .  3 5 :2 2 5 -2 3 3 *
-  I d .  - 1 9 7 9 a -  P i s o s  b i o c l i m á t i c o s  y e c o s i s te m a s  v e g e ta ­
l e s  d e l  M a e s tra z g o  d e s d e  l a  c o s t a  m e d i t e r r á n e a .  Com.IV Reun. 
B ie n .R .S o c .E s p .E i s t .N a t .
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-  R iv a s - M a r t ín e z ,  S . -1 9 7 9 b -  B r e z a le s  y  j a r a l e s  d e  E uro­
p a  o c c i d e n t a l  ( R e v is ió n  f i t o s o ^ i o l ó g i c a  de  l a s  c l a s e s  C a l lu  
n o - U l i c e t e a  y  C i s t o - L a v a n d u l e t e a ) . L a z a ro a  1 :5 - 1 2 7 .
-  I d .  - 1 9 8 0 -  De p l a n t i s  H is p a n ia e  n o t u l a e  s y s t e m a t i c a e ,  
c h o r o lo g ic a e  e t  e c o lo g i c a e .  IY . A n a l .J a r d .B o t .M a d r id  36 : 
3 0 1 -3 0 9 .
-  I d .  & M. C o s ta  - 1 9 7 0 -  C om unidades g i p s í c o l a s  d e l  c en —  
t r o  de  E sp a ñ a . A n a l . I n s t .B o t .C a v .  2 7 :1 9 3 -2 2 4 .
-  I d .  & i d .  - 1 9 7 3 -  D a to s  s o b r e  l a  v e g e ta c ió n  d e  l a  P e d r i  
z a  de  M a n z a n a re s . B o l . R . S o c . E s p . K i s t . N a t . ( B i o l . ) 7 1 :3 3 1 - 3 4 0 .
-  I d .  & i d .  - 1 9 7 5 -  Los h e lé c h o s  d e  l a  P e d r i z a  d e  M anzana 
r e s .  A n a l . I n s t .B o t .C a v .  3 2 :1 4 5 -1 5 3 *
-  I d .  & i d .  - 1 9 7 5 -  D a to s  s o b re  l a  v e g e t a c ió n  h a l ó f i l a  de 
l a  M ancha (E s p a ñ a ) .  C o l l .P h y t o s .  4 :8 1 - 9 7 .
-  I d .  & J .  I z c o  - 1 9 7 7 -  S o b re  l a  v e g e ta c ió n  t e r o f í t i c a  —  
s u b n i t r ó f i l a  m e d i t e r r á n e a  ( 3 r o m e ta l i a  r u b e n t i - t e c t o r i ) . An. 
I n s t . B o t. C av. 3 4 :3 5 5 -3 8 1 .
-  I d .  & S . R iv a s  Goday -1 9 7 5 -  Schéraa sy n ta x o n o m iq u e  d e  l a  
c l a s s e  Q u e rc e te a  i l i c i s  d a n s  l a  P é n in s u le  I b é r i q u e .  C o l l . I n .  
C .N .R .S . , F l .B a s s .M é d . 4 3 1 -4 4 5 .
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